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L'ANNEE x906
Lacirculaire de M. le Superieur gfndral donne le tableau des pria:ipaux ernnements d'un interdt gnearal pour I'annee-tgo5 :

Je ne vois pas trop, Messieurs et mes chers Freres, quelles

nouvelles je puis vous donner que vous ne connaissiez deja
par nos Annales ou par les feuilles publiques.
Malgre le malheur des temps, nos trois seminaires internes de Dax, de Panningen et de Paris nous doonent le
chiffre de soixante et un siminaristes; le nombre des etudiants des mnmes maisons s'elIve a cent six. Les provinces
d'Espagne et de Pologne sont les plus favorisdes sous ce
rapport, elles sont dans une voie de prospirite bien consolame. Dieu veuille preserver la premiere des perils qui
menacent les communautis religieuses en ce pays.
Les autres provinces d'Europe se maintiennent dans une
situation fort- convenable, travaillant toujours avec fruit
aux oeuvres de notre Institut.
A toutes, je recommande la sollicitude pour recruter de
bonnes vocations, et pour les cultiver avec soin dans une
icole apostolique, sans pourtant chercher a atirer chez
nous d'autres sujets que ceux que Dieu nous destine.
En Italie, je constate I'estime que les devques et le clerge
professent pour nos confreres, et 'influence salutaire que
les n6tres exercent par les retraites ecclesiastiques, et par la
confession tant sur les pretres que sur les simples clercs.

Le Saint-Pre nous fair toujours l'honneur de nous recommander aux .ivques pour la formation de leur jeune
lergdij-etSa Saintere a daigni sanctionner de son autorite
souveraine quelques traitis qui out eit soumis a son approbation, prete i nous accorder cette sanction chaque fois
qu'Elle en sera pride.

-6Noits avons accepti pour la province romaine, sur I'invitation de Sa Saintet6 et la demande du cardinal Vincent
Vanutelli, le seminaire de Palestrina et, pour la province
de France, celui de Piazza-Armerina en Sicile, sur les instances de l'eveque igalement appuye par le Saint-Pre.
Notre maison internationale d'6tudes est ouverte a tous.
ceux de nos jeunes pretres que les Visiteurs voudront bien
y envoyer. II est a desirer que le nombre en soit plus consideiable, afin que dans toutes nos provinceson puisse disposer d'hommes instruits qui repondent aux besoins des
temps presents eti la demande des eveques. Nous ne devons
pas oublier que, d'apres nos Constitutions, nous sommes
appeles a aider les eccldsiastiquesA acquerir non seulement
les vertus, mais aussi les sciences nccessaires a leur etat.
D'ailleurs, la bonne formation du jeune clerg6 est plus
assuree quand il reqoit des m6mes maitres I'enseignement
et la direction spirituelle. Le grand spectacle que donne
aujourd'hui notre clerge francais semble bien deposer en
faveur de ce systeme et des methodes de saint Vincent et
de M. Oilier, consacrees par une experience de plus de deux
sikles.
Nos colleges et coles d'Orient sont ioujours, Dieu merci,
en pleine prosperitd. Le siminaire de Zeitenlik, en particulier, devient de plus en plus, pour les Bulgares de la Macddoine,.un centre d'action cathoiique crde par le zMle des
missionnaires. Aux retraites annuelles des popes et des instituteurs, qu'ils appellentauz .sninaire, se chargeant euxm6mes des frais de voyage et de,+nourriture, ils viennent
d'ajouter les missions dans les,villages. Malheureusempent,
les ressources font defaut pour entretenirdes ceuvres si int6Jessantes et si necessaires. Dieu veuille susciter 4s awes
gdnereuses pour une mission qui teait si chere an ceur de
mon venerable pridecesseur, M. Bore.
.Nous avons 6tabli a une autre extremiti de l'empire ottoman, a J6rusalem, une icole apostolique pour les jeunes

-7Orientaux qui pourront un jour devenir les ap6tres de ces
contries.
En Chine, le sang des martyrs continue de fertiliser le
vaste champ que nous a confii le Pere de famille. Les catechumenes affluent dans tous les vicariats, bien que la sicurit soit loin d'etre assurie dans tout Iempire. Vous avez pu
voir dans nos Annales, le grand desastre subi par notre
mission de Nan-Tchang dans le Kiang-si septentrional. Le
directeur de la mission, M. Lacruche, a &temassacre ainsi
que cinq Petits-Freres de Marie, et Pun de ses confreres,
M. Salavert, djai malade, est mort sans ioute victime de
cette catastrophe. Tons les etablissements ont etc detruits
avec les ceuvres qui faisaient concevoir les plus belles esp6rances. Je dois ajouter que le ministre de France a Piking a
pris chaudement A cceur les intirets de cene mission, et
obtenu des r6parations et des indemnitis convenables.
La province de Chine a fait, en outre, une grande perte
par la mort de Mgr Bruguiere, vicaire apostolique du TchdLy m6ridio-occidental. Par son intelligence, sa prudence
et sa bonte, ce regrettu prelat a rendu de grands services a
la mission de Chine, en particulier lors des ivinements de
19oo. Dans la guerre des Boxeurs, il rencontra des circonstances tr6s difficiles, il se montra a la hauteur des difficulths,
comme son collkgue de Pdking, Mgr Favier, notamment
lorsque, avec les cbritiens et les Filles de la Charitd, il fut
assikg6 pendant plusieurs jours dans sa cath6drale.
Les lettres venant de la Perse on de l'Abyssinie, sont, en
ce moment, moins ddsolantes; mais ces pauvres populations et leurs missionnaires ne peuvent pas ne pas se ressentir et longtemps encore, des privations de l'ann&e dernibre.
A Madagascar, noire rdsidence de Farafangana et celle
des soeurs ont couru un grand danger de la part des lepreur.
Ces pauvres malheureux, prdf6rant la liberte complete aux
soins qu'on leur donne, voulaient se defaire de leurs bien-

-8faiteurs et bienfaitrices. Leur projet a hchoui, mais ii est
acquis que la vie des n6tres et celle de nos seurs resterait en danger, si 1'administration de la colonie ne prenait des mesures pour nous couvrir contre un nouveau
complot.
Je reqois d'excellentes nouvelles des Etats-Unis du nord
de l'Amerique. Dans la province orientale, tous nos grands
itablissements sont dans 'itat le plus florissant. II m'est
particulierement agreable d'apprendre que les missionnaires-missionnanis attachis aux maisons de Germantown
et de Niagara, aussi bien que ceux de Springfield, se livrent
avec ardeur et grande benidiction a cette premiere euvre
de la Compagnie,.It en est de mCme dans la province occidentale. Je fais des voeux pour que, dans cette province,
comme dans la pricidente et partout dans la petite Compagnie, on fortifie et on diveloppe ceue oeuvre, et qu'on
lui consacre toujours de bons ouvriers. A Perryville, nous
avons eu Adeplorer, cette annie encore, la mort du visiteur
qui venait a peine d'etre installi, 1'excellent M. Barnwell.
Ses obseques ont pris le caractire d'un deuil public, tant
ce digne missionnaire itait apprecie de toute la population
& cause de ses rares qualites rehaussies par une trbs
aimable modestie jointe A une simpliciti du meilleur aloi.
La perte faite par le grand seminaire de Quito par la
mort de M. Reul, son tres digne superieur, n'est pas moins
sensible. C'etait un confrere 6minemment vertueux, fort
instruit, doue de grandes aptitudes pedagogiques et administratives; il laisse de grands regrets dans tout le clergi de
ce diocese, et parmi tous ceux des n6tres qui ont eu I'avantage de le connaitre.
Bien que la Congregation rencontre des entraves au
Mexique, elle y exerce cependant au grand jour toutes nos
ceuvres avec grande bin6diction. Le visiteur paut aussi
s'occuper tres activement, dans toute la Rdpublique, de
rceuvre des Dames de la Charite pour les pauvres malades,

-9qui est tres florissante, et de nombreuses associations d'Enfants de Marie, dont le noyau, remontant a nos seurs, s'est
depuis grandement developpe moyennant des concessions
speciales du Saint-Siege.
Nos deux families de la Havane ont et~ bien providentiellement protegees dans le cyclone qui a fait taut de
ravages aux Antilles. II en a eti de meme en Californie et
dans le Chiii. LA, comme autour du Vesuve, la sainte
Vierge s'est souvenue de ses promesses. Elle a couvert de
sa puissante protection les enfants de saint Vincent.
C'est pour nous tous un motif de plus d'honorer la
sainte Vierge et de ripandre sa d6votion autour de nous.
Je n'ai rien a signaler dans les provinces de I'extreme sud
de I'Amerique, sinon que les missions s'y etablissent et s'y
font avec benddiction.
Pour r6pondre a la demande du conseil central de la
Propagation de la foi, nous avons placd, au Chili, deux
confreres destines soit a organiser I'oeuvre de la Propagation de la foi dans chaque diocese, soit a stimuler le zdle
des associds et des directeurs des diverses localitds. Nous
"avons iti heureux de rendre ce service A une ceuvre qui se
montre si bienveillante et si gdndreuse pour toutes nos
missions.
Voici
omsles

ds

missionaires

Voici les aoms des missionnaires
sions Ae •etranger :
Province de Constantinople.
M. Louis Saliba, pritre.
M. Julien Legouy, pr&tre.
M. Henri Lebarque, prhtre.
M. Clement Vidal, pretre.
M.
M.
M.
M.

Chine.
Antoine Cotta, pretre.
Jean Riera, pr4tre.
Lion Dumortier, pretre.
Bernard Schirm, pretre.

e

s

de

France

no

mi

envoycs de France a nos misM. Henri Crapez, pratre.
M. Ildefonse Lemoine, pretre.
M. Ernest Monteil, pretre.
M. Jean Perotti, pretre.
M. Constant Fiandin, pr6tre.
M. Jean Reymers, pretre.
Fr. Ernest Toth, clerc.
Fr. Georges Marguillard, coadj.
Syrie.
M. Jean-Marie Bonnerue, pr.

-

M. Vincent Paskes, pretre.
M. Emile Picot, pretre.
Fr. Calixte Bes, coadjuteur.

1

-

Brdsil.

M. Louis Van Gestel, pretre.
-M. Leon Deiber, pretre.
AmeriquecentraleetColombie.
M. Pierre Girard, pretre.
M. FranCois Pehau, prctre.
M. Jacques Palaysi, nretre.
M. Gaston Balangue, pr&tre.
Fr. Louis Rouille, coadjuteur.
Aquateur.
Fr. Ferdinand Metz, coadj.
M. Leon Scamps, pr6tre.
Fr. Jules Wolck, coadjuteur.
M. Andre Farget, pretre.
Province du Pacifique.
Madagascar.
M. Paul Dupisre, pretre.
M. Andrd Azemar, prktre.
M. Francois Mieville, prtre.Fr. ImileJacquel, coadjuteur.
M. l•ienne Canitrot, pretre.
Fr. Jean Oilier.
Fr. Felix Busseron.

LE CATALOGUE DU PERSONNEL. - Ddsormais, un exemplaire du Catalogue seraenvoyi pour chacun des pritres an
lieu d'un ou deux exemplaires seulement qui etaient A
l'usage de la Communautd dans diverses maisons. C'est
pour r6pondre a un desir bien legitime : un sentiment fraternel fait que 1'on est bien aise de connaitre par leurs noms
et de suivre dans leurs diverses ceuvres ceux qui travaillenr
dansla mimefamiile que nous et avec un commun d6vouement. En ridigeant cene liste de noms, nous nous sommes
rappel parfois Iaimable attention de l'ap6tre saint Jean
disant i son intermediaire aupr.s des fideles: saluta amicos
nominatim. Saluez-les de ma part nommiment; c'est dans
le mdme sentiment qu'est adressee a tous cette liste de notre
personnel.
Nos CARTEs. -

Dans ce numero des Annales, on trouvera

la carte de 1'Etat du Bresil, le Parana, oi se developpent
depuis quelques annees d'interessantes aeuvres de la Congregation de la Mission et des Filles de la Charite.
De plus, nous avions donnd ddji les plans de diverses
grandes villes en parlant des oeuvres qui nous y intdressent:
Lisbonne, Naples, etc., nous donnons dans le present

-
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-

numrro des Annales le plan de Paris avec les divisions
religieuse et civile en paroisses et en arrondissements.
Nous y avons indique, par des chiffres romains, les etablissements de la Mission existant on ayant existi : les uns
ont ite emportis par la grande Rivolution au dix-huitieme
siecle, I'ancien Saint-Lazare (III) et les Bons-Enfants (II).
Parmi les autres, on en trouvera qui ont disparu par les r&centes suppressions, comme Sainte-Rosalie au boulevard
d'Italie, 5o (VII). Les autres chiffres indiquent des etablissements ayant pour nous un interet actuel on historique: la
maison-mere de la rue de Sevres, 95 (1); Ph6tel des Invalides, oh au dix-septieme et an dix-huitieme siecle les pretres de la Mission itaient charges du service de la chapelle
et de I'aum6nerie (IV); le college des Irlandais (VI). Le
numiro VIII indique avenue de Choisy, 91; le numero IX,
rue du Cherche-Midi, 88. - Les chiffres arabes indiquent
les principaux itablissements de Filles de la Charit6 ayant
existi au dix-septieme et au dix-huiteme siecle ou existant
aujourd'hui; ces chiffres sont expliquds a la suite des cartes.

EUROPE
ESPAGNE
Lettre de M. Benigne BANco, pretrede la Mission,
& M. HORCAJADA, de la mdme Congregation, a Madrid.
Ecija, dioc6se de Siville, 9go6.

Le 14 janvier 19o6, a sept heures et demie du soir,
M. Rodriguez et votre serviteur, nous quittimes notre
chere maison de Madrid pour prendre le train du chemin
de fer qui devait nous conduire i Sdville, out nous arrivimes
le lendemain i quatre heures du soir. Apres nous etre
reposes quelques instants, nous fimes prevenir M. Barthdlemy Romero y Gago, vicaire general, de notre arrivie, le
priant de nous indiquer le moment of nous pourrions
nous presenter pour le saluer; mais ce digne ecciesiastique,
tres aimable et trbs attache i notre Congregation, nous
envoya dire de ne pas nous d6ranger parce qu'il viendrait
chez nous a six heures et demie. En effet, il vint et s'offrit
a nous rendre tous les services dont nous aurions besoin.
Comme le i6 itait la fete de S. Em. le cardinal, on
preparait au seminaire une s6ance en son honneur. M. Barthelemy Romero nous invita i y assister, voulant le lendemain nous presenter au cardinal. Nous acceptames volontiers. Mais tout cela n'etait que des dispositions humaines
soumises aux desseins de la Providence.
En effet, le cardinal qui se trouvait fort bien la soiree
pr6cedente, et qui requt cls souhuits de bonne fete de la part
des seminaristes, le lendemain, se trouvait A l'agonie a
onze heures; ondutlui faire une grave operation et, c'est &

-
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force de reactifs, qu'on put lui prolonger la vie de quelques
jours.
Ne pouvant pas nous adresser A Son Eminence afin de
recevoir sa benddiction et les ordres relatifs a notre fondation, nous emes recours a son coadjuteur, lequel, avec
grande amabilitC, nous accorda tout ce qui nous etait
necessaire. Nous quittimesdone Seville le 18, et arrivimes
a Ecija a une heureetdemie. On nous logea Ala maison de
la Creche, oi se trouve la sceur Therese de la Vida, notre
insigne fondatrice et bienfaitrice, qui a donne genereusement a notre Congregation la plus grande partie de sa fortune pour cette fondation, sans y mettre aucune condition,
laissant tout a la disposition desSuperieurs.
Nous restimes dans cette maison de la Creche jusqu'A ce
que les travaux de notre maison fussent termines. Le 25,
arriverent les freres Joseph Salamero et Gervasio Garcia; et,
le 28, on b6nit la chapelle de notre nouvel etablissement,
y celebrant le saint sacrifice auquel assisterent les principales families de la ville et nos sceurs.
Le 29, nous nous installimes definitivement formant I
nous quatre une petite communaute.
La maison est grande et convenable, mais la moiti6 est
dans un 4tat deplorable et on ne pent pas I'habiter sans
larranger auparavant. La partie restauree est tres elegamment disposee et bien meublee; mais tout cela a 6et dirig6
par des personnes etrangeres A la vie de communaut£, et il
se trouve qu'en certains points le superflu abonde alors que
le necessaire fait defaut, ce qui nous occasionne des soucis
et des dipensesj
Au premier etage, nous avons une jolie petite chapelle
tres bien ornee; au maitre-autel est I'image de saint Vincent et de chaque c6t6 sont les Sacr6s Cceurs de Jesus et de
Marie. Nous avons aussi un magnifique appartement pour
recevoir des eveques; en plus, une bibliotheque et sept
grandes chambres bien adrees et bien peintes.

-
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Au rez-de-chaussie, il y a aussi sept chambres, un beau
refectoire, une cuisine, la depense, un parloir et deux habitations pour la porterie.
Au milieu, il y a une grande cour que nous avons convertie en jardin avec des arbres fruitiers.
A cent pas a c6td, se trouve l'eglise dont nous allons Stre
charg6s; nous devons passer la rue pour y aller, cependant
nous avons lespoir de pouvoir eviter cet inconvenient plus
tard. L'dglise est assez grande et belle; elle a vingt-deux
autels, mais elle se trouve dans un etat miserable; il y a six
de ces autels qu'on a dO abattre et relever ensuite, parce
qu'ils menacaient ruine; un autre autel est tombe tout seul
avec le ritable. Quant aux linges et aux ornements, il y en
a bien quelques-uns, mais il est impossible de s'en servir.
II ya un calice en tres mauvais 6tat. Pour les missels, il y
en a quatre ou cinq, mais dans un tel etat et datant d'une
dpoque si lointaine que ceux-li seuls qui s'occupent des
etudes archeologiques, pourrait-on dire, seraient capables
de d6terminer la date a laquelle ils appartiennent.
Dans l'inventaire il y a un article qui traite des bijoux;
je n'en veux pas faire Pappriciation, je me contente de
transcrire textuellement le texte: a Une belle couronne et
ses rayons en jinc, pour la magnifique Conception du
maitre-autel;.item, deux lustres ou petites lampes en iinc.
Heureusement qu'on n'indique pas la couleur, elle n'est
pas meme digne de l'humble matiere dont ces objets sont
faits. Les chandeliers sont tous en bois et avec plus de
pieces que les carreaux des couvents de Madrid aprEs la
representation d'Electra. Enfin, je ne veux pas en dire
plus long; je crois en avoir dit assez pour donner une idde
de la pauvrete oh se trouve l'eglise dont nous sommes
charges.
Le 25 mars, nous fimes l'inauguration solennelle a laquelle
assista le clerg6 et plusieurs families, pas nombreuses
parce qu'il pleuvait tres fort. Ce jour mdme, le soir, com-

-
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menca la mission A laquelle prirent part MM. Villazan,
Murazabal, Urien et Rodriguez. Les premiers jours, y
assist6rent environ trois cents personnes; apres, le nombre
des assistants augmenta jusqu'A huit cents; pour nous,
c'tait un auditoire tres peu nombreux, mais pour les habitants d'ici, ils nous ont dit que c'etait IA un grand succes.
Le nombre des communions arriva Adeux cents, il y eut
des confessions gnderales et quelques conversions importantes; de maniere que la mission n'a pas 6td trop mauvaise.
Maintenant, nous continuons les travaux du culte, nous
faisons ce que nous pouvons, mais les gens neviennent pas
A 1'iglise. Je crois que si nous ne suivons pas la m6thode
employie aux missions lointaines, d'aller dans les maisons
et A la campagne pour chercher les fiddles, nous n'arriverons pas A grand rdsultat. Que Dieu nous dclaire et qu'il
nous fasse la grAce d'allumer dans les ames le feu divin.
De vingt-cinq Atrente mille mes que compte cette ville, au
temoignage des curds, le nombre des hommes qui font le
devoir pascal n'arrive pas a une centaine, cela, helas! c'est
tout dire.
Benigne-Maria BLANCo.
EcuA est une ville de la province de Sdville (Andalousie), i
8o kilometres est-nord-est de Siville (Espagne meridionale).
C'est un chef-lieu de district, A 55 kilometres sud-ouest de Cordoue, sur la rive gauche du Genii, tributaire du Guadalquivir.
La ville compte 39 ooo habitants. - La vallee est encaissee; de
la une chaleur excessive en etd. D'autre part, la rividre d6borde
frequemment et laisse des eaux croupissantes, cause parfois de
maladies endemiques. De loin, la ville, entouree de jardins, arrosee par des eaux abondantes, offre un aspect riant. Les rues,
suivant la mode des villes arabes, sont etroites et tortueuses.
Les minarets maures de ces eglises sont des plus curieux. Le
th6ftre d'Ecija a'a pas de toiture, presque inutile sous ce ciel
magnifique. Le cirque de taureaux occupe, dans un faubourg,
l'emplacement d'un ancien cirque romain, et peut recevoir jusqu'a dix mille spectateurs. Hors de la ville, le long de la riviere,
s'etend une belle promenade, orne de fontaines. Les campagnes

-
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environnantes produisent en abondance des cereales et des oliviers. Ecija, qui parait itre de fondation grecque, est l'antique
Astigi Coloniades Romains, 1'une des villes les plus importantes
de la Betique.

VALDEMORO
INAUGURATION

DE LA CHAPELLE PUBLIQUE

DES FILLES DE LA CHARIT-, MAISON

DE SAINT-NICOLAS

27 mars 1906.

Je viens vous donner quelques nouvelles de l'inauguration de la chapelle publique des Filles de la Charit6 de la
maison de Saint-Nicolas a Valdemoro.
Le 14 mars, avec la permissiondu prelat diocdsain, notre
aimable supdrieur, M. Barona, binit P1'glise et ensuite il
cilebra la sainte messe.
Le 15 dtait le jourassignd pour l'inauguration solennelle;
jour de religieux souvenirs pour les Filles de la Charit ;
c'est, en effet, Ianniversaire de la mort pr6cieuse de la
v6nerable Louise de Marillac. A la premikre messe, dite i
six heures du matin, se consacrerent a Dieu par les saints
voeux, deux sceurs; elles sont placees, l'une a l'asile des
orphelins de la Gardecivile, contie aux Filles de la Charite A
Juncarejo, I'autre l'6cole de Saint-Nicolas.
A huit heures, eut lieu une messe de communion pour
les Enfants de Marie; alors, se nourrirent du pain des
anges plus de six cents associkes et beaucoup d'autres personnes.
A dix heures, grand'messe; l'officiant fut M. Arrambarri,
assistant de la maison; nous eumes l'assistance des autorites civiles et militaires, et d'un grand nombre de families,
de faqon que P'glise etait comble, bien que ce fat un jour
ordinaire.
Partout se traduisaitla joie et le contentement. Les Filles
de la Charit6 chanterent d'une maniere tres agrdable la
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messe dite de Bordese. Le predicateur sut captiver 'attention de tous par son discours.
Fasse Notre-Seigneur que cette chapelle, ainsi inauguree,
soit un nouveau moyen d'entretenir la foi et la pidte des
gens si simples et bienveillants qui nous entourent, et auxquels nous desirons faire tout le bien possible.
SJoseph SANCHEZ.
VALDEMORO est une ville situee i a5 kilomntres au sud
de Madrid, district de Getafe, sur une petite riviere tributaire
du Jarama, affluent du Tage. Cette ville est bAtie dans un pays
plat et aride; c'est une station du chemin de fer de Madrid i
Seville. La population est de 2 170 habitants. La se trouve un
college des enfantsde troupe de lagarde civile espagnole.

ITALIE
Lettre de la seur MAURICE, visitatrice de la province
de Naples, a la tres honorde Mere KIEFEFR, I Paris.
Naples,

z5 septembre 1906.

L'administration de l'Albergo I vient de faire des fundrailles de ma soeur Pancboeuf, un veritable triomphe.
Malgre la volont6 formellement exprimde par la vendrde
d6funte de n'avoir qu'un enterrzment des plus simples, sans
autre accompagnement que celui des orphelines et des
vieilles femmes, malgrd les instances faites par nous, pres
de 1administration pour que les dernieres volontrs de la
bonne sceur Pancboeuf fussent respect6es, nous ne pcmes
rien obtenir : £ Laissez-nous faire, dit le gouverneur, qui
faisait les fonctionsdesurintendant en I'absence de celui-ci,
laissez-nous rendre hommage a la chariti, nous voulons
qu'elle soit glorifide dans la personne de cette sainte sceur;
nous ne vous accordons qu'une seule chose : le char des
pauvres. )
I. L'Albergo Reale ou h6pital royal est un trbs vaste h6pital de la
ville de Naples.
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I fallut ceder.
Le jour des funarailles, le drapeau en berne, voile d'un
crepe noir, futhisse surles cinq etablissements, dependants
de Iadministration de I'Albergo.
Un catafalque magnifique (com.ne s'il se fat agi d'un
gouverneur de l'etablissement) avait ete 6lev6 au milieu de
la vaste chapelle. Une foret de cierges entourait la veneree
defunte qui, le visage decouvert, semblait reposer doucement au milieu de sa grande famille.
L'office des morts fut chante par les chanoines de l'eglise
metropolitaine. Peu avant la messe, a laquelle voulurent
assister tous les gouverneurs de I'Albergo, les plus jeunes
orphelins entrerent, defilkrent en bon ordre devant la
£

bonne Mere , a qui chacun fit en passant le salut militaire,

puis sur plusieurs rangs, ils I'entourerent, lui faisant ainsi
comme une garde d'honneur.
La messe fut pieusement chantbe, partie par les orphelines, partie par les aveugles de I'Institut Saint-Joseph,
dependant de l'Albergo.
Quelques paroles emues, prononcies par le recteur de
la maison, pricederent I'absoute donn6e avec la plus grande
solennite.
Toute la matin6e de cinq heures et demie a midi, les
messes se succiddrent sans interruption aux differents
autels de la chapelle.
Le soir a cinq heures, nous nous reunissions de nouveau
pros de la Mereet fiddle servante des pauvres. C'ktait I'heure
du dernier sacrifice. Le cceur bris6, nous mimes dans la
cercuel notre bien-aimie seur Pancbeuf; puis, apres avoir
jettune derniere fols 1'eau benite sur sa depouille mortelle,
nous vimes disparaitre a nos regards cette vraie et sanute
Fille de la Charite.
On ne pouvait se defendre d'une vive et profonde emotion, en voyant passer sous les majestueux et sombres corridors de IAlbergo, le cercueil de celle qui avalt tt I'wme
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de cet immense ktablissement. Les gouverneurs avaient
tenu a honneur de le porter eux-memes sur leurs 6paules,
depuis la chapelle jusqu'au char des pauvres qui stationnait
en bas du grandiose perron de I'Albergo.
Vous vous souvenez, ma Mere, de cette immense place
qui s'etend devant I'Albergo ? Elle 6tait litteralement envahie par une foule emue et recueillie, composde, en grande
partie, des pauvres convoques par l'administration ou
venus volontairement. Les passants, dtonnds que tant de
pompe entourit le char des pauvres, murmuraient : mais
qui done est mort ...
Avant de prendre la direction du cimetiere, le char funebre fit lentement le tour de la place afin de permettre au
cortege de se deployer (il comptaitde sept cents a huit cents
personnes). Les soeurs venues de la maison centrale et de
toutes les maisons de Naples entouraient le char qui i6ait'
suivi par les gouverneurs, conduisant le deuil; apres eux
venaient les orphelins et les orphelines, les vieillards,
hommes et femmes, une importante deputation de chacune
des cinq succursales de l'Albergo, enfin un grand nombre
de personnes venues spontanement. I
Quand le cortege s'engagea dans la longue et belle route
qui conduit au champ des morts, la musique des aveugles
commenca une belle et touchante marche funebre.
Les gouverneurs voulurent accompagner la v6ndr6e defunte jusqu'a sa derniere demeure.
Ils ne s'en tinrent pas Ia. Deja, la veille, ils avaient declar6
que tous les frais des funerailles de notre chere sour Pancbeuf seraient au compre de l'administration; de plus,
malgre nos protestations, ils ddciderent de faire faire, en
bronze, le buste de celle qu'ils regardaient comme la fondatrice ou tout au moins l'organisatrice des a ceuvres f6minines a de l'Albergo et de le placer, avec une plaque commemorative dans une des salles de I'administration.
M. ik surimendaat de l'Abergo qai se trouvait en Hol-
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lande, lors de la mort de notre chore soeur, m'6crivit une
lettre pleine de sentiments d'estime et de regrets pour ma
soeur Pancbceuf.
Sceur E. MAURICE.

PORTUGAL
UN MONUMENT A LA VIERGE DE LA M19DAILLE MIRACULEUSE

Santa-Quiteria-Felgueiras, 24 aoit 19o6.

Depuisquelques annees, notre vendre supirieur, M. Leitao, avait la pens6e de faire eriger une statue de. la sainte
Vierge sur le sommet de cette gracieuse montagne oh se
trouvent les deux coll&ges dirigds par les enfants de SaintVincent, pretres de la Mission et Filles de ]a Charite. Et
cette pensee est devenue une realiti consolante le to juin
de cette annee.
Au mois de septenibre de Pannde pricedente, on avait
deja fait la cer6monie de la pose de la premiere pierre.
Pour obtenir les ressources nicessaires a la confection du
monument et pour rdaliser les fetes de linauguration, on a
organise un comite compose de quelques pretres de la Mission et d'autres pretres externes. La colonne est de style
dorique, elle a 8 metres de haut; elle est batie de beau
granit qu'on a fait porter d'une distance de i5 kilometres.
La statue, sculptee par un artiste tres distingu6 de Porto a
pour matiire premiere une sorte de pierre magnifique que
rou trouve chez nous, entre Coimbre et Leiria, dont nos
P6res construisirent le plus v6enrable des monuments du
Portugal - le monastere de Notre-Dame da Batalha:c'est
un calcaire bien plus beau que le marbre. L'expression du
visage de la Vierge est ineffable.
La veille du grand jour annonce depuis longtemps, tout
etait prepard. La statue avait idt montee sur son magni-
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fique piddcstal, au milieu des harmonies du carillon de la
chapelle, des acclamations de nos eleves et de beaucoup de
monde, et aussi des indispensables fusees qui faisaient retentir les echos de la montagne. Couverte d'un grand voile,
la belle Vierge attendait la-haut le moment solennel de son
triomphe. Toute la population de la contree se pr6parait
pour gravir, le jour suivant, la montagne benie dordnavant
consacrde a la Vierge de la sainte medaille.
Le comiti avait invitd tous les cures de ce canton, compose de vingt-sept paroisses, a venir s'unir avec leurs paroissiens A la grande procession qui devait partir de Felgueiras et se diriger vers la colonne.
Vingt-deux cures repondirent a cet appel. On pouvait
done s'attendre A une affluence de milliers de fiddles A cette
imposante solennitd.
Mgr l'eveque de Porto avait permis tout ce qu'on
pourrait faire pour donner a la cirdmonie le plus haut
degre de splendeur.
Le grand jour apparut enfin. A huit heures, on organisait une petite procession a la chapelle pour aller se joindre
A celle qui devait se former pres de l'dglise de Felgueiras, a
2 kilometres d'ici. Quand je la nomme petite, c'est par
rapport a l'autre, car elle 6tait deja immense. On y voyait
les deux colleges de Santa-Quiteria, les associations d'En.
fants de Marie,de Meres chr6tiennes, des Anges, les hommes
associes de Ia confrerie de Saint-Joseph. Chaque association
portait sa banniere et la statue de son patron sur un bran,
card.
C'etait deja beau le spectacle de tout ce monde qui difilait en descendant la montagne et chantant des cantiques a
la sainte Vierge! On arrive ainsi A Felgueiras. La on attend
que toutes les paroisses se riunissent.
La grande place de Felgueiras regorge de monde; il y a
la plusieurs milliers de pelerins. Le carillon de la montagne et les cloches de la paroisse annoncent le depart de
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lagrande procession, deux fanfares jouent leurs airs joyeux,
les cantiques se succedent: on defile. Les spectateurs, du
haut dela montagne regardent extasies un spectacle qui les
imeut jusqu'aux larmes. Cette masse de fideles qui marchent priant et chantant, le chapelet a la main, ces nombreux brancards qui se ditachent au milieu de la multitude, les diffdrentes bannieres flottant k la merci de la
brise, puis les fanfares, les cloches, les carillons, les fusees
qui, ace moment, montaient dans les airs, tout cela ilectrisait les coeurs.
La joie de cette foule lui fait oublier la fatigue ainsi que
la poussiere et la chaleur.
Pour moi, en simple observateur, de I'une de nos fen&tres du college, car je me preparais pour le discours
inaugural, je ne pouvais pas retenir mes larmes, Clectrise
jusqu'au fond de 1'me devant cete masse de fiddles qui
s'approchaient en chantant.
Et on eut dit que cette procession ne finirait jamais; iel
entoure deja la colonne et 1'extremite est encore &Felgueiras ! Enfin tous les pelerins peuvent saluer la belle montagne, d'ou regnera desormais, glorieuse, la Vierge Immacalee. La grande esplanade qui separe 1'eglise de SainteQuiterie de la colonne, 200oo metres environ, regorge de
monde, attendant rimposante cir6monie qui va commencer.
Devant la colonne, on a dresse un autel; c'est la que
M. le cure de la paroisse va cdelbrer le saint sacrifice. Des
deux c6tis de l'autel, on voit le clerg6 en grand nombre; au
centre, les elIves du college, une fanfare pour accompagner
les cantiques, ensuite les eleves des Filles de la Charitd,
puis toutes les associations; la foule des fideles occupe le
reste de l'esplanade. On calcula qu'il y avait environ
12 ooo pelerins. La statue ayant ie benite et decouverte,
retentissent des acclamations vibrantes i la Mere de Dieu,
a la Vierge Immacule.
Apres, M. le superieur binit une riche banniere destin&e
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i l'association des Enfants de Marie; M. Machado en qualite de sous-directeur de 'Association, prononce A ce propos
une allocution tres chaleureuse. 11 est presque midi quand
la messe commence sons un soleil tropical; mais 'enthousiasme religieux fait oublier la chaleur.
De magnifiques cantiques se succ6dent. La inesse finie,
le pridicateur monte sur une chaire installee pres de la colonne. II tache de faire vibrer les coeurs croyants et patriotiques qui saluaient Ace moment la Vierge Immaculde, patronne de la nation portugaise depuis son berceau. A la fin,
on entendit de nombreuses acclamations i la Vierge, i
I'Eglise, an pape, an Portugal.
Ensuite, eut lieu la belle cir6monie du couronnement de
la statue. La fanfare, les fus6es, les cantiques, les acclamations saluerent encore cet evinement.

La premiere partie de la fdte etait terminde. La seconde
commena par une belle procession du saint Sacrement
sortant de la chapelle et suivant 'alle de la grande esplanade jusqu'a la statue oh lon a donni le salut.
Apres cette crdimonie, on n'entendait que des cantiques
ezecut6s par desgroupes d'Enfants de Marie et par d'autres
personnes qui allaient et revenaient sur I'esplanade. Devant
labellestatue, on voyait toura tour des groupes agenouillis,
priant avec ferveur la divine Vierge. Tout cela impressionnait doucement beaucoup de monde.
On a vu de ven6rables vieillards emus jusqu'aux larmes
de voir cette transformation merveilleuse de la montagne.
' Moi, disait un de ces braves gens, qui ai vu cette colline
dans son etat primitif, une foret sauvage, quel changement
je vois maintenant! Voila les colleges, 'eglise, les associations, et maintenant ce magnifique monument!
Mais d6ej nous 6eions au soir; le soleil allait disparaitre
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A l'horizon. Plusieurs de nos eleves et d'autres organisateurs de la fete allument les nombreux luminaires deja
artistiquement ranges des deux c6tes de la grande avenue
de l'esplanade. C'tait beau de voir briller plus de deux
mille lanternes venitiennes de couleurs tres varides en
hommage A la Vierge benie qui dominait la-haut sur son
superbe piedestal.
Vers neuf heures du soir, une marche aux flambeaux
s'organise au college. Professeurs et 6leves sortent de
la cour centrale, des luminaires a la main, marchent en
deui rangs, chantant un cantique a la Vierge; on parcourt
l'esplanade jusqu'A la colonne; beaucoup de monde nous
suit.
- La, on forma un grand cercle autour de la statue et on
exdcuta une ddlicieuse cantate. Tout le monde en fut ravi.
On aimait entendre les belles voix de ces jeunes gens,
sous le ciel itoile qui semblait sourire aces saintes harmoiies. M. Sousa, notre grand artiste, avait raison d'etre
.ontent de la reussite de cette belle cantate.
A cette occasion, on a encore acclame avec enthousiasme
la Vierge immaculee, patronne du Portugal. Apres, on suivit le m6me parcours jusqu'a la maison.
Pendant ce temps,.on entendait de beaux airs de la fanfare, laquelle se trouvait installee sur une tribune au milieu
de l'esplanade. Entin, un joli feu d'artifice est venu couronner ces grandioses manifestations a la Vierge immaculie.
La presse du Portugal s'est occupee de ce grand pblerinage.
Le comiti des fetes avait adresse, au nom de tous les pelerins une dipecheau Saint-Pere le saluant et lui demandant
sa benediction apostolique. Sa Saintetd daigna rdpondre
aussi par une depeche benissant de tout son coeur le clerg6
et les fideles qui prirent part a cette fete. Et, par sa grande
bienveillance, il accorda trois cents jours d'indulgence,
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toties quoties, a tous ceux qui reciteront trois Ave Maria
devant la statue de la sainte Vierge.
Aussi, voyons-nous avec grande satisfaction que ce pieux
monument est devenu un nouveau centre de devotion pour
tous les fiddles de la contree. Chaque jour, des groupes de
pelerins viennent s'agenouiller devant la belle image de la
Vierge qui semble sourire doucement aux prieres de ses
enfants.

J.-L.-M. GARCIA.

ROUMANIE
Extraits d'une lettre de M. le prince Vladimir GHiKA
a M. le SUPRIEUR GENERAL, a Paris.
Bozieni (Roumanie), le 2 aott 19o6.
MON Ri•vRENwISSIME

PNRE,

Je vous dois le r6cit de < nos debuts
- rdcit
r
qu'ont
retardU jusqu'A 1'heure presente la multiplicite de mes
occupations et l'6tat embryonnaire de l'ceuvre, avec ses caracteres naturels de changement, de progres continu,
communs a toutes les geneses. Les occupations trop absorbantes, ins6parables d'une ceuvre a fonder, m'empichaient
de bien voir l'ensemble de celle-ci et m'enlevaient le temps
de le d6crire; - l'6tat signal6 plus haut etait peu propre
a trouver dans un expose une expression concrete, adequate et difinitive.I Maintenant que 'ceuivre est plus < form6e a, et qu'une villegiature forcee a la campagne me
donne Ala fois le loisir de songer i elle d'une facon plus
speculative et le recul n6cessaire pour vous presenter
d'elle un tableau raccourci, je vais vous donner Ic bref
aperqu que vous etes en droit d'attendre de ma part.
Voici d'abord en quelques mots a l'histoire a de Bethliem
Mariadurant les deux premiers mois de son existence. Elle
est comprise entre trois dates, l'arriv6e des soeurs, le 20 mai,
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la premiere messe et la premiere consultation gratuite, les
20 et 21 juin, la fete de saint Vincent, le
9gjuillet, qui a
precede de pen de jours mon d6part, et oh cesse, pour
ainsi dire, mon r6le de t6moin oculaire, d'ouvrier present sur le chantier.
Le premier mois a etC tout au degrossissement des besogoes les plus indispensables: d'abord une installation rudimentaire, mais laborieuse,a laquelle nous ont pr6cieusement aides les sceurs de Notre-Dame de Sion : elles ont
meuble Bethleem a leur compte au lieu du n6tre, avec une
generosild aussi touchante que ddlicate. Des contributions
volontaires en nature,ou en argent,sont venues, de la part
d'une foule de personnes, faciliter la tache, comblant 'une
apres l'autre une lacune du petit menage, de la chapelle
ou du dispensaire, interessant chacun des bienfaiteurs a la
vie de l'ceuvre, I'attachant h elle par les liens tres doux d'un
service rendu pour I'amourde Dieu. Nousavons vuarriver
de la sorte les plus humbles et les plus importants des
secours, tous provenus d'un mdme elan de cceur, jusqu'a
une pauvre dame sans fortune qui a tenu a faire cadeau
de... deux torchons, et une malade indigente qui a vouln
confectionner deux gros bouquets de fleurs en papier pour
Ia chapelle encore presque vide. J'ai pu, a cette occasion,
admirer une fois de plus les avantages chrdiens de ces
concours universels qui rapprochent etroitement tant
d'Ames, les faveurs de Dieu, qui accompagnent ces actions communes, ces reunions de volontes dans le bien, et
les benedictions qui suivent les sacrifices les plus mdritoires dans leur humilite.
Le second mois a ete le debut d'une periode d'activitc
extdrieure : la maison a pen pres montee, la pharmacie i
pen pres constitude, la chapelle a peu pres garnie, la situation, vis-i-vis des autorites, I peu pres assuree, la premiere messe a eu lieu. Depuis, Notre-Seigneur habite ca
demeure >, ABethldem. Le lendemain, A sa suite, il voyait
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venir ses pauvres pour I'ouverture des premieres consultations gratuites, rendues particulierement pr6cieuses par les
qualitis de science, de foi et de charitd du docteur qui a
bien voulu s'occuper de notre 6tablissement (je reparle plus
loin de ce docteur, ii mirite, h tous 6gards, une mention
spiciale, et vous aurez, en outre, sous peu, l'occasion de le
connaitre de pres: deux raisons de donner sur lui quelques ditails). Ces consultations out eu an succes au-dessus
de toute attente. De sept qu'elles 6taient le premier jour, de
vingt-huit, lesecond, ellesont passe, pourla neuvi6mesiance,
acent soixante-sept, et pour la dixieme, le jour de saint Vincent, elles ont fait un bond jusqu'A deux cent dix (c'est la
limite maximum de ce que, matdriellement, nous pouvons
soigner de monde dans Pespace d'une matinee). Saint Vincent a tenu a nous faire ce beau cadeau pour sa fete. Nous
I'avons requ comme tel et compris comme une benediction
de Dieu et une attention speciale de son serviteur. Espdrons que le grand saint nous procurera, en meme temps,
des cadeaux d'autre sorte, dquivalents et paralleles, pour
combler les redoutables trous que de si nombreux clients
font dans notre budget.
Les visitesi domicile, d'autre part, ont fonctionne durant
ce mois comme le precident, apportant aux malheureux
beaucoup de consolations, mais moins nombreuses qu'on
ne le voudrait, i raison des distances dimesuries de notre
capitale (ses maisons basses, ses cours et ses jardins lui
donnent la superficie de Paris avec une population neuf
fois moindre). A ce point de vue, l'institution des Dames
de la Charit6e tablie i Bucarest, il y a quelques semaines,
sera du plus grand et du plus heureux des secours, partageant avec les soeurs une tiche qu'il estimpossible de mener
a lerme avec trois scules religieuses d6ja trop occupdes.
Les pauvres assistis jusqu'a present depassent le millier.
En ce qui concerne le rayonnement spirituel de I'ceuvre,
outre tout ce qu'on peut faire dans les visites a domicile

-

28 -

pour la frequentation des sacrements, le retour a la vie chr&tienne, la consolation des Ames, nous avons. songe A faire
fructifier, autant que possible, les consultations elles-mdmes.
A cette fin, nous avons combine plusieurs dispositions spdciales. A c6t6 de la leqon muette du devouement chrdtien,
A<k6t des grAces invisibles de la presence du Sauveur, au
milieu de ses pauvres et de ses serviteurs, les uns s'occupant
des autres et tous c rdunis en son nom >, nous avons tenu
a evoquer de maniere sensible, par des images nombreuses
et des inscriptions tiries de l'Evangile (en roumain), les verites les plus consolantes de la foi. Le texte des huit b6atitudes portees chacune par un ange, sera mis prochainement bien en vue sur les murs du dispensaire. Durant la
longue attente des pauvres qui passent Pun apres l'autre A
la consultation, chacun a son tour (ce tour est souvent
tardif... avec deux cents patients et plus)- nous 6tablirons
dans l'antichambre un petitserviced'allocutions sur le sens,
le bon usage, la valeur de la souffrance en union avec Dieu,
sur la puissance de la priere pour la guirison du corps et
de F1'me, sur la leqon de charit6 ici donnie par tant
d'Ames divoudes, etc., etc... et nous ferons prier ensemble
tous ceux qui attendent, en des prieres collectives (comme
par exemple le chapelet). Le moyen Age avait songi Afournir
de quelque chose d'analogue, les antichambres du Vatican,
ne fut-ce que pour empecher les conversations oiseuses et,
dans la meilleure hypoth6se, d'ingrates pertes de temps.
La charge de a Maitre des sacres palais apostoliques a
(actuellement pourvue d'autres attributions), est sortie de
IA. Nous aurons, nous aussi, notre c Maitre des petits dispensaires apostoliques >...

Le bien fait i a Bethl6em ) ne s'etend pas seulement
aux pauvres. Nos collaborateurs directs ou indirects se
reunissent forc6ment et souvent, dans la a petite dtable D;
ils viennent a 1'envi y travailler, par des conspirations bien
intentionndes,A l'avancement, un peu de toutes facons, du
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regne de Dieu. - Un des bons c6tes de l'ceuvre a etd d'arriver a rendre plus cordiales, plus fraternelles, les relations
entre tous les elements catholiques de la capitale (ecclesiastiques et communautis religieuses aussi bien que laiques
de differentes couches sociales).
Le besoin d'un terrain oi l'on ptt fusionner, sans se
taire comme & I'dglise, se faisaitfortement sentir. C'est la
un c6td ddlicat de la mission de c Bethldem
r
auquel je
tenais beaucoup et que je vois avec plaisir si bien realis6.
Nous voudrions que notre maiscn justifiat pleinement, absolument, en toute matiere le titre de u maison de CHARITi
que nous avons place sur son enseigne : de charite, c'est-adire d'amour de Dieu et du prochain dans l'acception du
mot la plus large, la plus simple en son principe, la plus
complexe en son application.
Quoi qu'il en soit, tout a ses d6buts qu'il soit, en sa qualit6 peut-8tre de premibre oeuvre de bienfaisance catholique,
et mime de premiere ceuvre purement catholique du pays
- ou bien a cause de la qualiti de quelques-uns des eldments qu'il renferme - ou bien a cause de la ( genealogie
spirituelle , dont il temoigne : a son origine rien que des
aspirations, des recherches et des necessites chr6tiennes je pourrais dire en quelque sorte le nom, tres noble en
Dieu, des preparations providentielles qui ont amen6 sa
venue et constitue sa filiation. On n'y trouve meme pas la
secrete mesalliance d'une mesure de bonne administration
diocesaine, ddcidde sans choix special, de fagon artificielle
et bureaucratique. Et, en toute occurrence, parce qu'il
semble plaire i Dieu, le <c Bethleem de Bucarest , est deja
le centre de vie chretienne, le plus actifque nous ayons ici.
J'ai parld de nos collaborateurs directs et indirects : la
liste des uns et des autres serait trop longue A tracer. Pourtant quelques-uns des appuis morauxou matiriels miritent
une mention speciale A raison de leur importance et de la
place qu'ils occupent dans les desseins de Dieu.
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Parmi les appuis moraux, je citerai tout d'abord notre
docteur en chef, le docteur Paulesco, qui a constitue tout le
c6id medical de l'oeuvre; s'est offert lui-meme a conduire
tous nos debuts, malgre la distance de plusieurs kilometres
qui le separe de notre maison; nous a procure un personnel
gratuit de docteurs adjoints et de preparateurs; nous a fait
bWoticier d'une autorisation deja accordee a lui-meme,
rare et pricieuse faveur qu'il aurait ete difficile d'obtenir
pour des religieuses catholiques, et qui assure completement nos positions vis-a-vis des pouvoirs publics. II
nous prite enfin le concours d'une des ames les plus sincerement, les plus efficacement chretiennes que j'aie rencontrees. J'ajouterai qu'il est la cheville ouvriere du grand
projet d'h6pital que nous avons form6, l'un de ses futurs
c donateurs v et 1 fondateurs ). -

Et je terminerai cette

liste de services rendus, en disant que, tout ceci ne lui suffisant pas, il tient Ase mettre a mesc6tes Pan prochain, dans
un groupement militant que nous sommes en train de former pour la diffusion des idles chretiennes et la propagation de notre foi par la presse, la parole publique (series
de conferences), lassociation. II est parti pour la France
il y a une semaine, atin dechercher durantdeux mois quelque repos en la maison de Notre-Dame-du-Perpeiuel-Secours (80, rue de Villiers, A Levallois-Perret), oiz il a pratiqui plusieurs annees et oh les soeurs le recoivent avec recosaaissance tous les 6tes.
Jeune, Age de trente-quatre ans, ce que ses cheveux pr&maturement blanchis semblent dementir, il est de"i u savant
de premier ordre, a ideesaeuveseta m6thodes nouvelles, en
matiere de philosophic des sciences surtout. A peine tsentr
dans ie pays on a d le pourvoir d'une chaire a la Facultr
de aedecine et lui accorder une position exceptionnelle, a
cause de ses incoetesables merites et malgre ses idees fort

ea disaccord avtc le materialisme agressif de la pl•par de
ses collegues.

-
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A cO6t de ce valide appui, je mentionnerai notre archeveque. Conquis par ce que l'euvre et les ouvrieres etaient
en realite, elles n'ont pas de meilleur et de plus intime ami.
Heureux des fruits spirituels deja si abondamment recoltes,
il regarde < Bethleem v comme une maison de predilection.
II y a dit deux fois la messe durant le peu de temps qu'il a
passe h Bucarest, avant sa villegiatare, au milieu de ses
tournees pastorales.
Une mention aussi a la reine Elisabeth. Bien qu'elle ait
fond6 elle-m&me une socidte de Soeurs de charit6 orthodoxes, c'est-a-dire non catholiques, la reine a requ avec
bienveillance la nouvelle de rentree des Soeurs de SaintVincent de Paul dans le pays. Je lui ai demande une audience oh elle a bien youlu me promettre sa visite. Elle
s'est vu presenter les soeurs a la distribution des prix de
Notre-Dame de Sion; elle s'est entretenue un bon moment
avec celles-ci et leur a fait parvenir un petit secours d'argent en promettant mieux et plus. Cet automne nous
aurons la visite promise, si Dieu le veut; j'y tiens beaucoup, en raison de son effet sur les dispositions du gouvernement.
Je dois mentionner encore, apris les sceurs de NotreDame de Sion, que je ne saurais assez benir pour leur concours d&voue de toutes les heures et qui se sont conduites
en vraies seurs (est-ce la parenti mystique que crde entre
votre famille et la leur la grace de la Mddaille miraculeuse ?)
les autres elements religieux de Bucarest, la communauti
des Dames anglaises et lecure de la cathidrale. Je dois dire
un mot aussi des dames infirmires, une quinsaine environ,
toutes de la meilleure societe de Bucarest; tr s s6kes et
fidales a lear poste
Parmi les secours materiels, A noter ceux fournis par deux
Sorthodoxes > qui oat done a I'oeuvre, I'ua, t ooo francs,
l'autre, 5oo francs.
Quelques vocations se dessinent ds maintenant. L'uae

-
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d'elles me parait etre de nature a assurer, par son exemple,
le recrutement de beaucoup d'autres. La sceur Pucci vous
en reparlera bient6t, sans doute.
Les vocations m'amenent a causer de I'avenir. Elles
tiennent du present et du futur, elles me servent de transition pour passer, du coup d'ceil retrospectifque j'ai tichi de
vous donner, anx vues que nous avons, avec la grace de
Dieu, sur le vaste domaine du lendemain.
Nous avons des projets et ce sont plut6t de grands projets.
Le premier et le plus modeste est de posseder au plus
t6t une aum6nerie afin de n'avoir plus la servitude d'une
messe cherchee trop souventau dehors, Ades heures relativement tardives et parfois incommodes, qui derangent la
bonne regle de la maison. Ce projet sera, je crois, assez facilement et assez t6t realis6.
Le second est une utilisation des bitiments de 1'ancien
siminaire de Cioplea (jadis .rsidence de l'dv6chEcatholique, aux portes de Bucarest). Cette maison nous serait
fournie par I'archevique, a condition d'effectuer les reparations (environ 5 ooo francs repartissables en deux annees).
Ces reparations sont urgentes ; le toit disparaitet la maison
sans lui risque de n'Etr.e bient6t qu'une ruine, fait d'autant
plus regrettable qu'il s'y trouve plus de vingt grandes pieces
oi r'on peut installer plusieurs ceuvres. On desservirait la
deux gros villagesde paysans catholiques, au nom bre d'environ 25oo. On peut faire un bien profond dans ce milieu
et y recruter mime des vocations solides (on en a trouv6
d'excellentespourla pretrise). La premiere chose i y installer scrait ua ouvroir et un dispensaire primitif; puis, aussit6t que possible, une creche et un orphelinat. II y aurait
encore de la place pour autre chose. Le batiment donne
directement dans l'dglise paroissiale et touche le presbytere.
Nous y mettrions, de meme qu'a Bucarest, trois soeurs,
dour commencer, dont une ou deux gagneraient i savoir

-
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le bulgare. Ces villages, Cioplea et Popesti sont peuplis de
catholiques du rite latin immigres de Bulgarie & la fin du
dix-septieme siecle. La sceur Pucci a deja quelques visdes
sur les meilleurs choix a faire.
Le troisieme projet comporterait un petit h6pital modile,
modale aux yeux de la foi et de la charite comme a ceux de
la science, construit pavilion par pavilion, au milieu d'un
grand terrain seme d'arbres, procedd conforme, aussi bien
aux exigences sanitaires, qu'aux prudences de l'6conomie.
L'oeuvre nous doterait ainsi de quelque chose de tout a
fait n6cessaire en l'absence de tout h6pital catholique et
meme de tout h6pital compris d'une fagon aussi vaguement
chretienne qu'on le veuille.
Nous commencerions par la section des enfants, dont
l'hygiene dans les families est diplorable, dont la mortalite
est effrayante et dont les soins exigent moins de frais ainsi
qu'un personnel plus restreint.
Tout cela demande beaucoup de fonds que nous n'avons
pas. Mais le bon Dieu en a. Tout vient de lui et nous ne
travaillons que pour lui. II trouvera a nous faire donner,
par les dispensateurs de ses largesses, ce qui manque A des
oeuvres que non seulement il doit bWnir, mais qu'il inspire
lui-m6me et dont ii est I'Auteur responsable, lui, le seul
bon.
Pour subvenir aux depenses que comporteraient ces projets, les deux derniers surtout, quelques appoints venus du
dehors seraient bien souhaitables. Les ressources que nous
pouvons reunir dans le pays, en ce moment, ne sont pas
inormes et pendant quelque temps encore, ii faut, je crois,
pour des raisons de nicessite plus imperieuse et pour ne
rien froisser des intentions possibles de la Providence, en
circonscrire 'emploi 6ventuel a Bethleem meme, dont
l'importance et les besoins vont croissant. Jusqu'a nouvel
ordre, nous croyons devoir tenir nos modestes foads prdts a
seconder les ddvelo.ppements et les ameliorations qui sor-

- 34tent de la vie meme de l'ceuvre dej& existante, de son ivo.
lution spontanee sous le souffle de Dieu sans oser les affecter A des plans concertis d'avance et 6tablis a c6t6 d'elle.
D'autre part, les deux projets en question sont de la plus
grande et la plus sainte importance. Ce sont des a occasions i que Dieu nous fournit et qu'on ne retrouve guere.
Pour des motifs divers, ni fun ni l'autre ne peuvent beaucoup attendre. Pour Cioplea, c'est le cas de le dire £ la
maison brdle , - dans resp6ce, elle s'ecroule sans notre
intervention -. Pour I'autre, nous risquons tout d'abord
une prompte alienation du terrain vise et la perspective de
voir a notre place de facheux rivaux, etc.
Des secours extbrieurs et des secours assez prompts, voila
ce qu'il nous faudrait. lls nous viendront, je lespere. Nous
itions jusqu'ici, comme je vous le disais naguere, un pays
plus mal traite que la Chine, puisque a la difference de
I'Empire du Milieu, nous ne possedions aucune congregation de charite et pas une oeuvre vraiment catholique. La
Chine interesse beaucoup de bonnes ames. Que la Roumanie les interesse aussi !... sans compter que c'est moins
loin et qu'on peut facilement ( y aller voir ». TAchons de
la rappeler au souvenir du monde catholique.
Que Votre Paterniti veuille bien la recommander i
quelques-uns de ceux qui ont le souci du regne de Dieu
un peu partout sur la terre, et les moyens de l'avancer par
des fondations pieuses. Qu'elle leur montre bien dans notre
4 coin du globe s la place choisie par Dieu pour initier fortement la grande oeuvre du vingtieme siecle, le retour de
'Orient A l'unit6 chretienne. Qu'elle leur denonce le pays
d'Orient oi il y a le plus de catholiques, le seui pays latin
de 1'Orient le plus libre, le plus civilise, le plus attird vers
Rome et avec cela, le plus completement, le plus coupablement desheriti peut-etre des bienfaits principaux et secondaires de 1'Eglise. Qu'elle mette A la mode, a la sainte mode
des bienfaisances ce pauvre et cher pays. IIen vaut la peine.
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Que Marie, notre protectrice, dont ce pays fut appelk, jadis,
dans nos 16gendes, le , jardin
a, nous donne les moyens de
le bien cultiver. Que saint Vincent de Paul vienne A la
rescousse dela nouvelle conquete de sa famille, qu'il mette
en valeur ce a jardin , dont une part lui est confiee desormais; qu'il nous procure beaucoup de a serres et a d'espaliers a afin que nous puissions offrir plus aisement et en
plus grande abondance, i la sainte Vierge des fleurs et des
fruits de sa a propriet6 a.
Veuillez, mon Pere, joindre a cette fin, comme a nos autres
intentions, vos prieres aux n6tres et me croire toujours, etc.
Wladimir J. GHnA.
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ASIE
CHINE
Nous publions ci-dessus un document fort instructif et
tres consolant. Cest le tableau comparatif du personnel et
des oeuvres catholiques durant la derniere piriode de dix
ans environ (1894-90o5) pour les vicariats apostoliques
confids en Chine aux missionnaires lazaristes. Disons tout
de suite qu'ils y sont puissamment secondes par les Filles
de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul.
Indiquons d'abord les vicariats confies aux Lazaristes
avec le chef-lieu de la Mission ou residence episcopale.
Tche-ly septentrional,
Tche-ly sud-ouest
Tche-ly oriental
Tche-Kiang
Kiang-si septentrional
Kiang-si m6ridional
Kiang-si oriental

residence
-

principale a Pekin;
Tcheng-ting-fou;
Young-ping-fou;
Ning-Po;
Kiou-Kiang;
Ki-Ngan;
Fou-Tcheou.

La procure des Lazaristes est a Shang-hai; ils ont un
noviciat et un scolasticat pour Europeens et Chinois a Kiashing.
Les Filles de la Charitd de Saint-Vincent-de-Paul sont en
Chine depuis 1848. Elles ont des etablissements : dans le
TCHE-LY, a P6kin (trois maisons), a Tientsin (deux maisons), i Tcheng-ting fou;--dans le TcHf

KIANG, ANing-Po

(deux maisons), AHang-tcheou, aux iles Tchousan, aTsofoupang; - dans le KiANG-sr, a Kiou-Kiang (deux maisons),
a Nantchang, A Ki-ngan et a Yao-tcheou.

-43A Shang-hai elles desservent deux h6pitaux et elles ont
un noviciat.
Nota. - Dans la statistique qui va suivre, au chiffre des
catholiques de Pikin, ii faudrait ajouter Ie nombre de ceux
qui furent massacres, on pourrait dire qui furent martyrs
lors de la guerre des Boxeurs en 9oo, c'est-a-dire environ
5 8oo.
Voici maintenant la comparaison dont on pent lire le
ddtail dans les tableaux precedents pour chacun des vicariats
des lazaristes, de 1894 a 19o5 :
I. Le nombre des catholiques est passe de 99 ooo a
171 ooo. C'est li une belle moisson et un accroissement
vraiment inusite.
II. Quant au personnel de la Mission le nombre des pretres et freres lazaristes europeens est passe de 89 A 149;
celui des lazaristes indigenes etait de 37 il n'est que de 35.
Les prttres sdculiers etaient 3o, is sont 76.
Les Trappistes itaient 45, ils soot 68; les Fr&res maristes
etaient 14, ils soot 41.
Pour les communautis de femmes: les Fillesde la Chariti qui 6taient io4, it y a dix ans, sont aujourd'hui 168.
- De pieuses communautes indigenes prosptrent notablement : c'est ainsi que les Soeurs de Saint-Joseph et les
Sceurs de Sainte-Anne ont double leur nombre; les Vierges
du Purgatoire qui etaient 365 sont 1273.
III. Un noyau de chretiens sans eglise est comme un
troupeau sans bercail. On a beaucoup biti depuis dix ans:
il y avait 89 6glises, it y en a 168; ily avait 473 chapelles,
il y en a go ; il y avait 362 oratoires, ii yen a 437.
IV. Mais l'oeuvre qui prime le reste et a laquelle il faut,
si c'est ndcessaire, sacrifier les autres, c'est celle des seminaires pour la formation d'un clerge qui, A son tour, formera un peuple chritien. N'a-t-on pas dit pour le concile
de Trente que ses decrets prescrivant la creation de semi-
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les vicariats enumerds plus haut, ii y avait, en 1894,
4 grands seminaires, il y en a 6 aujourd'hui. Les lives
dtaient peu nombreux, mais l'avenir s'annonce meilleur,
car il n'y avait alorsque 4 petits seminaires avec 107 elives,
il y en a aujourd'hui 8 avec 383 61eves.
Les catichistes sont les auxiliaires n6cessaires des pretres.
Aussi il y a des ecoles de catichistes, souvent tres dispendieuses pour la Mission, comme il y a des dcoles de pretres
ou seminaires : grace a Dieu, cette oeuvre est tres prospere.
11 y a dix ans, on avait 349 catichistes femmes, maitresses
d'ecole, on en a aujourd'hui 855; on avait 365 catichistes
hommes, maitres d'ecole, on en a maintenant 1273.
V. La grande preoccupation, en ce moment, pour ceux
qui dirigent loeuvre:de l'Nvangieisation en Chine, c'est la
question des icoles et de I'enseignement. La Chine envoie
a Paris, a Berlin, a Londres, de nombreux itudians pour
se former et lui rapporter les methodes et les sciences de
I'Europe. Chaque jour, en quelque sore, apparaissent de
nouveaux idits et la Chine renverse brusquement de ses
propres mains ses anciennes m6thodes: les catholiques vontils se trouver tout a coup dans un itat d'inf6rioritd en face
des Chinois paiens? Nous 1'avons dit priecdemment, les
ivequesdu nord de la Chine, riunis en 9go6 i Pekin, s'en
sont montres tres preoccupes. Quoi qu'il en soit, nous constaterons que, pour les vicariats dont nous parlons, durant
les dix dernieres ann6es, pour renseignement ordinaire, le
nombre des 6coles normales, c'est-a-dire destinies i former
des maitres d'ecole pour les garcons, est passe de 4 a 6;
le nombredes ecoles normales de filles, de 7 a 9; lenombre des colleges de gargons est passe de io a 2o, celui des
colleges de filles est de 42; le nombre des icoles ordinaires,
en comptant celles qui sont soutenues par la Sainte-Enfance avec celles qui sont soutenues par l'euvre de la Pro-
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pagation de la foi est passd pour les garqons de 272 i 826,
et pour les filles de 259 a 536.
V. On a vu, sur le mame tableau, le progrs consolant des
oeuvres de chariti, et, a la fin, les ficonds resultats de Noeuvre de la Sainte-Enfance.
VI. Ce que nous tenons IA constater spicialement, c'est
le chiffre des catichumenes qui, d'un bond merveilleux
s'est dleve dans cette periode de dix ans, de 8 ooo a 57 ooo.
Ces rsultats sont consolants; mais en face des 71 millions d'infiddles qui peuplent le territoire des vicariats que
nous avons enumeris, que sont pour des coeurs d'ap6tres,
les 100oo ou 200oo ooo catholiquespour qui ces oeuvres sesont
realisdes? Daigne Dieu envoyer encore de nombreux ouvriers pour Iimmense moisson qui, sur la terre de Chine,
est toujours &recueillir!

KIANG-SI SEPTENTRIONAL
L'AFFAIRE DE NAN-TCHANG
Nous avons publid, an fur et Amesure qu'ils nous parvenaient, des
d6tails sur les 6vCnements de Nan-tchang, l'incendie de la mission
et le massacre. Aujourd'hui, nous en pouvons donner un r6cit d'ensemble. Mgr Ferrant, le vicaire apostolique, a ccrit a M. le Supdrieur
gendral la lettre suivante, et lui a adressE deux rapports que nous
allons reproduire:

I
Lettre de Mgr FERRANT.
Kiou-Kiang, 8 septembre 1go6.

M. Fatiguet a termind son ricit des circonstances du
drame de Nan-tchang. Je vous envoie cette narration. Elle
ne contient pas ce qui regarde 1'origine des faits; je vous
ai envoye, sur ce sujet, un rapport qu'il faudrait joindre
(du moins en rdsumr) au travail de M. Fatiguet pour avoir
un rapport complet. J'espere que vous chargerez quelqu'un
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d'unir, pour les completer, ces deux ricits concernant nos
douloureuses affaires.
Que de traits idifiants dans la mort, soit de M. Lacruche, soit des Frkres Maristes! SOrement, aux yeux de Dieu,
ils sont de vrais martyrs.
Je vous ai ecrit que, depuis fin juillet, M. Braets est all6
prendre la succession de Iinfortune M. Lacruche.II s'est installe au milieu des ruines, en faisant couvrir, a la bite et
provisoirement, quelques chambres du collge, dont les
murs, solidement bAtis, etaient rest6s debout. Le vestibule
et le corridor, l'entree, sont devenus une chapelle provisoire, oi plus d'un millier de chrdtiens sont venus celebrer
la f4te de 'Assomption.
C'est un commencement de rdsurrection. Mais qu'il
faudra de temps et de patience pour relever toutes ces
ruines et rdtablir nos belles oeuvres dans leur ancien 6tat!
Puissions-nous jouir de la tranquilliti voulue pour tendre
a ce but et pour ratteindre !
Nous attendons avec impatience les nouvelles recrues,
qui ont dd arriver hier i Sanghai.

II
ORIGINE DnS tVIEMENTS DE NAN-TCHANG

(22-25 fevrier 1906 = 29 de nl 1" lune - 3 de la 2*Le suicide du mandarin, sous-prefet de Nan-tchang, nomme Kiang
Tchao-t'ang, a dtc l'occasion du massacre dont nous avons parld. Ce
suicide s'est accompli dans la maison des missionnaires, comme it a
eti dit; c'est une maniere assez commune, en Chine, de se venger

d'un ennemi, et c'est une menace qu'on lui adresse assez souvent,
d'aller se donner chez lui la mort. Le gouvernement chinois luimEme a reconnu le fait du suicide, h la suite de 1'enquEte qu'il a
fait faire. Mais c'est une question qu'il est naturel de se poser: Comment ce mandarin a-t-il ete amend i agir de la sortne Void, sur ce

sujet, quelques faagments du rapport dont nous avens parli :

10 Les antiecdents du mandarin.
I1 s'agit ici : i de sa conduite antdrieure; 2a de son caractere; 3* de ses detes.

-47 a) Conduite antdrieure.-Nous voulons parler de la manire dont M. Kiang est arrive a la magistrature. Voici ce
qu'on nous a 6crit de Ngan-King (6 mars 19o6) : Votre
suicid6 est.originaire de chez nous. La famille est de Talong-wan. Ce M. Kiang n'avait, en realiti, que le grade de
Pou-ting.Son frere a la chinoise avait celui de sous-prifet,
mais ce dernier n'avait gu&re de talent. Ils convinrent done
de se substituer frauduleusement lun a l'autre. La fraude.
reussit a faire obtenir i M. Kiang un poste de sous-prefet
dans le Kiang-Si. Le frere mourut bient6t, et le sous-prefet
suppos6 voulut en profiter pour se faire porter, avec ce
titre, sur les registres de famille. Son neveu, Kiang-angcie, protesta, et, pour obtenir ma protection, vint se faire
inscrire comme catichumene.Je le pris i ressai, sans coon
sentir i me mler de sa querelle. II ne reparut guere
plus. D
Le nom de Kiang-Tchao-Tang n'est donc pas le vrai
nom du mandarin, mais celui de son frere.
Ce seul fait - substitution de nom, usurpation de
charges mandarinales, choses extrdmement graves en
Chine - indique un homme qui ne recule pas devant les
movens les plus frauduleux pour atteindre son but.
On sait aussi, c'est chose de notoriet&publique, que pour
pouvoir acheter un premier poste de sous-prefet, il subtilisa, par un ditournement de fonds, la somme de 2o ooo tadls
i son patron,M.Tsu-Wuen-Hing, grand marchand de.sel,
une des families les plus riches de Nan-Chang.
M. Kiang itait le premier employe de la maison, gerant
la comptabilite. Plus tard, arrive i la magistrature, M. Kiang
maria son fils a la flle de M. Tsu, son ancien patron.
On dit aussi(je donne la chose sous riserve) que M. Kiang
n'etait pas Ason premier coup de tentative ou de simulacre
de suicide. Employd chez son patron, quand des creanciers
refusaient de payer leurs dettes, il employait, comme
moyen efficace et infaillible, celui d'aller chez eux, de
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suite, et I'habile employe a, dit-on, fait d'excellentes
affaires pour sonpatron, par ce proc6de tres en usage chez
les Chinois.
L'usurpation des charges mandarinales est passible, devant la loi chinoise, de trbs lourdes peines. L'ambition et
la cupiditi de M. Kiang n'ayant pas reculJ
devant
cette perspective, pouvaient le conduire aux pires extrdmites.
b) Son caracldre.-M.Kiang ayant occupd successivement
les sous-prefectures de Kiu-Kiang, Nan-Chang, Fu-Chow
et Ki-An, les missionnaires des trois vicariats le ;connaissaient tres bien. On l'a toujours considere comme un
homme habile a se servir de tous les moyens, meme les
moins avouables, pour satisfaire son ambition. II itait
insinuant, flatteur avec les missionnaires de tout culte. II
multipliait cadeaux, visites, etc. Sa reputation eiait devenue
proverbiale; dans les trois vicariats, entre missionnaires,
on le ddsignait comme un < fourbe >. M. Kiang 6tait un
homme de vie large, depensant beaucoup, aimant la bonne
chbre et buvant i l'exces. It cherchait toutes les occasions
de se faire inviter.
Ses visites dans les rdsidences etaient toujours de plusieurs heures, mime sans motif d'affaires importantes.
Certains missionnaires en etaient fatigues et s'excusaient
poliment de le recevoir si fr6quemment. II ne gotiait pas
ces missionnaires-la et leur en voulait. II me I'a dit a plusieurs reprises. Sa vie etait loin d'etre idifiante.
A ses debuts, dans le Kiang-Si, il etait simple petit
employde
Ou-Tchen; il gagnait 200ooo sapeques par mois.
DejA, des cette epoque, il avait une conduite scandaleuse,
avec une femme, que, plus tard, devenu mandarin, il
attira a Chang-Kao et A Nan-Chang.
En 1905, il fut gravement compromis dans une affaire
scandaleuse, rapt de femme ev faveur d'un fonctionnaire.
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grace A de hautes protections.
c) Sesdettes. -M. Kiang menait grand train et d6pensait
follement. II devait, tant au trdsor qu'aux particuliers, des
sommes considerables, au moins 70ooo taels, m'a-t-on dit,
et out dit certains mandarins.
Oi a passe cet argent?
Sans doute, M. Kiang s'est minag6 des ressources personnelles, mais surtout, il a 6te, de la part de sa famille,
I'objet d'un chantage effren6. Ses parents faisaient sans
cesse la navete, de Ngan-King A son tribunal, et, profitant
de Pirrigulariti de sa situation mandarinale, lui extorquaienr, chaque fois, des sommes considerables, sons peine
de reveler sa fraude. I1 itait contraint, sinon de voler, au
moins d'emprunter pour faire face aux exigences des siens
et 6chapper aux pires chitiments. I11tait ainsi acculd a une
impasse. Par le suicide, il echappait du meme coup a des
peines infamantes et se donnait une absolution complete, et
mime une face rayonnante en mourant dans la lutte contre
I'etranger.
2° Sa conduite peu avant Fattentat.
a) Dans son interieur defamille. - Plusieurs fois, deja,
M. Kiang avait menac6 de se pendre dans son tribunal
mime. Les membres de sa famille furent, a diffirentes
reprises, tres inquiets a ce sujet.
On sait, notamment, que, durant les quelques jours qui
prcekdarent I'attentat, il pleurait souvent. Le motif est que,
greve de dettes et ayant besoin d'argent, on refusait de lui
prater. II etait averti qu'il etait A la veille de perdre son
poste de sous-pr6fet de Nan-Chang. II desirait un autre
poste, surtout celui de Lin-tchuen; mais il lui fallait beaucoup d'argent, parce que certains superieurs faisaient opposition a sa nomination. 11 demanda A son fils marie a la
fille de M. Tsu, d'envoyer cette derniere A son pere,
M. Tsu, emprunter pour lui une somme d'argent qui lui
4
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fut refusee. II itait disesper6, et ses deux femmes se
disaient entre elles qu'il songeait a se suicider. (Timoignage de M. Tcheou, beau-pere du fits de M. Tsu.)
b) Son mecontentement pour affaire de Sin-Chang. Ayant etd la cause, en elargissant les coupables, que cette
affaire avait echoue pour nous en 1904, je l'avais signale A
maintes reprises au gouverneur, au vice-roi, a M. le
consul general, A S. Ex. M. le ministre de France. II en
6tait extrimement mecontent, et il cherchait a se disculper
par toutes sortes de mensonges.
De notre c6td, convaincus que si I'affaire se traitait sans
aucune punition des coupables, ce serait une porte ouverte
a de nouvelles imeutes, dans ce pays oi les meurtres de
chretiens se sont succddi periodiquement et sont restds
impunis depuis trente ans, nous persistions a exiger un
certain chbtiment, sinon pour tous, du moins pour certains
meneurs, les plus coupables. M. le ministre de France avait
obtenu du Wai-ou-pou la promesse formelle que les coupables seraient chaties. Le sous-prefet Kiang, compromis
et lie par son serment, fait devant les idoles, aux notables
de Sin-Chang, cherchait tous les moyens d'epargner le
chitiment des coupables.
Vers la mi-fivrier, grace aux instances de M. Dubail, de
nouveaux ordres sent venus de Peking au gouverneur,
enjoignant de traiter.
Et alors, M. Kiang aura songe un moyen extremed'obtenir ce qu'il ddsirait. II y a deux suppositions probables :
On bien ses sup6rieurs, presses de traiter, 'ont appeld,
lui ont reproch6 d'avoir fair echouer I'affaire en 1904 et lui
ont enjoint de faire de nouvelles demarches auprts des
missionnaires, avec menace de le destituer s'il ne reussissait
pas..Dans ce cas, le Kiang, sans l'avouer h M. Lacruche,
aurait eu un mandat officiel qu'il etait r6solu.de mener.a
bout, avec l'intention.de se venger de la mission catholique, s'il ne pouvait reussir dans ses d6marches.
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Ou bien les autoritis du Kiang-Si, mecontentes de ce
sous-prefet, songeaient a deleguer quelque autre mandarin
aupres du missionnaire pour traiter. C'etait pour M. Kiang
une a perte de face ), et c'etait un danger, de plus grande
perte de face, si I'afaire venait a se terminer par le chitiment des coupables. Dans cette hypothese, a la chinoise,
M. Kiang n'avait plus qu'- se donner la mort et, du mdme
coup, il se vengeait de ses superieurs et de la mission
catholique. C'est dans cette situation qu'il aurait tente un
dernier effort aupres du missionnaire, avec l'intention de
se suicider dans le cas de non-rdussite.
Dans les conversations diverses avec le mandarin, les
questions A rdsoudre furent traitdes amicalement et avec
bienveillance.
Dans la conversation du 24, on parla aussi du chemin
de fer, du collUge (dcole frangaise). Le magistrat annonqa
qu'on l'avait charge de construire igalement un grand collge pour 1'enseignement des langues et sciences europ6ennes, qu'on inviterait des professeurs 6trangers, qu'il
allait bient6t commencer la construction, etc. Et tout cela
fut dit on ne peut plus courtoisement et familierement.
Le lendemain de l'attentat, M. Lacruche dit A M. Rossignol : a Qui efit pu soupconner que le mandarin voulaitse
tuer? De lui-mime, il me proposait des conditions excellentes, beaucoup plus favorables que je n'aurais osd l'esp&rer. Je n'avais pas a le pousser a bout, il dtait d'une
condescendance extreme. J'aurais accepte d'emblec ses
conditions, Mais, comme je me defiais de ses avances, surtout parce qu'il refusait de dire si, oui ou non, il avaic
mission officielle pour traiter, je lui demandai les conditions par ecrit. ,
De ces diverses preuves, il risulte que dans les trois visites
tout s'est passd correctement, amicalement de la part du
missionnaire qui n'a use d'aucune violence. Le mandarin
itait decide a se suicider independamment de I'affaire de
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Sin-Chang, au sujet de laquelle, du reste, ii savait que
M. Lacruche tiendrait ferme. Si done it a parli de cete
affaire, c'etait dans le but de fournir des pieces pouvant
faire soupqonner quelque pression morale de la part du
missionnaire.
D'oi ii resulte qu : It M. Kiang avait assez d'autres
motifs de se suicider, sans qu'il soit besoin de supposer, de
la part du missionnaire ou de ses employes, attentat
physique ou attentat moral.
Le mandarin 6tait au disespoir, i cause : i* de ses
dettes; 2* de son ambition decue; 30 de ses demelis avec
ses superieurs;
2° Le repas et la conversation avec M. Lacruche ont eit
non une cause, mais une'simple occasion recherchee par le
mandarin pour se suicider avec gloire pour lui-meme et
detriment pour la mission catholique;
3" 11 s'est suicidd dans notre residence: i" Pour se venger

d: la Mission et de Petranger, parce que, jusque-li, on
n'avait pas voulu acceder a sa priere de regier, sans aucune
punition des coupables; 2* pour mettre la Mission dans
I'impossibilite de regler I'affaire de Sin-Chang; 3* pour se
donner de la gloire aupres des notables de Sin-Chang;
4"pour enrayer la prosperitd de notre icole francaise.
CONCLUSION.-- i Le suicide spontand est un fait hors de

doute;
2" II importe de fletrir publiquement et officiellement ce
crime, comme il le mdrite, pour qu'il ne cree pas un pr6cedent en Chine;
3* II importe que les magistrats comprennent qu'un
missionnaire ne doit pas ceder des droits de justice par
crainte qu'on vienne se suicider chez lui, autrement c'en
est fait de tout droit et de toute justice.
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III
LE SUICIDE DU MANDARIN

Le rdcit en a eti donni dans le prdcident volume des Annales
(9o06), t. LXXI, p. 394.

IV
LE DRAKE DE NAN-TCHANG ; LES MASSACRES

*

1t Les preliminaires.

Le jeudi 22 fEvrier 19o6, le suicide du mandarin avait
lieu vers les six heures du soir.
Aussit6t M. Lacruche court chez le gouverneur. Chemin
faisant, l'idde lui est sugger6e de s'arrdter dans la maison
d'un chretien, pour y rediger le texte d'un telegramme destine A Mgr Ferrant, ce qui est fait en quelques minutes. Le
gouverneur semble admettre les explications du missionnaire et lui promet le concours de l'armee chinoise pour
,rotiger, en cas de danger, les etablissements de la mission
catholique.
Malgre la rumeur, rapidement propagie, qu'un Europden
a assassine le sous-pr6fet, aucune alerte ne vient troubler la
journde du vendredi 23 .fvrier. D'ailleurs, les principaux
magistrats ont fait paraitre une proclamation, exhortant les
habitants A attendre avec calme que la lumiere et ia justice
se fassent, au sujet d'un evenement qui a emu la ville tout
entiere. Par mesure de securite, une trentaine de soldats
gardent la principale porte des etablissements francais.
11 est bon de noter, en passant, que cette escouade est
armee de triques inoffensives et que ce n'est pas une poignde de soldats d6sarmes qui pourra s'opposer au fot montant des envabisseurs.
Cependant, les magistrats, loin de s'endormir, lenaient
conseil et prenaient d'importantes dicisions. Car on attribue i cette reunion le projet de convoquer, en assemblee
generale, tous les habitants de Nan-tchang; ce qui, malheu-

'4 reusement eut lieu, dans la matinee du dimanche. En tout
cas, cette decision ne parvint pas encore a la connaissance
du public.
C'etait d'un bon augure pour le personnel de la mission
et la confiance rentra dans le cceur des missionnaires.
Samedi, on esperait encore que cette grave affaire se traiterait en dehors de tout mouvement populaire, lorsque, vers
les quatre heures de 'apres-midi, s'abattit sur la ville une
nuee de colporteurs. Ils distribuaient aux commercants
et aux passants des billets d'invitation A une assemblee
fixee pour le lendemain matin dix heures dans la mairie
appeIle Pe hou Kiou. Mandarins, lettrds, etudiants,
commerqants, ouvriers, cultivateurs, tout le monde etait
appele i prendre part au meeting general, oui devait tire
portee une sentence contre la mission catholique.
Parmi ces sinistres disu ibuteurs, on voyait des riches et
des pauvres, des personnages portes en chaise et d'autres
allant a pied. Pas un passant, pas un magasin, pas one
maison, qui ne recoive des cartes jetdes en abondance
jusque sur le pave des chemins. Seules, les habitations chrtiennes ne participent pas a la distribution generale.
11 ne pouvait pas y avoir, pour les etablissements de la
mission, un danger plus sirieux qde la convocation en un
lieu et Aune heure determines, des habitants de Nan-tchang,
dont le nombre s'leive de deux cent mille a trois cent mille
personnes.
Que va faire le gouverneur, en presence d'une situation
si grave? II se contente, dans le courant de la nuit, de convoquer a son palais, quelques notables de la ville, et de les
exhorter i pr6ter leur concours, pour que la r6union da
lendemain ne deg6nre pas en emeute.
A peine les distributeurs des billets d'invitation au meeting s'itaient-ils rdpandus par la ville, que les chritiens et
mnme des paiens, amis de la mission, accoururent aupres
de M. Lacruche lui conseillant d'aviser Asa propre securite,
-
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a celle des freres de Picole frangaise, et en m&me temps au
depart des smurs chargdes des etablissements du faubourg.
Que faire? Un tel6gramme est expedie sur-le-champ A
Mgr Ferrant, qui lui-mdme informe le ministre de France
a Pikin du danger que courent les missionnaires de Nantchang. Au requ de ce t~elgramme, le representant de la
France s'adresse aux autorites chinoises, qui mandent au
gouverneur de prendre des mesures serieuses pour proteger le personnel et les etablissements de la mission catholique. Le gouverneur fait savoir ses supdrieurs qu'il r6pond
du maintiendel'ordre. Cette rponseesttransmiseauministre
de France, qui la fait parvenir, par voie tilegraphique, a
M. Lacruche. On etait en ce moment an milieu de la nuit.
Le lendemain dimanche, des le point du jour, les chretiens accouraient encore auprbs du missionnaire, pour lui
representer la gravite du danger et l'inefficacite des
mesures prises par le gouverneur.
A tons et a chacun, M. Lacruche montrait le t6elgramme
rassurant requ de Pikin, pendant ia nuit et, tout rassur4,
donnait pour motif de sa confiance les promesses positives
des autorites chinoises et la responsabilite du gouverneur.
Cependant, pour plus de suretd, il prit le parti
d'dcrire a ce haut magistrat une lettre, dans laquelle il attirait son attention sur le meeting annonce et sur les dangers
qui devaient inevitablement en resulter. Cette lettre fut
confide a un homme de bonne volonte, qui se chargea de la
remeitre au gouverneur et de lui en donner de vive voix
le commentaire.
En ce moment, on aftichait sur les murs de la ville une
proclamation des mandarins locaux, exhortant le peuplie
rester en paix. C'etait, du reste, la seconde. Mais elle fut
bient6t recouverte de placards ecrits en lettres de sang et
destines a pousser aux pires exces les habitants de Nantchang.
Le gouverneur fit repondrea M. Lacruche qu'il avait con-
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juri tout danger par des instructions pricises aux autorites
plilitaires. Aussi le missionnaire, fort de cette derniere assurance, ainsi que des promesses faites au ministre de France,
persevdra-t-il dans sa conviction que le peuple n'oserait pas
bouger, ou que la force armie comprimerait I'emeute. Ce
fut done en venu de cette conviction que le pretre demeura
dans sa risidence sans prendre aucune mesure, en vue d'une
agression possible et inopinde. Ainsi nous allons voir bient6t
qu'au moment oi il se ddtermina i prendre la fuite, il
trouva fermee et barricadde par lui-mdme la porte qui lui
aurait ouvert une voie, pour se ddrober a ses agresseurs.
La meme conviction I'inspire dans les ordres qu'il donne
aux autres, soit aux serviteurs de la maison, soit aux
freres du college francais, soit aux sceurs du faubourg.
Voila pourquoi les employes de la risidence eurent defense
d'emporter leurs effets en dehors dela maison; les chritiens
regurent l'ordre de prendre part, comme de coutume, aux
offices du dimanche. Aux freres du college et aux sceurs du
faubourg, on conseilla de se tenir tranquilles et de ne pas
preter 'oreille aux vaines rumeurs du dehors.
Les chretiens se rendirent done a I'heure ordinaire aux
officesdu dimanche, mais, d'un commun accord, ils renouvelbrent au pritre le conseil de se retirer et de se mettre en
lieu de securite, lui, les autres missionnaires et les PetitsFreresde Marie et les Fillesde la Chariti. Vain conseil.Tout
ce que M. Lacruche consentit a accorder aux chretiens ce
fut d'avancer l'heure de la messe et de supprimer la predication qui, d'ordinaire, Paccompagne. La messe se dit done
aussit6t.Ala place de la predication, le missionnaire adressa
a ses auditeurs quelques mots seulement pour les exhorter
a partager sa confiance.
Cependant I'heure du meeting avait sonn6 et, malgr6 le
mauvais temps, la population courait, en rangs presses, au
lieu du rendez-vous.
C'est un vaste ktablissement, compose d'une immense
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spacieuses, of les notables vont tenir conseil. Le tout se
terminepar une prairie coupde de monticules et de lacs. On
pourrait considerer cet etablissement comme la mairie de
Nan-tchang et, en mame temps, comme le casino de la
noblesse. Son nom est Pe hou Kiou.
Pour la circonstance, on avait porte un simulacre de
reglementation policiere. Pour y entrer, ce matin du
25 fevrier, ii fallait d6cliner ses noms, que des scribes
notaient aussit6t sur des registres. C'etait une file ininterrompue de mandarins, de lettres, d'6tudiants, pour laplupart
ports en chaise. Si le nombre des privildgids,admis dans
finterieur de la mairie etait considdrable, que dire de la
foule immense, du peuple innombrable, de la cohue sans
cesse grossissante, qui assiigeait les portes de Pd-hou Kiou?
II nous a etd impossible jusqu'ici de savoir d'une
maniere precise ce qui se passa au sein de la bruyante
assemblee.
S'il faut en croire ceux qui se disent bien renseignds,
rareopage ne put s'entendre sur la maniere de proceder, les
uns opinant qu'il fallait commencer par livrer aux assassins
tous les chritiens de la ville, les autres preconisant comme
exorde I'assassinat des Europeens.
Cependant, au milieu de ces cris sanguinaires, la voix
de quelques notables se fit entendre pour conseiller a
l'assemblie de ne pas se porter a des crimes. Ces hommes
prudents etaient sans doute ceux que le gouverneur, la nuit
prdcedente, avail fait appeler aupres de lui, pour leur recommander le maintien de la paix publique.
En tout cas, menaces et injuries par les autres membres
de Passemblee, ils se hiterent de quitter Pe hou Kiou, d6clarant refuser la responsabilil6 des projets sanguinaires preconises dans ce meeting.
Massacrer et incendier, telle fut la decision h laquelle
s'arreterenm les membres de la reunion.
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Pendant ce temps, les nouvelles les plus alarmantes
itaient apporties a M. Lacruche. Les uns accouraient pour
le presser de prendre la fuite; les serviteurs le suppliaient
de les laisser panir avec leur modeste bagage; plusieurs lui
conseillaient de faire, aupres du gouverneur, une nouvelle
demarche. Lui, gardant son sang-froid et hdlas! toute son
illusion, d6clara s'en tenir aux promesses faites par l'autoriti publique et resta convaincu que s'il y avait un soulkvement populaire contre la mission, les mandarins sauraient
le vaincre.
(A suivre.)

AMERIQUE
MEXIQUE
PUEBLA
COMPTE RENDU

DE MISSIONS

Puebia, 18 aoft 1go6.

C'est avec plaisir que je vous envoie le resume fait par
M. Roja des travaux que notre maison a operns pour les
pauvres. Veuillez agreer ces recits pour les placer dans les
Annales comme vous le desirez.
J'ai le plaisir de vous faire conhaitre, en quelques mots,
les travaux faits pour les habitants de la ville de Puebla,
dans les principales fonctions de notre vocation, pendant
le cours des missions i9o5-19o6.
Outre quatre series d'exercices que nous avons donnees,
i savoir : deux a de nombreuses enfants de Marie Immaculke, et a d'autres jeunes filles ; deux aux pretres du
diocese de Tehuantepec, pour aider notre illustrissime
confrere, Mgr flveque de ce diocese, a instruire le clerg6
que Dieu lui a confie; nous avons donnd encore dix-neuf
missions, les unes de .quelques jours seulement pour le
petit peuple, dans les villages; les autres d'un mois et plus
pour les habitants de la ville. Dans toutes ces missions, le
Seigneur a daign6 nous donner sa benediction.
Le concubinage, l'ignorance religieuse, Ia negligence a
recevoir les sacrements, et mime l'erreur en matiere de foi,
sont les grands maux qui, d'ordinaire, affligent les pauvres
habitants de la campagne. Contre ces quatre principaux
ennemis, nous dirigeons tous nos efforts, et avec la grace
de Dieu nous avons obtenu les r6sultats suivants -:
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349 unions ill6gitimes retablies par les liens d'un legitime
mariage; ont eti prepares a recevoir dignement les sacrements de penitence et de la communion, i 1to enfants
et 16 014 adultes : lusieurs etaient eloignis des sacrements depuis un certain nombre d'annies ou mdme depuis
beaucoup d'annies, quelques-uns enfin depuis toute leur
vie pass6e. Nulle part nous n'avons trouv6 la frequentation
des sacrements, et cela tient A la negligence et a l'indifference religieuse des fideles, mais aussi a la difficulti
presque insurmontable dans laquelle se trouvent MM. les
cures de veiller, comme il serait a desirer, au bien spirituel
des ames, soit a cause du grand nombre des fideles confies
a leur zele, soit a cause de la grande etendue de leur
paroisse. Ici se verifie a la lettre le mot de l'vangile :
Messis quidem multa, etc. II est, par consequent, difficile,
pour ne pas dire impossible, que ces chretiens se confessent et communient tous les ans.
Nous avons recueilli aussi en grand nombre des revues,
des Bibles et d'autres livres protestants; nous les avons
jetis au feu, avec la permission des possesseurs. Le resultat
en fut que plusieurs protestants ont abjure leurs erreurs
et sont rentris dans le sein de la veritable Eglise, apris
s'etre reconcilids avec Dieu par le sacrement de penitence.
Nous avons rencontre beaucoup d'heretiques dans quelques-uns de ces villages, oh I'on avait, avec Pargent americain, ouvert une chapelle et une ecole appelees <<tvangeliques ,; mais, pendant la mission, nos ennemis se sont
caches, et les apostats sont rentres alors dans le bercail du
Christ.
Parmi les grands et precieux fruits des missions, il
faut nommer aussi la reconciliation des ennemis; les
inimities et les rancunes anciennes cesserent, la charite
et I'amour du prochain revinrent dans les coeurs. Dans
un de ces villages, ii y avait un quartier tout a fait
sipare des autres, et on ne pouvait y passer sans etre
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molesti; alors le missionnaire convoqua i une r6union
gendrale les principaux du village, et il leur montra
les maux que causaient ces inimities et ces haines mutuelles a leurs Ames et meme A leurs interits maidriels;
il leur fit comprendre que, comme chretiens, ils avaient le
devoir de s'aimer les uns les autres, ii .leur fit voir enfin
les grands avantages qui sont les fruits de cette union. Le
resultat de cette r6union fut parfait: on dressa un acte par
lequel on promettait, sur des raisons solides et des bases
indestructibles, de vivre toujours unis dans la plus parfaite
harmonie.
Nous avons, dans ces missions, dprouve une fois de plus
la protection puissante de la sainte Vierge pour triompher
de tous les obstacles que les ennemis de notre salut
opposent a la correspondance A la grace divine. On a
r6pandu avec profusion la Mddaille miraculeuse, benie et
indulgenciee, et beaucoup de personnes la portent sur la
poitrine, suspendue au cou et se presentent ainsi au confessionnal et l sainte table. Gloire a Dieu et a son immaculde Mere.
Trois de no pretres, avec un frere coadjuteur, s'en vont
ainsi, pendant Fespace de neuf mois par an, a travers les
campagnes, pour instruire et confesser surtout les pauvres,
et partout, grAce i Dieu, ils sont tres bien requs.
Cr. G. TORRES.
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ANTILLES
LA HAVANE
Lettre de la sceur Edwige LAQUIDAIN, vice-visitatrice
de la Havane, a la trds honorde Mere KIEFFER.
College de l'lmmaculee-Conception (lie de Cuba).
La Havane, le 25 octobre 19o6.

Comme nous connaissons votre cceur maternel qui
embrasse toutes vos filles dispersdes dans le monde entier,
en partageant leurs peines et leurs joies, je m'empresse de
vous faire part des disastres occasionnds dans une partie de
cette ile par le passage d'un cyclone, dans la nuit du 17 an
18 octobre.
La fete di sainte Edwige avait rameni bon nombre de
nos Soeurs i la maison de l'Immaculee-Conception, et, loin
de nous attendre a un semblable malheur, nous avions
passe la journ6e dans la plus cordiale gaiete. Nous ignorions que pour midi l'observatoire des reverends Pares
Jesuites avait annonce un cyclone.l
A neuf heures du soir, nous conimencimes a craindre ce
qui allait arriver. La violence du vent se faisait deja sentir
ainsi que la force de la pluie; mais de onze heures i minuit,
le terrible fl6au prit toute son intensite Nous fimes descendre les enfants au rez-de-chaussee qui offrait plus de
securit6, pour les mettre a l'abri de la pluie; car les dortoirs etaient ino des malgr4 que les portes et les fenetres
fussent closes.
La nuit se pssa dans l'inquietude; je pensais A nos
soeurs des autres maisons dont quelques-unes sont dans
un bien mauvais etat, et nous n'atendions du secours que
de la divine Providence et de notre Mere Immaculee.
Je me sens 6mue, ma Tres Honorde Mere, lorsque je
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considere le soin special avec lequel notre Mere du ciel
veille sur la double famille de saint Vincent dans cette
pauvre ile, soit pendant les guerres, soit maintenant, dans
cette terrible epreuve. Nous n'avons &ddplorer aucune mort,
aucune blessure, seulement des degits plus ou moins
considerables.
Dans bien des maisons, nos seurs et leurs pauvres ont
ite bien exposes; a l'ecole de la Purisima, entre autres,
elles se virent obligees de reclamer du secours que leurs
voisins s'empressereqt de leur prodiguer; le cyclone avait
ouvert les fenetres en faisant rouler les persiennes et voler
les vitres autour des soeurs et des enfants qui assurent que,
seulement par miracles, elles ont pu ichapper saines et
sauves.

A la Bienfaisance, oh s'abritent neuf cent quatre-vingttreize personnes, les degats sont evalues a 3 ooo piastres.
La m6me protection s'est fait sentir dans toutes nos
maisons; mais il n'en a pas 4td ainsi ailleurs. Des maisons
entieres out etd dimolies; les morts, les blessees gisent an
milieu des dicombres et on ne connait pas le nombre des
personnes qui ont disparu, emportees par le vent ou englouties par ]a mer. Quelques goelettes, avec leur chargement, ont etd jetees sur la plage, et sur la c6te sud (a Bataban6) les desastres furent terribles : une goelette fut lanc6e
sur une maison qui resta tres endommagee et, le matin, on
trouva sur terre plusieurs petits bateaux i vapeur qui
avaient ete les jouets du vent.
La dynamo de l'electricit6 a eti detruite, et La Havane
est restie dans la plus complete obscuritd; en mdme temps,
la multitude des fils electriques, dont la ville est quasi converte, tomberent par terre en causant la mQrt de plusieurs
personnes et faisant comme un reseau qui empechait toute
circulation le lendemain. Chaque jour, on nous rapporte
des details ddchirants; les rCcoltes sont perdues et la ruine
est complete.
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Je me suis empressde, ma Tres Honoree Mere, de vous
rassurer par ces quelques details sur le sort de vos pauvres
filles lointaines, qui, sous la garde de Dieu et de notre
Mere Immaculee, sont toujours dans cette ile comme les
enfants d'Israel au milieu de I'Egypte, entouries de fleaux
sans qu'aucun ose les atteindre.
Seeur Edwige LAQUIDAIN.

BRESIL
NOTICE
SUR LA MAISON DE

CORITIBA

OU

CURITYBA

I
Curityba, 12 janvier 1906.

I1 y aura dix ans le 27 de ce mois que les premiers enfants de saint Vincent sont arrives a Curityba. C'etaient
MM. Barthelemy Sipolis, alors Visiteur, qui avait tenu i
installer ses confreres a leur nouveau poste, MM. Benjamin Frechet, premier supirieur, William Vollet et Desird
Deschand.
Le diocese de Curityba etait fonde depuis quatre ans par
la Bulle Ad universas Orbis Ecclesias du 27 avril 1892,
mais son premier pasteur, Mgr Joseph de Carmargo Barros, n'avait et6 sacri et n'avait pris possession qu'en 1894.
La fondation du seminaire fut, des le debut, la grande
preoccupation du zele et vraiment apostolique prelat, Mgr
Carmargo Barros. 1I se mit immediatement en relation avec
M. le Visiteur provincial des pretres de la Mission et fit de
telles instances pour avoir quelques-uns d'eux, que, malgri penurie de sujets, celui-ci dut ceder, ne prometiant cependant que trois confreres pour commencer.
Les confreres, venus de grandes distances, s'embarquirent avec le regrette M. Sipolis, A Rio deJaneiro, le jour;

4. O~p

CARTE DES 9TATS DE

PARANA

apki. .h

ET DE SANTA-CATHARINA (BRASIL).

1906

5

-

67 -

de la conversion de saint Paul, 25 janvier 1896. Apres une
rude et pinible traversee de trente-huit heures, nous etions
en vue de Paranagua, principal port de l'Etat du Parani
et nous debarquions allegrement.

Paranagua est, comme port. assear mouvementi, tandis
que la ville fait plut6t triste impression. Mais a 5o kilometres nous voyions se dresser l'imposante serrado mar,la
chaine de montagnes derriere laquelle s'etend l'immense
plateau of se trouve Curityba, et la renommie exaltait le
beau chemin de fer qui devait nous y mener, I'ameniti du
climat ou nousallions vivre et la prospiritd de I'Etat malgrd sa tres faible population.
Le voyage de Paranagua a Curityba (i to kilom4tres) est
vraiment I'un des plus beaux que l'on puisse faire. Tous les
voyageurs sont unanimes Acelebrer la grandeur et la beauti
des paysages qui se diroulent aux regards a mesure que la
locomotive emporte les voyageurs A i ooo metres d'altitude.
a travers des precipices qui font penser a la Suisse.
Un dernier et long tunnel et tout est change : climat,
flore, aspect de la nature. A la flore tropicale ont succedd
les bois d'innombrables sapins (araucarias)semis par-ci
par-la dans d'immenses piturages. On nous montre l'arbre
dont les feuilles donnent le mate (sorte de thi) qui constitue, avec les sapins et 1'dlevage, les seules richesses actuellement exploitees de cet Etat si riche.
Enfin voici Curityba ! A en juger par son etendue on eat
dit que la ville avait cinquante mille habitants. Mais
l'espace ne manque pas en Amerique et les villes s'etendent
toutes beaucotp. Curityba avait alors vingt mille habitants; en dix ans, elle en a bien dix mille de plus.
C'est une ville d'aspect trrs agreable, avec de larges rues
de 15 et de 20 m6tres presque toutes tr4s rigulieres. Un
grand nombre de maisons ont la forme de chalets ou de

-- 68 cottages. Un simple coup d'ceil montre que le tiers au
moins des habitants est compose d'Europiens de touies nations. Quelques boas idifices, de grandes maisons commerciales, lintense mouvement des rues prouvent bien que
nous sommes dans une ville de grand avenir.

Mais ici finit la poesie. A peine arrives, nous apprenions
que nous devions aller loger a l'h6tel, parce que, a a maison loude pour y commencer le siminaire, il n'y avait mdme
pas un lit et une chaise. Le lendemain nous allions presenter nos hommages A Mgr I'edvque qui nous reCut a bras
.ouverts. Monseigneur nous chargea de preparer nousmemes la maison et de faire les commandes de materiel
scolaire et les modifications que nous jugerions nicessaires
pour que l'ouverture des classes se fit le plus vite possible.
Pour eviter les depenses (la bourse de Monseigneur n'dtait guere garnie et tout provenait d'aum6nes), nous laissAmes aussit6t I'h6tel et nous nous installimes tant bien
que mal chez nous, recevant d'un voisin la nourriture, fair
sant de nos caisses de voyage, table et chaises. Au bout
d'un mois, tout dtait pr&t et la rentree se fit bien modeste,
mais encourageante. L'inauguration officielle eut lieu le
19 mars avec grande solennitd et saint Joseph devint notre
.patron principal.
Une trentaine d'enfants se trouva bient6t rdunie dans la
maison qui, au plus, pouvait en contenir quarante. Bons
coeurs et bonnes tetes, ces premiers enfants 6taient pour le
caractere de vrais petits sauvages, accoutumis a faire toutes
leurs volontes. Ils se plierent cependant a la discipline et
aujourd'hui encore, ils nous gardent bon souvenir.
Ils appartenaient aux principales families de la ville ei ne
pensaient pas au sacerdoce. Au Parana les vocations ne devaient pas manquer, surtout, dans les colonies polonaises
on italiennes et les bonnes populations de I'intirieur. Mais
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ces braves gens sont pauvres geniralement; il aurait fallu
des ressources.
Or, en fait de ressources, le siminaire n'avait que des
espirances... et ces espirances ne se rialiserent jamais. Le
Congres de 'Etat avait votd (malgrd la separation de
I'Eglise et de 1'Etat) des loteries jusqu'a benitice net, en
faveur du seminaire, de mille contos de reis, c'est-A-dire au
change d'alors, d'un milliorde francs !... C'etait trop beau...
En trois ans, le seminaire ne recut que 45 contos; le gouvernement cassa le privilege de la Compagnie concessionnaire pour abus et fraudes. Pour nous consoler, nous pouvions nous dire que notre droit restait acquis et qu'un jour
ou I'autre, ii faudrait bien que le gouvernement trouvAt le
moyen de tenir sa promesse... D'ailleurs, je dois ajouter
que depuis 1894 tous les presidents du Parana se sont
montres favorables a notre oeuvre et tras en harmonie avec
rautorit6 diocesaine. Nous sommes dispenses de tout imp6t et ii ne tiendrait qu'A nous que les examens de nos
ileves fussent tenus pour valides devant P'Eat comme dans
plusieurs de nos colleges et seminaires du Bresil.
Des la deuxieme annee, apparurent quelques vocations en
m&me temps que plusieurs jeunes gens venaient faire icileur grand siminaire. II est facile d'imaginer le grand travail qui surchargeait les trois confrtres dansces conditions.
Bient6t, il vint du renfort de Rio, heureusement.
Au bout d'un an &peine de superiorat, M. Frichet fut
rappeli A Rio et M. Vollet lui succeda.
En 1897, Mgr l'ev6que, confiant en la Providence, benit
la premiere pierre de I'difice destine au siminaire, et comr
menca a queter dans tout PEiat avec succ6s. Monseigneur
voulut faire grand et beau, construire pour les si&cles, Et,
en effet, le siminaire, bien qu'encore inachevi aujourd'huj,
est le plus grand monument de Curityba. Les plans sopl
de notre tres distingud confrrer M. Clavelin. Notre installation s'y fit le z3 juin to90,et le tendemain eutlieu laJýb

-

70 -

nediction solennelle et une magnifique fdte a laquelle assisthrent, avec Mgr 1'6veque, le president et toutes les autorites avec une foule de pres de deux mille personnes.
Depuis lors, notre oeuvre n'a cess6 de se d6velopper, non
pas tres rapidement, mais regulierement; les vocations se
multiplierent. Les sectes avaient, deux ou trois ans durant,
dirige une vraie campagne contre l'oeuvre, esperant sans
doue la faire succomber. Apres notre entree dans notre
itablissement definitif, elles perdirent cet espoir et la guerre
cessa a peu pres.
Mais la maison avait perdu, en 9oo, son estim6 supirieur, M. Vollet, appeli A diriger nos ceuvres de Petropolis, et je dus lui succeder dans sa charge.
Dans les premieres annees, les confreres n'avaient pas
pu s'occuper exclusivement du sdminaire; ils avaient dd
diriger des associations pieuses, des icoles, aider plusieurs
oeuvres de chariti. Tout dtaith faire a Curityba, diocese
nouveau et immense, compose des Elais du Parana et de
Sainte-Catherine, avec sept cent mille Ahuit cent mille ames.
Au Parana surtout, ii n'y avait que trente a quarante
pretres, presque tous etrangers au pays, aucun religieux,
aucune sceur, aucune association de pidtd et de charite,
excepte quelques anciennes confreries d6gdndrdes et pleines
de francs-maqons. A Curit) ba mime, a notre arrivee, ii y
avait deux prdtres!...
Bientbt le zele apostolique de Mgr I'eveque fit surgir
partout I'apostolat de la priere, les conferences de SaintVincent-de-Paul, et les associations de Dames de la Charitd.
Les Franciscains, les PNres du Verbe divin et autres congregations vinrent s'installer ici et dans l'interieur.
sieurs congrigations de soeurs vinrent ouvrir des coll ees et
diriger des h6pitaux. De nombreuses ecoles s'ouvraient pour
l'dducation chretienne d'une jeunesse bien abandonnde.
A toute cette floraison d'oeuvres, ii manquait des ouvriers
et des directeurs. Nous dOmes, avec la benediction de
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l'obissance, apporter le contingent de nos faibles efforts et
Dieu sembla les binir,
A, mesure que ]e nombre d'ouvriers ivangeliques augmenta, nous primes nous restreindre aiceuvrepour laquelle
nous itions venus ici et qui, en se diveloppant, exigeait
tout notre devouement.
Cefut alors que Dieu lui-memesechargeade d6velopper
Faction des enfants de saint Vincent au ParanA..

A l'occasion de sa premiere visitea cette maison, en gro i,
M. Pierre Dehaene, visiteur provincial entra en accord avec
Mgr Camargo Barros, au sujet de l'oeuvre des missions qui
n'existait pas encore dans le diocese et que Sa Grandeur d&sirait ardemment fonder. M. le Supdrieur gdenral approuva
I'accord, et, A la fin de cette meme annie, deux missionnaires arrivaient a Curityba. Pendant les quatre ans icoulds
depuis lors, le bien fait par nos missionnaires a etc considerable.
L'annde 19o4 vim nous priver de l'excellent Mgr Camargo Barros, premier evdque de Curityba, transf6re au
siige trbs important de Saint-Paul. Son successeur n'est pas
moins bienveillantenvers les enfantsdesaintVincentde Paul.
Nous avons jusqu'ici presenti six je.unes-gens an sacerdoce. Ce sont les premiers qui ont fait sons notre direction
on le grand siminaire on meme le grand et le petit siminaires. DWsormais, nous en prdsenterons quelques-uns
tous les ans, car tous les cours sont constitues. Ainsi, sous
peu, le diocese aura son clergd indigene an lieu du clerg6
cosmopolite qui existe actuellement.
Que Notre-Seigneur benisse et fasse prosperer de plus en
plus nos oeuvres qui sontles siennes ! Puissions-nous n'dtre
pas trop au-dessous de la trche, et faire ici le bien que les
confreres difunts ont fait en tant d'autres dioceses du cher
e
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Desire DESCHAND, C. M.
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Rapportsur les travaux de missions adress6 de Curityba
par M. JEAN QUNTAO, pritre de la Mission, i M. Ant.
FuT, Superieur gienral.
Curityba, 7 novembre

9o6.

II y a ddja trois ans que je vous ai fait le rapport de nos
deux premieres annees de mission dans le diocese de Curityba, lequel comprend les deux Etats de Parani et de Santa
Catharina.
Dans ces trois dernieres annies, nous avons continue,
selon nos forces et de notre mieux, cette oeuvre si importante de notre Compagnie. Et si d'un c6te, le risultat apparent n'a pas rdpondu a la.mesure de nos desirs, de I'autre,
ceux qui connaissent ce qu'il y avait auparavant, surtout
au Parani, sont obliges de reconnaitre que nos travaux
n'ont pas etd sans fruit pour procurer la gloire de Dieu et
le salut des Ames.
Des le commencement de 19o3, nous sortions pour pr&cher quatre missions dans les paroisses voisines de ia mer.
Ce peuple ne savait mdme pas ce que c'etait qu'une
mission et etait tres ignorant des choses du salut.
Dans ces quatre missions, malgre tous les obstacles que
nous avons eu a surmonter, par la grace de Dieu il y eut
pres de i 5oo communions, et autant de confirmations, 6i
mariages revalidis. Trois associations des Dames de Charite furent fondees. Aprbs ces quatre missions, avec 'approbation des Superieurs, nous accompagnames en sa visite
pastorale Mgr de Camargo Barros, ev4que de Curityba,
pendant pros de quatre mois. Comme Monseigneur s'arretait en chaque paroisse ou chapelle, de trois i dix jours,
nous nous efforcions le plus possible d'y accomplir
les travaux d'une mission, tant pour I'horaire que pour les
exercices de la mission. Monseigneur nous laissait li-dessus la plus complete libert6 et il s'est montre satisfait de:

-

74-

notre bonne volontC et du rdsultat de nos travaux. 11 a
rignk, parmi la suite de Monseigneur et nous, la pluscordiale entente. Nous avons visiti ainsi dix-huit paroisses
on chapelles filiales (de secours).
A la paroisse de Lapa, nous avons prcche pendant dix
jours. 11y a eu 536 communions, 6 mariages. Nous y avons
fonde une association des Dames de la Charit6, laquelle
marche bien; y a te etabli cette annie un petit hbpital confii
aux sceurs de Saint-Joseph. C'est dans cette ville qu'a eti
assassini iln'y a que quelquesannees,lecure M, Francisco
Pinto.
ARio Negro, ville tres florissante sur la rive droite du
fleuve du meme nom, la visite a dure six jours. Communions, 482 ; mariages, 6.
A Lucena, Saint-Stanislas, siege d'une colonie polonaise et AConceicio de Lucena, siege du district civil, nous
sommes resids six jours. I ya eu 8 6 communions, 14 mariages.
Dans les villes de Palmeira, Panta-Grossa et Tastro,
nous avons demeure dix-huit jours, ii y a eu i3x i communions, 14 manages.
Dans les petites villes de Pirahy, Jaguariahyva, SaintJoseph de Boa-Vista (de Bellevue), Monseigneur s'est
arredt dix-sept jours, ii y a eu pres de 700 communions,
14 mariages revalides.
A la petite ville de Barboras, au village de Jaboticabal,
et Maria Ferreira, douze jours; ii y a eu pres de 2 ooo communions, 65 mariages.
A Ourinho, Platina, Calonia Mineira et Thomarinaavec
la petite chapelle du Serrado, nous nous sommes arrites
dix-sept jours. Ce fut a Ourinho, pendant la visite, que
nous avons su la mort de notre Tres Saint-Pere le pape
Leon XIII. Monseigneur montant en chaire, la fit connaitre au peuple, qui n'a pas pu retenir les larmes et les sanglots.
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Suit ici Ic detail des missions de 1903 ct de 190go4. Nous citerons
ce qui concerne les missions de 1905.

Toute cette annie de 9go5, depuis le commencement de
fevrier jusqu'i la fin d'octobre, nous avons Iet en visite
pastorale avec Mgr Duarte Leopoldo e Silva, qui a succ&6d
a Mgr Camargo en g904, quand ce dernier a &t4 transfere
par le Saint-Siege au dioc6se de Saint-Paul.
Mgr Duarte, plein de z6le apostolique, digne mmule de
son pridecesseur, a trac6 tout de suite un large plan pour
visiter au plus t6t son grand dioc&se. Mais ne trouvant pas
facilement des priires pour I'aider dans cette difficile besogne, Mgr aobtenu de nos supdrieurs la permission de nous
emmener dans sa suite. Et je peux garantir A M. le Tres
Honord Pere que le travail ne nous a pas manque.
Au mois de mai, nous avions ddjA parcouru plus de
3o paroisses ou chapelles, et nous comptions 5 975 confessions, 4 o56 communions, 89 mariages, plus de 7 072 confirmations.
Vers la fin de mai, nous avions 7 772 confessions, 4 478
communions, 135 mariages. Terminee la visite dans
rEtat de Parana, nous passAmes A l1'tat de Santa-Catharina ou nous sommes restds plus de quatre mois, en commenCant le service par l'eglise paroissiale de la capitale Notre-Dame de P'Eil (Desterro) ou Florianopolis, ville de
12 030 habitants. |
Le peuple de SAinte-Catherine est de beaucoup plus religieux et fervent que celui du Parana. Mais il faut avouer
qu'il y a IA plusieurs colonies allemandes, polonaises et
italiennes, desservies par de bons pratres et aussi les Peres
franciscains quiy sont en tres grand nombre; meme ils y
ont un noviciat A la paroisse de Rodeio et un grand couvent, qui est la maison du scolasticat, A la ville de Blumenau, oU reside le Pere provincial.
A notre passage, il y avait vingt pretres, une douzaine
d'etudiants et pres de vingt freres laiques.

- 76La langue allemande est parle presque partout, les Br&siliens mime la parlent presque tous. II y a plusieurs 6coles oi I'on n'apprend que cette langue. Il y a au Brisil
une assez grande prevention contre les religieux allemands
i cause de ce qu'on appellele danger allemand. Quoi qu'il
en soit, les Pires franciscains travaillent beaucoup, et i
Sainte-Catherine, nous avons remarqui que les plus florissantes paroisses sont celles administrees on missionnies
par ces tres dignes religieux.
Le curd de la capitale, M. Topp, prutre sculier allemand,
a faitde la paroisse une paroisse modele. On y pratique la
religion sans respect humain. Les meSlleures families sont
tres ferventes. L'apostolatdela priere et les confirences de
Saint-Vincent y sont en tres bon edat.
Dans un mois et demi, nous avons visit toute rile de
Sainte-Catherine, six paroisses et quelques chapelles; nous
avons confessa 2 186 personnes, nous avons donne la communion a i 3or, nous avons fait 97 mariages.
Au commencement de juillet, Monseigneur a presidi a la
retraite eccldsiastique d'une trentaine de cures. Monseigneur lui-meme a fait sa retraite i 1'edification de tous les
prAtres, qui savaient qu'au Parana, A Curityba, il avait fait
sa retraite avec MM. les cures au mois de novembre dernier.
J'ai profite du temps de cette retraite pour donner une
petite mission a une quarantaine de criminels, qui 6taient
a ia prison. Le dernier jour, j'ai invitd Monseigneur et
quelques curds et les autoritds civiles et militaires pour
la cl6ture. Monseigneur a celebrd le saint sacrifice dans
une salle de laprison et a fait une touchante allocution. Les
pauvres prisonniers chantaient des pieux cantiques, que je
leur avais appris et presque tout le monde pleurait devant
un spectacle si beau et si triste a la fois. J'ai obtenu de M.
le prdsident de 'Etat par 'entremisede Monseigneur qu'un
des criminels fdt dispense du reste de la peine qu'il devait
subir.
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Monseigneur m'a remis dans la soiree plus de 3oa francs
pour atre distribuis en aumOnes a ces pauvres freres.
Apr6s nous avons fait la visite a plus de quarante paroisses ou chapelles, voyageant tant6t sur un petit bateau, tant6t a cheval.
... Je resumerai ici tout le d6tail de ce que je pourrais
dire par ces paroles du Bulletin ecclesiastique du mois de
novembre de 1905 :
a Le 19 novembre, Monseigneur etait de retour a Curityba, ayant termind la visite pastorale de cette annee.
« Pendant pres de neuf mois de labeurs, Monseigneur a
parcouru 2 146 kilometres, sans compter quarante-huit
heures de voyage sur mer.
Paroisses, cures ou chapelles visit6es .
Io3
Confirmations. . . . . . . . . . . . . . . 34 65
Confessions.............
Confessions
. . . . . . . . . . . .......
. . . . . 29 357
357
Communions . ...............
20 388
Mariages ..................
644
Baptemes .................
i 15o
* Pendant toute la visite, Monseigneur a etd tres efficacement aide par les P. Daniel Lepich, O. F. M.; Alvbs, C.
M.; Macagnon, diacre et secretaire, et Qintao, C. M.
Joio Borges QINTAO.

Les pratres de la Mission de la province de Cracovie,
eux aussi, et les Filles de la Charit6 de la mtme province
out d'intdressantes et importantes oeuvres au ParanA, en
faveur des emigr's polonais. Elles ont debutd en 1903.
Ce sont les dtablissements de Thomas Coelho, de Lucena et de Prudentopolis pour les prdtres de la Mission,
ainsi que I'etablissement d'Abranches oP les Filles.de la
Chariti ont des icoles.
Nous avons prdcedemment donne des renseignements sur
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plusieurs d'entre elles. Voyezsur Thomas Coelho, Annales,
t. LXIX, p. 71; t. LXX, p. 4oo, et 1. LXXI, p. 561; sur

Abranches, voyez aussi Annales, t. LXX, p. 403.

CHILI
LE TREMBLEMENT DE TERRE AU CHILI

z6

aout two6.

On lit dans le Cosmos (24 novembre

9go6, p. 56)

:

Le 16 aodt 19o6, au soir, avant et surtout pendant le
tremblement de terre, le ciel offrait l'aspect d'un vaste
incendie, de lueurs rougeatres d'un incendie extraordinaire du sein desquels se ditachaient comme d'immenses
flammes.
Le ciel tout entier, 6tait sillonn6 continuellement
d'&normes serpents de feu, et, en mdme temps, de grands
eclairs. C'tait effrayant. Apres la catastrophe, 1'horizon
avait passe au noir sombre. L'incendie du ciel avait cesse;
1'incendie de Valparaiso commencait.
D'apres ces constatations, il semblerait que le tremblement de terre du 16 aodt aurait tc accompagni de decharges 6lectriques, de fortes tensions entre le ciel et la
terre..
a A la suite du tremblement de terre, la c6te du Pacifique, a Valparaiso, s'est elevee de quelquescentimitres, et
le volcan Chillan s'est ouvert un nouveau cratire A pen
de distance de Pancien. Au moment du tremblement de
terre, un navire 6tait au large de Valparaiso; les marins
ressentirent un horrible ebranlement qui leur fit croire que
le bateau s'echouait. Chauffeurs et marins s'elancerent sur
le pont.
Le tremblement de terre du t6 aoilt est le plus consi-
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derable en durde, en intensit6 et en etendue, que l'histoire
ait enregistr6. Durde : 5 minutes. Aire atteinte : onze provinces, c'est-A-dire 120o ooo kilom6tres carres, sur 750 ooo,
superficie totale du Chili. ,

Lettre de M. FARGUES, prEtre de la Mission, visiteur, d
M. A. FIAT, Superieur gindral.
Santiago, 25 avri 19go6.

C'est done un Te Deum que nous devons entonner au
milieu des ruines amoncel6es surtout au centre de la ville
de Valparaiso et autres lieux circonvoisins! Nous aurions
pu etre ecrasis et gesir pele-mdle, sous les dicombres, qui
aujourd'hui encore, ensevelissent quelques milliers de
cadavres, aprs les travaux dedeblayement execut6s cependant depuis plus de dix jours... et nous sommes sauves !
Vous recevrez d'autre part les ditailsdu lugubre sinistre
qui, en nous affolant, nous enlevait la consciencede ce que
nous iprouvions. Ce que je veux dire, c'est que nous
avons pass6 quatre minutes, comme les passeront ceux qui
seront timoins du cataclysme final, tel que nous le peint
le saint Evangile.
Pour votre consolation, vous apprendrez que, dans le
cours du tragique 6vinement qui vient de nous disoler,
chacun de vos enfants et chacune de vos filles ont &t6 &
leur devoir simplement et bravement. La presse a fait
l'6loge du divouement des Filles de la Chariti. Quant a
mes confreres qui ont joui un r61e plus cach6, je publie a
leur louange qu'ils ont eti a la hauteur de leur tAche. A Valparaiso, MM. Georges et Rigaud, qui se trouvaient dans
cette derniere ville pour affaires de la mission qui leur a
6t6 ricemment confide, se sont multiplies nuit et jour pour
assister corporellement et spirituellement des milliers de
moribonds et d'estropids. A Santiago, les confreres plus
spkcialement charges de I'aum6nerie des maisons dirigies
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par nos chires soeurs, sur mon invitation, sont partis, au
milieu de la nuit, A travers les d4combres et malgre les
tremblements qui se succedaient d'intervalle en intervalle,
pour aller porter secours et consolations aux sceurs, a
leurs malades, a leurs enfants, qui, sortis de leur dortoir
ou de leur salle et entassis dans quelques cours on corridors, croyaient trouver la mort a chaque nouveau tremblement qui se produisait;
Les autres confreres restis A la maison passerent le
temps de la nuit, les uns A entendre un grand nombre de
confessions (car Dieu venait de prdcher A sa fagon et avait
converti du coup jusqu'aux incredules), les autres, Agarder
nos enfants, rifugids dans les salles du parloir, pour etre
A meme de courir A la rue aux moindres secousses. A quatre
heures du matin, nous celibrames la sainte messe pour les
infortunds de la nuit; vers l'lrvation, un nouveau tremblement se produisit, mais nous itions rassurds sur la soliditi des murs et du toit de notre chapelle, qui, en realiti,
n'a nullement souffert, sauf dans quatre clochetons de la
faqade que nous avons dtf d6molir les jours suivants, pour
avoir ete ebranles dans leurs bases.
Quant aux ruines materielles des maisons desservies par
les Filles de la Chariti, s'il est vrai qu'A Valparaiso, quatre
de ces maisons sont A terre, et que les deux autres ont requ
des avaries plus on moins considirables, ici, a Santiago,
les dix maisons sont debout quoique avec des crevasses
dont on va examiner la gravitd. Au cimetikre, les tombeaux
des Filles de la Charite, elevis au-dessus du sol sur deux
lignes aquarante niches sepulcrales chacune, et ferm6s en
arriere perpendiculairement par les tombeaux des missionnaires, ces tombeaux, dis-je, ont etc tristement maltraitis
par le tremblement de terre. Trois biares apparaissaiept au
milieu des d6combres. On va mettre les quatre-vingts cadavresen lieu provisoire, afin de pouvoir refaire Ie monument.

,

M. FARGUES.
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Lettre de M. Theobald LAL.ANNE, pritre de la Mission.
:

Santiago, 24 aoft 19o6.

Voici quelques d6tails que M.. le Visiteur me prie de
vous communiquer sur le tremblement de terre que nous
avons 6prouv6 le 16 aodt.
. A huit heures du soir, nous nous trouvions reunis dansla
cour de recreation, lorsque.nous sentons le sol s'ebranler
sous nos pieds. Les enfants de l'cole apostolique sortent
dpouvantes de la chapelle ou ils rCcitaient leurs prieres et
se refugient autour de nous. Cependant les secousses augmentent prodigieusement d'intensit ; on dirait comme des
vagues qui passent sous nos pieds, nous soulivent et nous
laissent r.etomber; nous nous accrochons les uns aux autres
pour n'etre pas jet6s t terre; les vitres eclatent, les tuiles
commencent a pleuvoir; les quatre faqades de la maison
qui nous emprisonnent se balancent devant nous avec des
craquements lugubres. De grandes lueurs jaunatres dans
le ciel font croire t I'explosion d'un volcan. Ceux qui ne
sont pas tout kfait hkbetes, prient et se prdparent a la mort
qui leur paralt ne pouvoirtarder. En effet, le premier mur
qui tombera doit nous craser infailliblement tant la cour
est 6troite. Et nous restons cinq longues minutes dans ccne
situation 6pouvantablei
Enfin le sol se raffermit suffisamment pour qu'on puisse
marcher et nous nous sauvons dans la rue. Des femmes se
jettent sur nous en criant:a Pere, I'absolution! c'est la fin
du monde. ' Nous essayons de les calmer en disant quc le
danger esL passe, lorsque le tremblement de terre recommence avec la meme intensit6; mais il ne dure que quelques secondes.
Naturellement,"nous ne dormons pas. Bient6t les nouvelles commeneent A circuler : quelques maisons sont
tomb6es, il ya des victimes. Cenaines, sont litteralemnnt
mortes de peur; des:hommes meme. Ce qui augmente

\
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l'angoisse, c'est que des 6missaires du gouvernement vont
a chaque porte transmettre une note de l'Observatoirepredisant pour deux heures du matin un tremblement encore
plus violent; on le croit d'autant mieux qu'il ne se passe
pas d'heure sans que nous ressentions d'assez fortes secousses. La ville devient comme une immense maison de.
fous. Sur l'ordre de M. le Visiteur, les divers aumoniers
s'en vont dans leurs maisons respectives pour essayer de
mettre un peu de calme etmourir a leur poste si c'6tait n6cessaire.

Heureusement, laprediction 6tait fausse, et lesoleil nous
retrouve en vie : le premier moment de stupeur passe, on
songea dans la capitale a se procurer des nouvelles de la
province. Par malheur, nous etions completement isol6s:
les t6•iphones et les teligraphes 6taient d6truits, les voies
ferries affaiss6es ou couvertes d'eboulements de montagne,
les tunnels 6cras6s et les ponts emportes. Au bout d'un
jour, arriva du Nord un hommedontles deux filles taient
dans un pensionnat des Sceurs de CharitY; il venait chercher leurs cadavres qu'il croyait ensevelis sous les ruines de
Santiago. I1 disait avoir fait un voyage fantastique : en
partie a pied, en partie A cheval; il avait mdme escalade
une locomotive et, le revolver au poing, invitu le micanicien Ale conduire aussi loin que possible. II nous racontait
avoir vu sur sa route des choses 6pouvantables: des villages
ou plus une maison ne restait debout et ou il avait compt6
jusqu'a soixante cadavres sur le bord de la route.
Cependant nous 6tions toujours sans nouvelles de Valparaiso et hien inquiets sur le sort des Filles de la Charit6,
de M. Rigaud qui s'y trouvait sirement, et de M. Georges,
qui 6tait peut-6tre avec lui. Enfin, aprbs deux jours, com-.
mencerent A arriver des cavaliers ext6nuds sur des chevaux
fourbus par une course de x3o kilometres. Ils venaient
nous annoncerla catastrophe: la moiti6 de la villt duuite, et le nombre. des victimes. effrayant-: dix mille, peut.-tre.
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Notre inquietude redoublait, les jeunes parlaient de monter
Acheval et d'aller voir, coCte que coite. Enfin, arriva ure'
lettre de M. Rigaud invitant a remercier Died pour la protection providentielle accord6e a la famille de saint Vir-'
cent de Paul. Tous les h6pitaux avaient e6• renversds ori
brOles, mais sur quatre-vingts soeurs, pas une n'avait E6bless&e; jusqu'A present, nous- n'avons pas d'autre d6taili
sur Valparaiso; je suppose que M. Rigaud vous rendra
compte de ce qu'il a vu.
Le calme commence a revenir, mais bien lentement, car
les petits tremblements ne discontinuent pas; il ne se passe'
pas d'heure sans secousse ou ondulation. Aussi, apres
neuf heures du soir, peut-on voir ceux d'entre.nous qui'
out des fentes a leur mur se glisser dans l'ombre des corrdors et trbs prudemment transporter leur matelas chezunconfrere hospitalier et dont la chambre soit plus sAre. La
prudence d'un chacun est estimee proportionnelle au nomr
bre de nuits qu'il a passdes sans se d6shabiller; j'en connais'
qui ont attendu huit jours avant d'oser coucher dans ddsdraps. Au refectoire, certains, et non pas des plus lestes,i
ne s'assoient qu'apres avoir tournd sournoisement la poignee de la fendtre la plus voisine; on les sent capables d:f
franchir au besoin la fendtre. Et pourtant, les astronomes
et I'administratiQn municipale font de louables efforts-porir
nous rassurer. Fasse le ciel que nous soyonsi en' efet, ia fit
;;
..
fin de 1'preuve. - Thdobald LALANNE.
II

:

Valparaiso fut encore plus dprouv6e que Santiago. Voici une notice
sur cette ville et les renseignements relatifs au tremblement de terre
da 16 aoit:

a

VAL DU PARADIS V

Valparaiso n'6voque pas r'image de son nom cc n'est
point le g Val du Paradis x, quelque indolente cit6 qu'an.
supposerait, ainsi, baptis6e, toue e e ve et de volupte.
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C'est la ville du travail et des affaires. Elle est agreable, A
cause de sa lumiere, et son mouvement seduit. Resserrie
cntre la mer et les roches farouches, 6trangl6e entre les
vagues du Pacifique et le granit de la Cordilliere, elle a,
par son obstination et sa perseverance, conquis sur les
forces hostiles un espace relativement important, dont dispose la plus admirable des activit6s.
Au milieu'du seizieme siecle, Valparaiso n'6tait qu'un
port desert. Un navire, envoyd du Prou, y aborda. C'6tait.
1:hiver la chaleur etait douce, la veg6tation abondante.
Le conquistador Juan Saaredra, enthousiasme,. baptisa
SVal du Paradis cette terre sans nom. Successivement,
quelques pEcheurs y tendirent leurs filets : une certaine
a4nimation emplit la rade. a Val du Paradis a fut assez
frfqiuentýpour 6tre classe portde guerre et arm6 contre
les-pirates et les corsaires.Au commencemerit du siecle,
Valparaiso, agitee par les convulsions qui secouaient la
domination- trangere sur la terre americaine, se vit, par
l'Espagne,.dl evie la a dignit6 de citd. C'est I'indfpendance

qu'elle voulait conquqrir, totale. Elle 1'obtint, mais non
sans equivoque ni trouble; du jour -oi elle fut assurie,
data sa fortune.

Elle estleport principal d'un pays de 753 ooo kilometres
carres qui n'avait pas trois cent cinquante mille-habitants
an dbuat du siecle et qui en compte aujourd'hui quatre
millions.
Le mouvement de ce port est de quatre cent soixante
navires.
La physionomie de la ville est nette, precise, g6ometrique, c'est celle de toutes les yilles neuves que i'activiteerifanta dans la fievre : un quai le long de la mer, des rues
paralleles, des pentes escaladdes ail'aide d'ascenseurs, oh
la niasure du pauvre; jolie d'aspect, voisine avec les villas
di-iche, et qui, toutes, ont la joie d'une.vue panoramique
-our la .mer ou les montagnes, :galeinent grandioses.
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La ville, ardente au travail, occupe encore 1'emplacement
oih les pauvres pecheurs tendaient leurs filets, oh les chasseurs de fauves, devant l'Indien soupconneux, allumaient
leurs foyers. La richesse s'est construite, a proximite, une
ville elgante qui compte quinze mille habitants, Vina del
Mar. Lh, sont de jolis h6telsd'un decor chatoyant aux couleurs vives, entoures de jardins en pleine terre oh s'epanouit, avec une merveilleuse et hative exuberance, toute
la flore de la zone tempiree. La ce n'etaient que danses,
fetes et musiques. Que reste-t-il h cette heure?
Dans la ville, point d'edifices superflus, tout de luxe et
d'apparat; le monumental y vise a lutilite : bourse, poste,
arsenaux, chantiers. On n'eut ni le temps ni la place d'employer A Valparaiso le faste inutile des palais.
II serait peut-4tre timeraire d'en construire. Le sol du
Chili est instable. Les monts gigantesques qui le herissent
et portent jusqu'a7 ooo metres Iorgueil de leurs sommets
sont volcaniques. Ils grondent sans repos. Cependant, la
ville aura presque Wt6 aussi dprouv6e par le feu, qui ddtruisit, en 1843, le quartier des affaires, et le centre de la
ville en 1858, et par l'eau qui rompit les digues, que par
les secousses volcaniques si frequentes, et dont la plus terrible se fit sentir en 1835.
On dit que devant la surprise du desastre, les habitants
qui mesurent en ce moment les ruines du tremblementde
terre et comptent leurs morts se laissent aller au decouragement. Ils en triompheront, si grande que soit la catastrophe. I Is ont la tradition d'un courage que trempent les
6preuves.
Lettre de M. Emile GEORGE, pr6tre de la Mission
d M. A. FIAT, Supirieurgindral.
Valparaiso, 25 aot1 z9o6.

Par un miracle de la protection divine, vos Filles de
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Valparaiso n'ont eu aucune mort a d&plorer. Au milieu de
ce cataclysme, qui a d6truit, en moins de dix minutes,'uae
ville des plus considerables du Chili, ensevelissant sous
ses ruines plus de six mille victimes, ni les sceurs, ni les
malades, ni les enfants n'ont eu a souffrir que les consequences mat6rielles de la ruine de leurs 6tablissements.
M. Rigaud m'attendait chez les rev6rends PNres de Picpus,
nous devious retourner a Santiago le 17. Parti de la Serena
le 5, je m'embarquai a Coquimbo le meme jour, vers neuf
heures du soir, mais le bateau ne put partir que le 16, A
deux heures de l'apres-midi.
Vers huit heures du soir, par un temps superbe et une
mer relativement calme, nous sentimes uine secousse
6trange qui ne nous disait rien de bon. Un passager
chilien, fort au courant de ces ph6nomines, nous declara
qu'il devait y avoir du nouveau, peut-etre tres grave, sur
la cote.
En effet, Ie leademain, vers huit heures, nous ktions en
vue de Valparaiso. Quel spectacle! La ville en feu, les
maisons icroulees, d'autres evenries; on aurait dit ure
ville bombardie par des milliers de canons..
La veille, A huit heures du soir, de terribles secousses
surprirent les habitants au moment oh toumes les cuisines
taient allum6es pour le repas du soir; ie gaz, F'lectricitd,
les appareits d'clairage plus modestes, fonctionnaien,
-quand tout Acoup, en moins de dix minutes, les habitants
affolks abandonnerent leurs maisons qui s'croulaient avec
fracas, ensevelissant sous leurs ruines les malheureux qui
n'avaient pas le temps d'echapper, et le feu s'allumait de
toutes parts, achevant ce que le tremblement avait jet6 par
terre. C'etait effrayant. On ne pouvait s'empdcher de pense
a la grande et derniere catastrophe du jugement dernier
Vos Filles ont 6t6 admirables de courage et de sangfroid. Toutes a leurs pauvres, elles ont 6vit6 de plus
grands malheurs. Je me sena tras impuissana A vpus. dire

-87tout ce qu'elles ont fait en cette si triste circonstance.
C'est de l'heroisme chr6tien, et du meilleur.

E. GEORGE.

Lettre de M. RIGAU, prdtre de la Mission
t M. A. FIAT, Superieur gindral.
3 septembre 1906.

Les dipeches vous ont appris la terrible 6preuve qui
vient de s'appesantir sur une partie du Chili. D'autres
confreres vous donneront des renseignements sur Santiago; pour mon compte, je me bornerai a quelques details
succincts surValparaiso, la ville qui a le plus souffert et ois
le tremblement a pris les proportions d'une' catastrophe,
que quelques-uns diseat pire que celle de San Francisco.
J'ajouterai, pour votre consolation, un mot qui vous dira
la protection vraimen providentielle dont les Filles de la
Charit6 et leur personnel ont &tel'objet.
Appeli par les exigences de mon nouveau ministIre,
j'arrivai i Valparaiso le 13 aodt; je descendis i la residence
des Pires de Picpus, mise tres gracieusement a la disposition des deux missionnaires charges de l'euvre de la Propagation de la fai.
Le 16 au soir, je prenais, en compagaie des Peres, un
moment de rkcreation quand, tout a -coup, A sept heures
cinquante-cinq, des bruits souterrains, semblables A un
violent orage mel6 de foudre, se font entendre. Au meme
moment, le ciel, sillonnk d'eclairs, nons apparut tout de
feu, la pluie tomba i torrents, et la secousse sismique qui
s'itait d'abord manifestee par un leger tremblement, prit
tout d'un coup des proportions 6pouvantables; les oscillations succedaient au oscillations et n'itaient interrompues que par de violentes tr6pidations plus terribtes
encore. Pendant trois minutes, qui pararent trois grandes
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.heures, la terre s'agita dans de violentes convulsions, avec
un mouverent de bas en, haut qui gagna bient6t la cit6
tout entiere; l'horreur du spectacle etait telle qu'on aurait
cru voir les signes precurseurs de la fin des temps.
Quelques minutes a peine nous separaient de ce premier
mouvement sismique, qu'une-autre secousse, aussi forte
et plus longue que la premiere, vin.t achever l'oeuvre de
ruines deja bien commencie. Alors on entendit un craquement 6pouvantable, c'tait une partie de la maison et
l'glise des Peres qui s'effondraient; glaces de terreur,
croyant .que la terre allait s'ouvrir sons nos pas, tous,
Peres, Freres, enfants du college, nous recitames a haute
voix 'acte de contrition.
Pendant ce temps, ma pensee s'en fut chez les Filles de
la Charite et, apres avoir de nouveau recommande mon
Ame &Dieu, implore le secours de Marie Immaculee et la
protection de mon ange gardien, je pris la resolution
d'aller au secours de nos sceurs, de leurs malades pt de
leurs enfants.
A huit heures vingt-cinq, une demi-heure apres la premiere manifestation du phenomene, le courant electrique
ayant disparu, il faisait nuit noire, et, n'e0t ete la lumiere
blafarde des incendies qui commengaient a naltre de tous
c6tes, il m'eut &et impossible de realiser mon projet &
cause des decombres des maisons effondrees qui remplissaient les rues et obstruaient le passage. A travers ces
ruines qui s'accumulaient h mesure que se renouvelaient
de temps en temps les secousses, sans trop penser au
danger que je courais, j'arrivai a la place de rh6pital
Saint Jean-de-Dieu. Dieu, quel spectacle! ce n'etait que
cris et larmes de ddsespoir; les membres de la meme
famille secherchaient sans se trouver; une mere de famille,
folle de douleur, se precipite vers moi et, s'accrochant &
ma soutane, me dit, avec un accent de supreme ongoisse :
A Pere, oh sont mes enfants, dites-le moi? - Consolez-
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vous, lui r6pondis-je, consolez-vous, mere, ils sont peutetre au ciel qui prient pour nous!I
En ce moment, la foule remplissait la place, quand elle
m'eut apercu, elle se precipita vers moi pour me demander
de rester avec elle pour prier; deux femmes m'apportent
deux petils enfants a baptiser; je pris, dans le creux de ma
main, de l'eau qui coulait dans la rue, et j'administrai le
bapteme. Comme un certain nombre de personnes me
demandaient de les absoudre, j'en ai profit6 pour adresser
a la foule quelques mots pour l'exciter au repentir des
fautes pass6es et aux fermes resolutions pour I'avenir, s
avenir il y avait encore pour elle, et j'ai donn6 l'absolution
gendrale.
Pendant que je parlais a ce peuple, j'apercevais tout
pres de la les ruines de l'h6pital Saint-Jean-de-Dieu; je
precipite mes pas vers la porte d'entree, obstruie par les
decombres, je me demandais comment entrer, quand
j'apercois le vieux sacristain, pile comme la mort, seul
sous ]e portique i moiti6 demoli. A peine entr6, je rencontrai de nouvelles ruines, celles de la chapelle completement detruite et, a cotd, dans la cour, les soeurs, leurs
malades et leurs employes. Sans perdre de temps, j'adresse
i tous quelques paroles d'encouragement, j'excite i la
contrition, je donne 1'absolution g6nerale. Je demande
aux sceurs s'il n'y a personne d'enscveli sous les decoimbres; elles me r6pondent que, grace a Dieu, tout le monde
est sauve.
De ce pas, je cours i l'h6pital Saint-Augustin; de ce
c6te, il n'y avait plus une maison debout, les flammes
d6voraient tout le quartier; seules, les rues plus larges et
les places publiques offraient une garantie contre les
flammes et les 6boulements, aussi etaient-elles remplies de
monde.
Trois fois, sur mon chemin, j'ai adress6 la parole au
public, trois fois j'ai donn I'absolutioa g6•arale. Tout-
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de sept personnes 6tendues dans la rue au milieu des
d6combres; cinq vivaient encore; apres m'&tre approchd
de chacune d'elles et leur avoir parlk de la misericorde
de Dieu, je leur ai donn, l'absolution; quelques minutes
apres, je repassais par le meme chemin, toutes etaient
mortes.
Saint-Augustin est un h6pital de femmes;j'ai rencontre,
dans la cour, les sceurs, leurs malades et leur personnel.
La, comme &Saint-Jean-de-Dieu, on priait, on pleurait,
.on se lamentait. J'eus quelque peine i obtenir le calme et
a enmpecher les cris de toutes sortes qui sortaient de la
bouche de toutes ces ferpmes atterr6es. Enfin, je pris la
parole pour preparer tout le monde A l'absolution generale; li, comme ailleurs, on ricita A haute voix, avec un
accent de profonde piet&, racte de contrition. Le chapelain,
qui tremblait plus que la terre encore, me pria de revenir;
:je le lui promis et partis immediatement pour I'asile du
Salvador, ohi se trouve ma soeur Sdnac.
En chemin, j'ai continue de donner a la fonle des absolutions g6nerales et queiques-unes partictlieres a des
hommes qui se confessaient tout en marchant i cotE de
.moi. Le personnel du Salvador 6tait divis6 en deux
groupes, j'ai pu donner dans les deux cours les m6mes
consolations spirituelles.
A la maison.de nos Scents de Dolores,je ne pus parvenir,
i cause des ruines amoncelees dans la rue; je finis par
trouver les soeurs et leurs enfants sur la place de
la Victoria, principale place de Valparaiso; eiles avaient
eu le temps de se sauver, elles et leurs enfants LA
dgalement, j'ai donno absolutions gienrales et particuliees. . ..

.

Enfin, a cinq heures du matin, j'arrivai A l'asile SainteAtne, o.i j'ai trouv6 seur Pinto avec sceurs et enfants sur
la petite place, a c6ti de rasile. Pour tranquilliser tout le
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monde, lk comme ailleurs, j'ai exerc6 le ministere sacerdotal.
Apres m'ntre un moment repos6 de cette nuit passee a
travers les rues de la ville, nuit pendantlaquelle j'ai eu la
consolation de donner onze absolutions g6ndrales et dixhuit particulieres, A des moribonds ensevelis a moitid dans
les decombres, et d'administrer le bapt&me a quatre nouveau-nes, j'ai fait une nouvelle apparition dans les etablissements de nos sceurs. Cette seconde tourn6e a 6td un
voyage d'actions de graces a Dieu et de reconnaissance a
saint Vincent.
Le lendemain de la catastrophe, M. George arrivait
fort a propos de La Serena, pour se devouer a l'bhpital
Saint-Jean-de-Dieu, oi il est rest6 plusieurs jours,donnant
les consolations de la religion aux nombreux malades et
blesses qui y arrivaient chaque jour.
Les differentes maisons des Filles de la Chaxit6, h6pitaux, asiles, misdricordes, ont souffert materiellement;
une grande partie est A refaire. Mais qn'il ne soit arrive,
nulle part, aucun accident de personnes, ni parmi les
.seeurs, ni parmi les malades, ni parmi les enfants, c'est 1a
Squ'on se plait A reconnaltre 'action de la divine Providence et la protection spiciale de saint Vincent.
Aprbs une telle catastrophe, que faire? se devouer; c'est
ce que les soeurs n'ont pas man•qu de rdaliser. Aprks
avoir passe la nuit A la belle etoile, enveloppees dans une
cou.erture; le jour, elles 6taient prates ai marcher oh ie
Sd6vouement les appelait.
.Les journaux donneront des details, et les lettres privees
egalement J'ajouterai seulement que les calculs approximatiis nous doanent les chifftes de mille blesses et trois
.i quatre mille marts,dont un certain nombra soat encore
ensevelis sous les dcombres.
"
Nous n'avons maintenant qu'A baiser la main qui nous
.a frappes et I proclamer infininleat juste le Dieu qui a
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permis tout cela. Pour mon compte, je remercie Dieu de
m'avoir permis d'exercer, pendant cette nuit a jamais
inoubliable du 16 au 17 aout, soit dans ia rue, soit ches
nos sceurs, mon ministere.
Jean RIrAUD.

Lettre de la srcur MAs, Fillede la Charitd,
d la tres honoree Mere KIEFEER
Valparaiso, H6pital Saint-Augustin, 3 septembre 9go6.

Ma sceur superieure, tris occupee, me prie de vous donner quelques details sur la terrible catastrophe qui a fait
de Valparaiso et de notre h6pital Saint-Augustin un monceau de ruines.
C'etait le 16 aoft; il 6tait environ 7 h. 35 du soir; ma
sceur superieure et nos soeurs etaient a la chambre de
communaut ; votre servante 6tait dans le salon de l'administrateur avec un groupe de chanteuses; nous repassions avec entrain quelques morceaux pour la fete de
saint Augustin, lorsque, en un clin d'oeil, je vois disparaitre nos jeunes filles. Des cris de terreur se font entendre, la terremnanque sous mes pas, les lumiires s'eteignent.
Inconsciente d'un danger que j'experimentais pour la premiere fois, je me demandais encore pourquoi ces cris,
pourquoi cette fuite, lorsque je me sens fortement saisie
par le bras et une voix desesp&rde me dit : a Venez vite, la
maison s'6croule; c'est un tremblement de terre. Une
nouvelle secousse, plus violente que la premiere, dbranie
alors la salle, les pans de murs se detachent avec fracas,
es statues de saint Vincent et de la sainte Vierge tombent
de leur socle, les cloches s'ebranlent et rendent des sons
lugubres. Je me precipite dans la cour situee en face, et,
lI, je me trouve avec les malades 6chappses des salles et
les employds de la maison; je suis entourde, dtreinte de
routes parts...
Qui dira ce spectacle! Sur le sol ddtremp6 par la pluie,
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des femmes en chemise s'agenouillent en se frappant la
poitrine et en poussant des clameurs; les becs de gaz, violemment agitis, oscillent a droite et a gauche; le ciel, d'un
rouge presque noir, eclaire des visages livides... c'est un
tableau du jugement dernier.
Dans le petit jardin attenant a la chambre de communauit, ma soeur supdrieure et nos compagnes groupies autour de la statue de la sainte Vierge attendaient leur heure
derni6re. La premieresecousse passie, elles viennent nous
rejoindre et notre bonne soeur. Peyrard, dominant de sa
courageuse 6nergie les terreurs de cette scene tragique,
donne avec precision et calme des ordres pour le sauvetage des malades et des enfants restes dans les salles. On
s'empresse d'obdir, mais i peine a l'ceuvre, une troisieme
secousse vient paralyser tous les courages. Les 6tincelles
commencent. a jaillir de tous les c6t6s : Valparaiso est la
proie des flammes.
. La panique est alors a son comble. On cherche a fuir;
nous. avons peine a retenir nos malades et nos employ6s ;
les cris de terreur redoublent; la situation devient d6sesper6e.
En ce moment une voix puissante, quoique 6mue se fait
entendre: c'est celle de M.Rigaud, un de nos excellents
missionnaires, de passage a Valparaiso. II a vu s'6crouler
la maison des Peres franqais oix il logeait; il songe aux
Filles de la Charitd. Au pIril de sa vie, il franchit la distance qui le s6pare de l'h6pital Saint-Augustin; il marche
sur les ruines fumantes, donne en passant une derniere
absolution aux victimes amoncelies dans les rues. Le
voici au milieu de nos malades et de nos gens atterr6s. It
rappelle les pens6es de la foi, prdpare.i recevoir une absolution g6ndrale ; un acte de contrition s'6chappe de toutes
les poitrines, le calme se fait dans cette foule si agit6e tout
a l'heure.
On se r6signe a mourir, mais avant on ira au secours de
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en ambulance notrechapelle, seule rest6e debout. Pendant
ce temps nous cotrons aux salles; on appelle, on cherche
sons les dUcombres; les malades sont transport6es en lieu
sr ; personne n'a peri, I'action de la Providence est reellement admirable. C'est encore la realisation de cette parole de saint Vincent A ses premieres filles : a Vous verrez
tout le monde p6rir et vous serez sauvdes N.
Le sauvetage opere, on s'enveloppe de couvertures et le
reste de la nuit se passe en prieres non interrompues et en
actes d'abandon A Dieu.
Qui pourra redire ces heures d'angoisse Le explosions
des barils de poudre nous font tressaillir i chaque instant.
Les prisons se sont ouvertes; les bandits qui s'en sont
echapps pillent et incendient :on les ex6cute sans piti6;
les fusillades se succedent presque sans interruption. Onnous apporte des bless6s; nous n'avons plus de place; les
families voisines viennent nous demander aide et protection ; la maison est ouverte aux quatre coins. - Que vous
dirais-je?
Les tenebres de la nuit se dissipent et les premiers rayons.
du ouar viennent clairer le tableau le plus d'chirant que
Fon puisse voir. Saint-Augustin n'est plus qu'une ruine.
La pharmacie, r6cemment organisee et plac6e au-dessus de
la grande porte d'entr&e, s'est ouverte comme un livre, et
de la rue on voit les bocaux et les barils renvers6s, d'oi se
sont &chapp6sessences et sirops. Les statues de saint Vincent et de saint Augustin sont r6duites en -poussikre. Des.
deux c6tds du jardin, A gauche, les salles de Sainte-Rose
et-de Sainte-Rite se sont effondrbes, et laissent voir, Atravers leurs pans de mur 6croulds, les mines interieures. Au
dessous, les .salles de Mercedes et de Sainte-Philomaene
sont grandement endommagies et inhabitables. En face,
meme tableau pour les salles de Purisima, de Saa-Luis
et-de Sainte-Anne. Sur la rue, la Maternit6 s!est i pea pres
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6croulee. La sacristie de notre petite chapelle, comme ambulance, a requ les cas les plus presses.
Lepavillon de la cuisine situd entre les salles est endommag6, mais on peut n6anmoins y preparer la nourriture
de nos pauvres; le lavoir et la salle d'isolement sont restis
debout: c'est encore une ressource.
Au matin de la catastrophe, la messe a 6t6 c6l4bree en
plein air; puis Notre-Seigneur a etC depose dans la petite
chapelle des Enfants de Marie. C'est la que nous faisons.
nos exercices de communaute. Que vous dirais-je de plus ?
Tous ces jours qui ont suivi la catastrophe du 16 aoCt ont
et~ marques par des emotions diverses qu'il serait trop
long de redire, par des:travaux forces que vous devinez,
par des fatigues et des privations acceptees sans murmure,
et par la courageuse abnegation de notre bonne sceur Peyrard qui s'est ddvouee sans reliche et sans compter.
En vous priant de ne point oublier aux pieds de notre.
Vierge aimee de la rue du Bac, votre famille de Saint-Atrgustin de Valparaiso, je.vous renouvelle Pexpression, etc.
Soeur Marie-Therfse MAs.
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
51.TACHER

FACULTB

ACConRDE AUX PRETRES DE LA MISSION D'AT-

1INDULGENCE

PLENI/RE POUR LES MORIBONOS

CIFIX DES FILLES DE LA CHARITT.
22 aout 9go6, pour dix ans.)

AUX CRU-

(S. C. des Indulgences,

Superior Generalis Congregationis Missioniset Filiarum Caritatis S.
Vincentii a Paulo, ad pedes S.V. provolutus, exponit quod sequitur:
Per rescriptum S. Congregationis Indulgentiarum, d. d. 27 Februarii
1886, obtinuit far!-"*tem, pro se et pro Presbyteris suae Congregationis, benedicendi crucifixos, dictis filiabus Caritatis tradendos,
iisque plenariam Indulgentiam adnectendi, lucrandam a constitutis
in articulo mortis, qui huiusmodi crucifixos a praefatis sororibus
porrectos deosculati fuerint, vel etiam tetigerint.
Cum autem terminus praecitati Rescripti, renovati ad decennium,
die 4 Augusti 1896 elapsus sit, Orator humillime implorat eiusdem
facultatis prorogationem. Et Deus, etc
SSmus Dnus Pius PP. X. in audientia habita die 22 Augusti t906,
ab infrascripto Card. Praefecto S. Congnis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro petita prorogatione ad aliud

decennium, a die praesentis computandum, servatis forma et tenore
primevae concessionis. Praesenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae e Secria eiusdem S. Congregationis, die 22 Augusti Ago6.
L. S.
A. Card. TRIPEzP, Praef.
D. PANIC, Archiep. Laodicen. Secrius.
52.-

ABYSSINIAE.

LICI ABYSSINIAE.

ASSIGNANTUR LIMITES

(Decret. S. C.

VICARIATUS APOSTO-

de Prop. Fide, lo~sep-

temb. 19o6.)
... Quare in Generati Conventu diei 12 Martii 9go6, rationibus hinc
et inde allatis, ac rerum adiunctis mature perpensis, eadem S. Congregatio, periculo praesertim permota, ne forte discessu Patrum
Capulatorum a Civitate Addis-Abeba ,atholica religio iis in regionibus
aliquid detrimenti caperet. decrevit fines utriusque Vicariatus sic esse
regundos, ut eadem urbs Vicariatui Apostolico pro populis Gallas,
ipsis Fratribus Capulatis concredito, tribueretur.
lIaque hujus Congregationis sententia, Vicariatus Ap. Abyssiniae ad
occasum, aquilonem et orientem iis limitibus continetur, qui eum
separant a Vicariatu Ap. Africae Centralis (decretis latis die i5 Januarii
et die i3 Septembris anni 1894) et a Praefectura Ap. Erythraeae
(decreto dici 13 Septembris anni 1894) usque ad occursum fluminis
Awache, quod deinde orientalis fines Vicariatus Abyssiniac constituit
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usque ad locum in quo in illud influit fluvius Kassam. Tandem ad
meridiem idem Vicariatus circumscribitur a linea recta, quae procedens a contluente fluminum Awache et Kassam pergit ad confluentem amnis Sodoball et fluminis Mougher, a cursu hujus tiuminis
usque ad locum in quo influit in Nilum coeruleum, et ab hoc postremo flumine usque ad occursum tinium occidentalium.
Quamr Emorum Patrum sententiam SSmus Dnus Noster Pius,
divina providentia, Papa X, in audientia ab infrascripto Secretario
eiusdem S. Congregationis pro Negotiis Ritus Orientalis habita
die i3 Martii 1906, in omnibus adprobavit ac confirmavit, praesensque
Decretum edi jussit.
Datum Romae, ex Aedibus eiusdem S. Congregationis, die to Septembris, anno 1906.
L. S.
Fr. H. M. Card. GOTTI, Praefectus.
Hieronimus ROLLERt, Secrius.

53. - INDULT POUR LE VICARIAT DE MADAGASCAR-SUD.
JEUNE ET ABSTINENCE. (4 septembre 19o6; ex Audientia Sanc-

tissimi).
Est accordee pour ce vicariat aspostolique la facultd de reprendre
la situation existante en vertu de I'indult pricedent, relativement a
P'abstinence et au je6ne, lequels, vu les circonstances, ne sont obligatoires dans ce vicariat que les vendredis de Cardme, Ic Samedi saint
et la veille de Noel.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

39. M. Schlerando (Frederic), pretre, ddcede le 23 aott
19o6, a Eornio (Italie); 22 ans d'Age, 7 de vocation.
40. M. Negro (Jean-Baptiste), pretre, decede le 3o aoit
19o6, a Turin (Italie); 59, 36.
41. Frere Sigalo (Joseph), clerc,' ddced le " septembre
19o6, a Dax (France); 26, 6.
42. M. Dumond(Gaspard), pretre, d6ecddle 28 aoft 9go6,
a Smyrne (Turquie d'Asie); 76, 51.
43. M. Lizarribar (Joseph-Hilarion), pretre, d6eced le
12 septembre 1906,
Madrid (Espagne); 28, x2.
44. Frere Dominguez (Faustin), clerc, d6eced le 19 septembre i Madrid (Espagne); 23, 8.
45. Frere Arnaiz (Frutos), clerc, d6eced le 22 septembre
90o6, i Madrid (Espagne), 23, 7.
46. M. Schiller (Francois), pretre, decede le 15 octobre
1906, i Graz (Autriche) ; 34, 9
47. M. Jobst (Joseph), pretre, decede le 16 octobre 1906,
a Schwarzach (Autriche); 72, 29.

48. Mgr Brugui6re (Jules), ýevque, vicaire apostolique du
Tch6-ly mdridio-occidental, d6ced6 le 19 octobre 1906,
i Shanghai (Chine); 56, 34.
49. M. Healy (Denis), pretre, decede le 13 octobre 19o6,
i Los Angeles (Etats-Unis), 33, 17.
5o. M. Catheline (Emmanuel), pretre, dec6de en novembre
19o6, t Tien-tsin (Chine); 37, i6.
51. M. Muzzi (Felicien), pretre, decid en novembre 1906,
en Chine; 45, 24.
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MgrJules BRUGUIRE, la4ariste, vicaire apostolique

du TchF-Ly sud-ouest (Chine)
Le 19 octobre 1906 s'est eteint a Shang-hai, Mgr Bruguibre. Depuis trente ans il evang61isait le vicariat du
Tch6-Ly sud-ouest, en Chine.
Mgr Bruguiere etait ne dans le Rouergue, a Nant (diocese de Rodez), le 12 aoilt 185o. II appartenait A une

MGR JULES BRUGUIERE,

LAZARISTE

VICAIRE APOSTOLIQUE DU TCHa-LY SUD-OUEST

(1891-1go6)

famille tres chr6tienne qui, a l'Npoque de la Revolution,
avait donn6 des gages de son attachement a la foi en recevant les' pretres non assermentds et en leur fournissant le
moyen de cel6brer la sainte messe.
Lors d'une grave maladie, il fut, encore enfant, consacr6
i la sainte Vierge ; il se le rappelait lorsque, sur le point
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de partir pour les missions, sa mere lui exprimait sa douleur naturelle de le voir tant s'eloigner: , Voudriez-vous
reprendre, lui dit-il, ce que vous avez donn6 a la tres
sainte Vierge?
Aprbs de bonnes 6tudes A Saint-Geniez-d'Olt et au petit
s6minaire de Belmont, il entra au grand serainaire de
Rodez. Le fond de son caractere &tait la franchise et la
generosit6; aussi il se gagna l'estime de ses maitres. 11
avait su garder d'excellentes relations avec ses camarades
d'enfance; unjour, a 1'epoque du tirage au sort, ils vinrent
lui porter le drapeau, et on le vit, pr6ecdant la bande
joyeuse, en soutane, s'avancer quelque temps dans la rue
le drapeau A la main.
Ce drapeau, il devait le faire flotter sur la terre de
Chine pendant les cinq mois de siege qu'il eut a soutenir
lors de la revolution des Boxeurs; c'est sous ses plis qu'il
abrita tant de vies et tant d'oeuvres qui lui etaient cheres.
Entr6 en 1871 dans la Congregation des Lazaristes, a
Paris, M. Jules Bruguiere y termina ses etudes de theologie, et, en 1876, il partit pour la Chine.
Avec sa vive intelligence et lentrain de son caractere, il
fut un missionnaire modele, devoui aux ceuvres et aime de
tous. En 1894, il fut sacr eiveque et promu vicaire apostolique du vicariat aux oeuvres duquel il avait deja collabore. Les residences de missionnaires autour de lui se
sont multiplikes.
II dut, lors de la r6volution des Boxeurs en 900, se refugier dans sa cathddrale; on y avait r6uni des vivres, et ii
s'y barricada avec les ingenieurs du chemin de fer et le
personnel de la mission catholique. Une sceur de SaintVincent-de-Paul, une des assiegees, 6crivait de Tchengtingfou, le 18 octobre, jour de la delivrance : a Nous venons
de voir les braves soldats frangais. Nous voili d6livrrs!
Le drapeau francais flotte sur les tours de la cathedrale qui
tant de fois a dd &trebrlee. Vous comprenez notre joie et
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nos actions de graces envers Dieu. Oh! que de mauvais
jours. Nous avons vu le martyre de bien pres; notre sacrifice 6tait deja fait!J
Le gouvernement francais donna, peu apres, a Mgr Bruguiere la decoration de la Legion d'honneur. Le prelat se
mit imm6diatement h relever les ruines. Sa sante malheureusement allait s'affaiblissant, et il ne devait pas survivre
longtemps a tant de secousses.
De Shang-hai, M. Guillou, procureur des missions des
Lazaristes en Chine, ecrivait, le 23 octobre 19o6 :
a La guerison de Mgr Bruguiere que je vous avais
annoncee, n'6tait qu'un arrkt de quelques mois dans sa
maladie declarde trrs grave dbs le debut. La fievre s'y etant
ajoutde vers la fin de septembre, les mddecins presserent
Monseigneur de changer d'air et de partir immediatement
pour I'Europe. Mais le voyage (trente-six heures de chemin
de fer et trois jo rs de bateau sur le fleuve Bleu) I'avait
beaucoup fatigue II fut soigne a i'h6pital general de
Shang-hai desservi par les Fillesde la Charite. II y est mort
le 19 octobre, trois jours apres son arrivee.
SJe I'avais quitte depuis deux jours pour me rendre a
Ningpo, oh les confr6res rdunis pour la retraite m'attendaientilorsquejefus rappelepar un t61egramme m'annoncant
sa mort. Ce sont nos confreres, M. Ciceri et M. Bouvier,
qui ont assist6 a ses demiersmoments, sans parler de nos
cheres sceurs.
t Hier a eu lieu un service solennel auquel ont assist6
tout le personnel du consulat general de France et les
representants de toutes les missions & Shang-hai.
: Q Ce soir, nous allons faire partir le corps pour Tchengtingfou, oh les chritiens et les paiens le reclament. Mais
quelle perte pour cette mission! Comment combler ce
vide? »
Le vdndri et regrette prelat n'etait Agd que de cinquantesix ans.
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NOS CHERES
•SEURS

Jeanne Henault, decedee a la Maison de Charite de Villenoy,
(France); 35 ans d'age, 9 de vocation.
Constance Pancbeuf, Albergo des Pauvres, i Naples; 79, 58.
Anne Constant, Hospice de San Salvador, Amerique Centrale;
61, 31.
Hortense Lecorne, H6pital de Senlis, France; 36, 5.
Jeanne Berard, H6tel-Dieu de Castres, France; 41, 15.
Marie Thilloy, Maison de Charit6 de Clichy, France; 49, 24.
Mathilde Fioranelli, Maison centrale de Sienne, Italie: 40, 12.
Marie Zgoda, H6pital Saint-Lazare de Cracovie, Pologne;
80, 54.
Pauline Peyre, Maison de l'Immaculee-Conception de Beyrouth,
Syrie; 3o, 7.
Prudence Foulon, Maison de Charite Saint-Joseph Parmentier,
& Paris; 80, 64.
Sophie Loubet, Maison de Charite de Barcelone, Espagne;
29, 7-

Marie Ricart, Maison San Nicolas de Valdemoro, Espagne;
29, 13.
Francisca Valverdu, H6pital d'Alicante, Espagne: 67, 48.
Pauline Losiaux, Maison Saint-Laurent a Paris; 46, 22.
Elisabeth Antin, Maison Saint-Vincent a 1'Hay, France; 81, 52.
Philomene Dell'Aira, Maison Centrale de Naples; 34, 13.
Sarah Doran, H6pital Sairite-Marie de Rochester, Etats-Unis;
38, 2.
Anna Delobelle, Maison Saint-Etienne-du-Mont, a Paris; 42, 10o.
Marie Deveze, H6tel-Dieu de Chilons-sur-Marne, France;
83, 66.
Franjoise Horen, H6pital de Casakvar, Hongrie; 36, 8.
Simona Artegas, Asile Saint-Vincent-de-Paul de Buenos-Ayres,
Ripublique Argentine; 43, 19.
Marie Conchies, Orphelinat Dehan de Lille-Esquermes, France;
74, 5 .
Anne Hortman, Asile des Alienes de Baltimore, Etats-Unis;
78, 59.
Thirise Basso, Hospice des Alienes de Plaisance, Italie; 27, 6.
Catherine Bcllino, Maison centrale de Turin; 32, 6.
Marie Vidic, H6pital de Cilli, Autriche; 38, 7-.
Marie Bachat, Maison de Charite Saint-Etienne & Limoges,
France; 3 9 , x3.
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Maria Deimel, H6pital de Pinkafo, Hongrie; 71, 5o.
Louise Davanture, H6pital gnedral de Guatemala, Amerique
Centrale; 70, 4 o .
Marie Cazes, H6pital Monney de Chatel-Saint-Denis, Suisse;
45, 27.

Marie Rollet, Maison de Charite de Denain, France; 75, 53.
Maria Filgueira, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne;
59, 31.
Pauline Garcia, Bienfaisance de Santiago, !Ie de Cuba; 24, 7.
Maria Gomar, Maison centrale de Madrid, Espagne; 48, 29.
Maria Teresa Izacelaya, Maison Saint-Nicolas de Valdemore;
Espagne; 55, 32.

Maria Concepcion Hermoso, H6pital d'Arcos de la Frontera,
Espagne; 60, 34.
Marie Cazaux, Maison de Charite de Montolieu, France; 79,51.

Thierse Solinc, H6pital de Cilli, Autriche; 21, 5.
Luciana Bonnel, Maison centrale de Buenos-Ayres, R6publique
Argentine; 65, 44Marie Veara, Ecole Saint-Patrick de Richmond, Etats-Unis
S34, 6.
Maria Blasi, Hospice central de Seville, Espagne; 3', 8.
Serafina Lopez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 27, 2.
Angela Leoz, Hospice de Plasencia, Espagne; 23, 2.
Marie Delbos, Hospice de Libourne, France; 6t, 37.
Marie Pernot, Maison de Charite de Clichy, 43, 2 1.
Maddalena Garbarino, Maison centrale de Sienne, Italie;
77, 53.
C6lestine Hubert, Hospice de Blangy, France; 75, 49.
Ellen Daly, H6pital Sainte-Marie a Milwaukee, Etats-Unis;
35, 8.
Marie Blanchat, Hospice de Douera, Algerie; 70, 46.
Catherine Viviani, Maison centrale de Naples; 6o, 38.
Ernestine Gaillet, Maison de Charite de Clichy; 74, 5o.
Leontine Le Pennec, Maison de Charitd de Saint-Georges-deLisle, France; 25, 4.
Marie Evesque, Santa Casa de Rio de Janeiro, Brdsil; 54, 32.
Marie Chapon, Maison principale a Paris; 7 I, 54.
Jeanne Grepinet, Maison Saint-Vincent a I.yon; 40, i8.
Clotilde Ederra, H6pital Saint-Jean de Burgos, Espagne;
39, 3.
Maria Sanchez, H6pital de Valencia, Espagne; 23, 2.
Antonia Masias, H6pital d'Arequipa, Perou; 72, 57.

104 Frangoise Aubinais, Maison de Chariti de Saint-Georges-deLisle; 28, 5.
Anne Salpointe, Hospice civil de Mustapha, Aigerie; 69, 5o.
Maria Dobrowolska, Ouvroir de la Sainte-Vierge a Varsovie,
Pologne; 72,44.
Anne Michel, H6tel-Dieu de Vichy, France; 41, 13.
Claudine Bartin, Maison Saint-Jacques & Amiens, France;
69, 48.
Josephine Bottin, H6pital municipal de Catane, Italie; 44, 23.
Maria Aureggi, Maison centrale de Sienne; 88, 65.
Maria Lamy, Asile d'Arezzo, Italie ; 40, 18.
Ernestine Brissonnet, Maison de Charite de Nimes, France;
78, 54.
Marie Dalbanne, Maison de l'(Euvre des Dames a Lyon; 53,25.
Casimira Daleszynska, Hospice de Bialykamien, Pologne; 24, 2.
Stanislase Bialik, Maison centrale de Cracovie; 26, 9.
Francoise Laurent, H6pital Saint-Jean-de-Dieu a Valparaiso;
72, 44-

Marie Henrion, Hospice des Incurables Neuilly, France; 70,48.
Anna Lagniaux, Maison de Chariti d'Arcueil, France; 49, 23.
Marie Berard, H6pital de Vichy, France; 34, 6.
Marie Me Kinnon, H6pitalde Los Angeles. Etats-Unis; 58, 36.
Antonia Vila; College de l'Immaculee-Conception & Manille,
Iles-Philippines; 6o, 39.
Concepcion Comes, Maison de San-Diego de Valdemoro,
Espagne, 7 o , 49.
Francisca Muguiro, Hospice de la Coruna, Espagne; 59, 35.
Maria Kruger, College de San Josi en Cindad Real, Espagne;
28, to.

Balbine Valverde, H6pital de Guayaquil, Equateur; 22, 3.
Suzanne Bo, Maison de Charite de Chateau-1'Eveque, France;
56, 28.
Marie Marey, Maison de Charit6 de Chiteau-l'Eveque; 74, 54.
Eugenie Siname, Ecole de Corbeeck-Loo, Belgique; 74, 51.
Therese Robert, Maison centrale de Buenos-Ayres; 75, 53.
Marie Levy, Orphelinat Notre-Dame de Menilmontant & Paris;
57, 22.

Ventura Hidalgo, Maison centrale de Madrid; 47, 63.
Leontine Lecourt, Maison Saint-Vincent de I'Hav; 42, i3.
Marie Hiitter, Hospice de Hartberg, Autriche; 58, 19.
Herminie Belletti, Conservatoire de Cagliari, Italie; 21, 2.
Victoria Schmid, H6pital de Saint-Polten, Autriche; 39, j4.
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Marceline Borucka, Hospice Saint-Leon d'Opatow, Pologne;
34, II.
Marguerite Heaney, H6tel-Dieu de la Nouvelle-Orl6ans, EtatsUnis;

29,

5.

Marie Mardulier, Maison centrale d'Ans, Belgique, 36, io.
Angela Nuin; H6pital du Roi a Tolede, Espagne; 49, S8.
Anastasie de Morel, Maison de Charite Saint-Vincent-de-Paul
a Paris, 78, 56.
Therese Zajc, H6pital Saint-Roch de Budapest, en Hongrie;
21, 4.

Angela Usaola, H6pital de Segorbe, Espagne; 62, 41.
Ricarda Castro, College Saint-Ildefonse a Porto-Rico; Antilles;
32, i3.

Maria Escalona, Maison Saint-Nicolas i Valdrmoro; 27, 4.
Anna Angulo, Bieufaisance de Segovia, Espagne; 28, 7.
Marie O'Connor, Maison de Charite de Douvres, Angleterre;
. 63, 41.
Marie Chevelu, Maison centrale de Naples; 72, 5o.
Jenny Baconel, Maison de Charitd de Montolieu; 65, 38.
Franqoise Portefaix, H6pital de Bourbon-1'Archambault, France;
69, 39.
M6lanie de La Gillardaie, H6pital general de Montpellier,
France; 81, 54.
Marie Taugourdeau, Maison principale des Filles de la.Charite,
Paris; 20, 2.

Marie Le Gac, Maison Notre-Dame du Havre, France; 28, 3.
Marie Paradis, Maison de Charitd de Chitenay, France; 76, 5o.
Marie Sorbet, Maison-Mere, Paris; 75, 55.
Marte Baye, Maison de Charite Saint-Reiny i Reims, France;
69, 46.
Marie Kuhl, Maison centrale de Cologne, Nippes, Allemagne;
76, 54.
Tommasine Mangianti, Asile de Somma Vesuviana, Italie; 64,37.
Mathilde Veyries, H6pital de la Grave i Toulouse, France;
72, 5z.

Jeanne Reny, Orphelinat de Pont-Saint-Esprit, France; 90, 68.
Anne Jurgel, Hospice de Laibach, Autriche; 37, 17.
Anne Chariot, H6pital de Trevoux, France; 78, 56.
Anne Renaudot, Maison de Charit6 Saint-Georges i Paris; 65,40.
Berthe Maurel, Maison de Charite de Montolieu; 6o, 3i.
Marie O'Hara, Maison centrale d'Emmitusburg, Etats-Unis;
79, 56.
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Anne Dides, Asile Saint-Climent de Rio de Janeiro, Br~sil;
74, 5i.
Angelique Chmielecka, Hopital de Neustadt, Pologne; 33, it.

Marthe Oder, Prison de Vigaun, Autriche; 34, t6.
Jeanne Giviard, Maison de Charite d'Estaimbourg, Belgique;
71, 52.

Luisa Gonzalez, Maison de Saint-Nicolas de Valdemoro,
Espagne, 3o, 8.
Asuncion Moreno, H6pital de Salamanca,. Espagne; 36, io.
Teresa Solergibert, H6pital de Vich, Espagne; 35, 15.

Maria Alarcon, Maison centrale de Madrid; 33, 2z.
Gabriela Oribe, H6pital militaire de Barcelone, Espagne; 44, 24.
Joaquina Torrens, Maison San Diego de Valdemoro, Espagne;
55,

27.

Maddalena Prete, Maison Saint-Nicolas de Sienne, Italie;67,46.
Lydia Miller, Asile des Alienes de Dearborn, Etats-Unis; 84, 53.
Therrse Binier, Maison Saint-Pierre a Limoges, France; 8a,6a.
Marguerite Rougelot, Misericorde de Pau, France; 38, 17.
Marie Murat, Maison de Charit6 de Montolieu, France; 76, 54.
Ellen Mac Mahon, Asile des Alienes a Baltimore, Etats-Unis;
36, 13.

Philomene Figl, H6pital de Schwarzach, Autriche; 28, 9.
Barbe Hechenberger, Maison centrale de Salzburg, France;
71, 43.

GRACE ATTRIBUEE
A LA MEDAILLE MIRACULEUSE
Orphelinat de Mustapha, novembre 1906.
Nous venons d'accompagner, a sa dernikre demeure, le
bon et regrett6 docteur C...; cinq discours ont ted prononces sur sa tombe ; tour a tour,le proviseur du lyc6e, le
docteur Soulid, au nom du corps midical; un membre de
I'h6pital, les vice-pr6sidents de 'la Confederation des
Socidets bourguignonnes de secours mutuels, ont cel6br6
SlI'envi la politesse exquise du regrettd ddfunt, son affabilit6 sans pareille, son amour du devoir et sa philanthropie; un seul point est restd dans Iombre, les misericordes de Marie A son 6gard; je voudrais combler cette
lacune.
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M. C..., vous le savez comme moi, ne fut jamais un
impie; bien loin de manifester aucune hostilit6 contre
notre sainte religion, il 1'entourait au contraire de ses
respects et de sa v6neration. Les pretres, les soeurs. du
moins pendant' ces dernitres annees, etaient la societ6 oi
il trouvait le plus de charme; les pauvres, avaient aussi
ses prediiections ; et nonobstant tout cela, ce bon docteur
etait loin, bien loin de toute pratique religieuse.
II n'en avait pas toujours et ainsi, parait-il; une vendrable soeur, qui ]'a bien connu dans ses debuts P'h6pital,
m'assurait tout dernierement, qu'i cette 6poque, le jeune
mddecin itait un fervent chretien, faisant ses delices
de la lecture de l'Imitation, livre qui ne l'abandonnait

jamais.
Mais (es temps etaient bien changes, mari6 a une femme
sans piet6, emportd par le tourbillon des affaires, peut-etre
aussi par un trop vif d6sir des r6compenses humaines,
l'clat de cet or s'etait obscurci; cette Ame naturellement
chritienne, qui n'avait jamais eu &se reprocher de graves
6carts dans la vie, s'etait peu a peu endormie dans la plus
profonde indifference, sommeil bien lourd, dont il ne
devait pas etre facile de la faire sortir.
Depuis longtemps deji, des ames pieuses y avaient employe, mais en vain, tous les efforts de leur zele.
Que faire? Recourir a la Mere des Mis6ricordes;
c'etait notre seule ressource. A differentes reprises, notre
cher docteur fut recommand6 aux prieres de 1'Archiconfrerie de Notre-Dame-des-Victoires, sans qu'aucun indice
vint nous faire esperer, que nos ddsirs fussent sur le point
d'etre exauc6es
Cependant les seize lustres, que portait ce v6nerable
vieillard, lui pesaient lourdement sur les 6paules. Depuis
bient6t deux ans un ecz6ma, qui le faisait horriblement
souffrir, l'avait claquemurd dans ses appartements de la
rue d'Isly. Je lui rendais de fr6quentes visites, mais il ne
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fallait pas songer a poser la grave question; la conversation 6tait aussitot tres habilement detournee.
Nous en etions 1, lorsqu'au printemps dernier, sur la
demande de la Confederation des Sociktis bourguignonnes
de secours mutuels, qu'il avait fond6e et dont il 6tait le
president, le gouvernement de la Republique lui decerna
une m6daille d'or; recompense bien flatteuse, qui lui fit
un immense plaisir. II fit part de sa joie a ses amis; vous
etiez du nombre, ma tres honoree soeur. Votre r6ponse, si
je m'en souviens bien, ne se fit pas attendre. Vous n'aviez
pas de m6daille d'or a lui offrir, mais vous etiez heureuse
de lui en envoyer une en argent de l'Immaculee-Conception. Celle-li, vous en 6tiez stre, devait lui porter bonheur.
Votre confiance en Marie, ne fut point d6cue; la sainte
Mere de Dieu allait travailler ce coeur, et bient6t, triomphant de toutes ses r6sistances, elle allait le jeter repentant
aux pieds de son divin Fils.
En attendant, notre cher malade recut cette medaille
avec une vive reconnaissance; il la fit coudre a la poche de
son gilet et des ma premiere visite, il me la montrait avec
bonheur.
Chose 6tiange! des ce jour cet homme ne me parut
plus le meme; assurement, un changement considerable
s'6tait opert en lui; bien loin d'esquiver, comme par le
passe, les allusions que, tout naturellement, j'etais amen6
i lui faire sur la necessit6 de rentrer en grace avec Dieu, il
paraissait au contraire les rechercher. Mais etais-je bien
sir de ce changement de dispositions interieures? N'y
avait-il pas illusion de ma part ? N'6tait-ce pas prendre
mes dsirspour la realit ?Apres l'avoir de nouveau recommand6 a Marie Immaculee, je lui envoyais une de ses
vieilles connaissances lui proposer les services de M. le
cur6., Cen'estpas la peine, r6pondit-il,je ferai mesaffaires
avec M. l'aum6nier. a
Le lendemain, je frappais a sa porte de bonne heure,
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pr6textant un conseil i lui demander. A ma grande joie,
les r6les furent tres vite intervertis; je devins conseiller i
mon tour; mon ministere etait solliciti avec une profonde
et touchante humilitd. Je n'oublierai jamais le bonheur de
ce beau vieillard au moment oh je venais de faire descendre sur lui le pardon du Dieu de misdricordes. La joie
la plus pure rayonnait sur ses traits, il me baisait les
mains, avec des transports de reconnaissance. Je me retirai tout emu ; le jour suivant, je lui administrai le saint
viatique et le sacrement de l'extreme-onction, qu'il requt
avec les sentiments d'une vive pidte.
Cepcndant son retour it Dieu etait son secret lui ; nul
dans sa famille n'en avair &t6 instruit. Je profitai d'une
indisposition plus prononcee pour lui rappeler le bon
exemple qu'il devait aux siens, pour lui offrir de lui porter
de nouveau la sainte communion; les forces diminuaient,
les souffrances devenaient plus vives, il etait bon de recourir au Dieu de la force et de la consolation. Sans difficult: aucune, ilse rendit a tous mes d6sirs, me remerciant
avec effusion de Ja charit6 que j'avais, de lui rappeler
ainsi ses devoirs.
Quelques jours plus tard, je le trouvais alit6. 11 avait
dd rendre les armes; ce fut un grand coup pour lui; il
etait cependant pleinement resignd. t Nous avons bien fait
de prendre nos precautions, me dit-il, je m'asphyxie, je
n'enai plus pour longtemps. II disait vrai, la mort approchait i grands pas. 11 la voyait venir avec calme, j'etais
6difiU de sa sdr6nit6. Le lendemain, le trouvant encore
plus fatigue ; je lui renouvelai la sainte absolution et lui
proposal l'indulgence pl6niere in articulo mortis; il I'accepta tout de suite, et comme je lui faisais remarquer que
cette indulgence, n'est gagn6e qu'au moment pr6cis ott
l'ame se s6pare du corps : ( Eh bien! me dit-il attendons;
je n'cn slis pas encore li. - Mais, docteur, bien qu'elle ne
soit gagn6e qu'au dernier moment de la vie, je puis nean-
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moins des maintenant, vous appliquer cette indulgence.Ah! tout de suite alors, je suis prdt. »
Deux jours apres, il ne lui restait plus que quelques
heures a vivre. il priait sans discontinuer. Avait-il encore
toute sa connaissance? La bonne femme qui le veillait,
voulut s'en assurer. c M. I'abb, viendra-t-il ce matin ? lui
dit-elle. - Oui, il passera avant midi. a
II se trompait; retenu toute la matinee, je ne pus faire
ma visite habituelle que vers les deux heures du soir. 11
6tait temps; l'agonie avait commence. Les yeux ktaient
vitr6s, la parole avait disparu. Je lui suggerais quelques
courtes invocations a la sainte Mere de Dieu; et lui proposais de lui renouveler encore une fois la sainte absolution; a l'instant, je le vis se dkcouvrir lui-meme,et prendre
une attitude respectueuse, il fit ensuite un effort pour me
serrer la main; c'etaitson dernier adieu. Trois heures plus
tard, il avait cess6 de vivre.
Vous admirerez, comme moi, ma tres honor6e sceur, les
grandes misericordes de Marie envers cette pauvre brebis
6garee, et, connaissant la part active que vous avez eue
dans le retour an Sauveur de cette chere Ame qui s'en
tenait eloignde depuis de si longues annies, vous vous unirez A nous, pour faire monter vers le tr6ne de notre immacul6e Mire les accents de notre reconnaissance et de
notre amour.
P. MARc.
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LA CONGREGATION DE LA MISSION
PENDANT LA REVOLUTION
ET SOUS L'ADMINISTRATION DES VICAIRES GINtRAUX
(1788-1827)
Presque tous les dioceses de France possedent un ouvrage
special consacre a retracer ce qui, durant la piriode de la Revolution, concerne l'administration du diocese ou le clerge dioc--

M. GABRIEL PERBOYRE
PRB&RE DE LA MISSION

sain : terribles epreuves toujours, et parfois herolques exemples
et glorieux souvenirs. II dtait convenable que le meme travail
fit execute pour ce qui concerne la Congregation de la Mission.

Ce travail existait en manuscrit et nous en sommes redevables
au missionnaire a qui.nous devons aussi ces ouvrages d'un prix
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inappreciable pour nous et pleins d'interet pour l'histoire gienrale elle-meme, nos Memoires sur les travaux de la Congrigation de la Mission en Pologne, a Madagascar, a Tunis et i Alger.
Ce missionnaire est M. Gabriel Perboyre, dont nous avons prbcedemment louC les qualites d'historien: patience inlassable dans
les recherches, clarte et precision dans l'expositior, souci unique
d'exprimer exactement les faits, et cela avec un dedain presque
excessif de tout ce qui lui paraissait n'etre qu'une vaine ornementation, et qui euit ressembli a quelque recherche purement
lititraire. Son style est toujours correct et clair.
M. Gabriel Perboyre (i So8-1880) tait le cousin du bienheureux Jean-Gabrel Perboyre qui fut martyris6 en Chine. 11 a vicu
d'assez nombreuses annees a la maison-mere a Paris, oil, avec
le titre d'assistant de la maison, il etait charge de la conduite de
cet important 6tablissement.
Comme, ii y a quelques annees, nous avons publie dans les
Annales le manuscrit de l'Histoire de la Congregation de la
Mission laiss6 par M. Joseph Lacour, mertant ainsi h la port&e
de tous ce qui n'etait auparavant a la disposition que des rares
missionnaires qui, habitant Paris, pouvaient consulter personnellement ce document; ainsi, nous allons donner ici les notes
historiques de M. Perboyre sur la p6riode de la Revolution et
sur les annees qui ont suivi, jusqu'a la restauration de la Congregation de la Mission par la nomination d'un Superieur general (1827).
II y aura done deux parties : I o La Congregation de la Mission
pendant la Revolution; 2o La Congrigation de la Mission sous
les vicaires gendraux.
Le manuscrit que nous avons sous les yeux n'est qu'une
copie, mais cette copie a ete revue par M. Perboyre lui-m6me,
car, jF et Il, il y a des retouches de sa main. Nous procederons
comme pour le manuscrit de M. Joseph Lacour. (Voy. Annal.,
t. LXII, p. 137.)
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LA CONGRIGATION DE LA MISSION
PENDANT LA REVOLUTION
1788-1800
GENERALAT DE M. FELIX CAYLA DE LA GARDE

Dixikme Superieur general

xI. -

Premieres anndes de M. Cayla de la Garde

L'Esprit-Saint voulant nous donner dans la personne de
Moyse le modele d'un chef accompli, dit qu'a il s'ttait rendu
cher a Dieu et aux hommes, et que sa m6moire serait en
benediction Y. Le precis de la vie de M. Cayla de la Garde
prouvera que ce bel 6loge peut lui 6tre applique a bon droit.
M. Jean-Felix-Joseph Cayla de la Garde naquit a [Rodez],
le 19 fevrier 1734, dans le Rouergue, au diocese de Rodez,

dont fut autrefois ev6que Mgr Abelly, le premier 6crivain
de la vie de saint Vincent de Paul et son ami. II appartenait a une famille distinguee dont il recut une education A
la fois soignee et tres religieuse. Le jeune Jean-Fllix sut
appricier des ses premieres anndes la tendre sollicitude
que lui portaient ses parents et il leur en donna des preuves
par sa docilit6 et sa piete. Envoy6 a Cahors pour faire ses
etudes sous la conduite des Peres J6suites, il donna a ses
maitres toute la satisfaction qu'ils 6taient en droit d'attendre, par son application constante A ses devoirs d'ecolier et son exactitude A se conformer A leurs sages avis.
Parvenu en philosophie a I'Pge de quinze ans, il se prdsenta au s6minaire de Cahors pour ktre requ dans la Congregation de la Mission. M. Jacquier, alors visiteur de la province de Cahors, crut devoir I'6prouver par un dclai assez
considdrable. Sa perseverance triompha des obstacles que
la prudence des superieurs lui opposait. II fut enfin admis
le 18 octobre 1749, A 1'Age de seize ans, au seminaire interne
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que la Compagnie avait dans cette ville; il y fit les-voeux le
20 octobre 1751. II mit a profit les deux ann6es qu'il y
passa, pour acqudrir I'amour et le v6ritable esprit de sa vocation, se former A la pratique des vertus qui constituent
la Congregation de la Mission, et s'affermir dans cette
piet6 solide et tendre qui, depuis, a constamment fait un
des principaux traits de son caractere.
§ 2. -

M. Cayla, directeur de siminaire

Les succes brillants que M. Cayla eut dans ses etudes de
philosophie et de theologie determinbrent ses superieurs a
1'appliquer de pr6efrence a l'enseignement. II professa successivement et toujours avec distinction, dans le s6minaire
de Cahors, oi les 6tudiants de la Congregation 6taient instruits avec les s6minaristes du diocese, la philosophie et la
thdologie dogmatique et morale. Des eccl6siastiques qu'il
eut pour disciples ne parlaient, encore !ongtemps apres,
qu'avec admiration des talents qu'ils lui avaient vu deployer, et avec edification des lecons et des exemples
qu'ils avaient regus de lui. I1 fut ensuite employ6 en qualite de professeur de theologie a Toulouse. Son sejour,
pour cette fois, n'y fut pas long: il eut cependant tout le
temps n6cessaire pour s'y faire connaitre et preparer les
voies au grand bien que la Providence le destinait Ay operer
plus tard.
La suppression de la Compagnie de Jesus avait laiss6
vacante la direction du seminaire de Rodez. Mgr Grimaldi,
6veque de cette ville, proposa a la Congregation de remplacer ces Pares. M. Jacquier, avec qui fut traitee cette
affaire accepta le nouvel etablissement. M. Cayla n'avait
encore que trente-quatre ans, lorsqu'en 1767, il fut nomm6
superieur de ce s6minaire dont le nombre des dlýves etait
fort grand. Malgre sa jeunesse il ne tarda pas a justifier le
choix de ses supdrieurs. Dans le peu d'ann6es qu'ily resta,
il sut se concilier 1'estime g6n6rale, et faire sur le clerg
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de ce diocese une impression qui se perpetua bien des
annees apres son depart.
Les besoins du s6minaire de Toulouse demandaient un
sup6rieur d'un mdrite et d'une capacit6 plus qu'ordinaires.
Cette ville, l'une des plus consid6rables de la France, posdait une Universit6 qui attirait dans son sein un nombre
considerable d'6tudiants; la jeunesse eccl6siastique y etait
reque et e6ev6e dans plusieurs sdminaires. Celui qui 6tait
dirig6 par les missionnaires, lesquels 6taient oblig6s de plus
i faire des missions, se trouvait charge de dettes et dans un
itat de dlabrement qui mettait dans l'impossibilit6 d'y recevoiret d'y l6ever desormais les 6tudiants de 'Universite.
C'est M. Cayla que M. le Sup6rieur g6neral jugea
capable de r6tablir cette maison, et le 8 mars 1778, il 'en
nomma supdrieur. Se confiant en celui qui l'appelait par
la voix de ses superieurs, M. Cayla sonda, sans s'effrayer, la profondeur de l'abime qu'il 6tait charg6 de combler; il mit la main a l'oeuvre, et ses succes d6passerent
bientot toutes les esp6rances. Des economies sages et bien
entendues furent sa premiere ressource. La confiance publique dont il ne tarda pas a jouir, ses vertus, ses qualit6s
aimables lui firent trouver des personnes desintCressees,
qui lui ouvrirent leur bourse. Ces emprunts avantageux
eteignirent des dettes on6reuses et lui fournirent les moyens
de r6parerles batiments. RCduisantces reparations AI'honnate n6cessaire, il mit la maison bient6t a meme de recevoir un nombre de jeunes clercs qui, dans 1'espace de peu
d'annees, alia au deli de cent trente; plusieurs dioceses du
Languedoc et des provinces voisines confinrent m6me de
preference leurs sujets au nouveau sup6rieur de la Mission.
Non content d'avoir r6tabli les affaires temporelles de
cette grande maison, M. Cayla lui rendit aussi son ancien
6clat. II lui en procura meme un nouveau : il crut reconnaitre que le plan des 6tudes eccl6siastiques de Toulouse
6tait susceptible d'une grande amelioration. 11 proposa ses
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idees qui, adoptees par Parcheveque et goathes de tout le
monde, ne tarderent pas a produire les plus heureux effets.
Bient6t on vit une noble emulation s'6tablir, non seulement entre les 6tudiants de chaque seminaire, mais encore
entre les seminaires eux-memes. On vit tous les jeunes
clercs de Toulouse, excites par l'appat des recompenses
encore plus honorables que lucratives, se livrer avec une
ardeur toute nouvelle, a l'~tude des sciences de leur saint
6tat.
II s'en fallait bien cependant que les 6tudes fixassent
toute l'attention de M. Cayla. II s'appliquait d'abord a inspirer un esprit vraiment eccl6siastique a cette nombreuse
jeunesse, l'esperance de plusieurs dioceses. 11 sut si bien
faire comprendre la necessitd d'unir la pratique de la
piet6 et I'6tude que, generalement, ses ileves se portaient
aussi volontiers aux exercices religieux qu' I'6tude des
sciences. Jamais les talents les plus distinguds, ni aucune
consideration humaine ne purent le determiner a ouvrir
les portes du sanctuaire a des sujets qu'il ne croyait pas
faits pour y edifier. Pasteur fiddle et vigilant, il avait jour
et nuit les yeux ouverts sur le troupeau qui lui Etait
confie; rarement l'hypocrisie a pu dchapper a sa pinetration, et s'il 6tait indulgent pour des fautes 6chappees a la
vivacite de l'age, il etait inexorable pour le vice. Ferme,
quand il convenait de 1'etre, il n'b6sitapas a retrancher les
membresdont la presence dans la maison pouvait devenir
nuisible. II savait, tant6t par des instructions publiques et
pleines d'onction, tantbt par des remontrances particulieres,
menagees avec adresse et assaisonn6es de tout ce que la
.douceur a de plus insinuant, inspirer a tous ces jeunes
gens 1'amour de la vertu, le go0t de la piete, et les plier a
la regularite. Dire qu'il avait fait aimer et pratiquer les
sages reglements du s6minaire, ce serait trop peu dire; il
avait su y faire regner la plus consolante ferveur. La veieration, l'attachement que tant d'ecclksiastiques de tout
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rang, formis a son 6cole, ont conserv6 to ute leur vie pour
lui, les temoignages qu'ils se sont toujours fait gloire de
lui en donner, la fermet6 qu'ils ont montree dans des circonstances qui ont occasionn6 la chute de tant d'autres,
sont des preuves 6videntes du rare talent qu'il avait de gagner leurs coeurs, et de la puret6 ainsi que de la solidit6
des principes dans lesquels il savait les 6tablir.
Egalement chrri et respecte de ses confreres qui travaillaient sous ses ordres, il leur donnait I'exemple de la r6gularit6 qu'il demandait d'eux. En lui, ils avaient une
regle vivante. II pr6venait leurs besoins, allait au-devant
de leurs justes d6sirs; dans leurs doutes et leurs embarras,
il etait, par ses lumitres et sa prudence, leur conseil et leur
veritable ressource. S'il ne pouvait pas toujours dissiper
leurs peines et leurs afflictions, la bontd de son coeur pouvait du moins les partager. II 6tait par sa douceur, son
honnetet6 et sa complaisance, le lien de leur soci&et; et sa
vertu, aussi aimable que solide, le rendait encore l'ame de
leurs r6creations.
Son zele n'6tait pas tellement resserri dans le diocese oh
il travaillait qu'il ne s'dtendit an dehors; devenu une des
principales lumibres du clerg6 de Toulouse et de beaucoup
d'autres dioceses, il 6tait consult6 de toutes parts et jamais
il ne refusait son assistance a pe rsonne. Qui peut dire le
nombre des retraites eccl6siastiques qu'il a donnees et les
succes vraiment etonnants qu'elles ont eus? Le clerg6 du
Languedoc et des provinces adjacentes cl6brait A 1'envi
I'6loquence pleine de force avec laquelleil savait pr6senter
les verites dont on trouvait la pratique dans ses exemples.
A B6ziers, sp6cialement, on ne parlait qu'avec admiration
des instructions qu'il avait adressees au clerg6 et du fruit
merveilleux qu'il y avait produit. Aussi Mgr de Nicolai
lui fit-il timoigner plusieurs fois dans sa maladie la part
qu'il y prenait; et I'affliction du prelat fut extreme k la
nouvelle de sa mon.
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L'archervque de Toulouse, etait alors le trop fameux
ex-cardinal de Lomenie. Cet homme, connu par ses scandales, savait, du moins a cete cpoque, respecter la ,:rnu
dans les autres et vouloir en eux l'esprit ecclksia-tique. Son
diocese passait, et avec raison. pour etre itrs bien gouvernk. 11 honorait, il distinguait d'une maniere toute speciale M. Cayla. Celui-ci, par suite de ce respect pour sa
personne qu'il avait su se concilier de la part de son ev&que, avait la pan la plus active dans le gouvernement du
diocese et dans le bien qui s'y opcrait. Mais M. Caylatrouva
le secret de procurer le bien du troupeau, sans flatter les
vices du pasteur. II a peint lui-meme sa conduite et a fair
connaitre ses principes dans une r6ponse qu'il fit u
un de
ses confreres, le seul peut-etre qui ait jamais pens6 a blAmer ses relations avec Mgr de Lomenie : a Sans vous dire,
ripond M. Cayla, que je lui ai donný ma confiance, je me
suis fait un devoir d'accepter la sienne. Plut i Dieu qu'iI
me 1'eut donnee tout entire! Je ne men serais servi que
pour le bien. Je le respecte comme archeveque, et je concours au dUsir qu'il a que son diocdse serve de modlIe aux
autres. II est difficile de rdunir des vues plus pures et une
plus grande sagesse dans cette circonstance, I'une des plus
critiques peut-6tre, oi un homme vertueux puisse se trouver. De tels fairs prouvent assez combien M. Cayla etait
animn de 1'esprit du Seigneur, et la suite nous le prouvera
encore.
S3. - M. Cayla, substitut d'un assistantde la CongrigaStion et assistant de la Maison de Saint-Lajare
Quelque grande que fQt la consideration dont M. Cayla
jouissait dans le midi de la France, il n'6tait pas encore
connu dans la Congr6gation comme ii le m6ritait. La province de Cahors ou d'Aquitaine, dans laquelle il avait
ete recu et oil il etait toujours demeure, avait pen de relations avec Paris, Acause de son l6oignement et de la diffi-

-

II9 -

cult6 des voies de communication. Cette province, d'ailleurs ainsi que celle de Lyon, ayant ~io Seminaire interne
et a tc:adesapart, avait, par IA r,&me, des rapports moins
frequents avec la a.-sca de Saint-Lazare et des relations
moins immediates avec les cinq autres provinces que Paris
fournissait de sujets et de nombreux ouvriers. Par une
suite necessaire, elle avait moins de moyens de faire connaitre ses missionnaires.
Une seule circonstance s'6tait offerte, circonstance oit
M. Cayla avaitpara avec eclat h Saint-Lazare. Depute par
sa province a l'Assembl6e gnnerale de 1766, il avait 6td
nomm6 secr6taire de cette assembl6e. Cette commission et
la maniere dont il s'en acquitta, firent assez ressortir son
m6rite pour fixer sur lui les regards et lui concilier l'estime
de toute I'assemblde. Les deputes 4trangers ont redit depuis avec satisfaction que si, dans cette occasion, ils n'eurent pas le loisir de connaltre et d'apprdcier entikrement
M. Cayla, ils surent au moins le distinguer parfaitement
et le goater plus qu'aucun autre d6put6 frangais.
Le moment enfin arriva oil il devait 6tre 61ev6 sur le
chandelier. Le deces de M. Holleville, mort, le 23 juin
1789, i lI'ge de soixante-seize ans, assistant de la Congregation et de la Maison de Saint-Lazare, laissait cette double
place vacante. Les autres assistants gineraux d6signaient divers sujets pour remplacer le d6funt, qui avait emport6 les
justes regrets de toute la Congr6gation. Mais M. Jacquier,
qui avait 6et longtemps visiteur de la province de Cahors,
connaissait parfaitement le sup6rieur du seminaire de Toulouse ; il leproposa done pour successeur de M. Holleville,
le d6signa comme substitut de l'assistant g6ndral, et le
nomma assistant particulier de Saint-Lazare. Ce choix
inattendu et digne de la sagesse d'un des plus respectables
successeurs de saint Vincent, obtint l'assentiment de tous.
Une maladie s6rieuse qui, Acette6poque, obligea M. Cayla
a aller prendre les eaux dans les Pyrenees, ne lui permit
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pas de se rendre A Paris, aussitot que M. Jacquier lui eut
fait connaitre les r6ponses favorables, recues des diffdrentes
provincesde la Congr6gation; ii differa m6me assez longtemps desediriger vers Saint-Lazare,
En y arrivant, il trouva la communautd plongee dans
'affliction; M. Jacquier n'6tait plus : depuis le 6 novembre i 87, il 6tait allk recevoir la recompense deses travaux
a&
lge de quatre-vingt un ans. M. Pertuisot, premier assistant, 6tait vicaire general. La reputation du nouvel assistant I'avait precedd, 'attente gendrale ne fut pas trompde.
Sa piet6, sa modestie, sa rdgularit6 edifibrent tout le monde;
les instructions qu'il 6tait oblige de faire chaque semaine
&la communautd, firent sur elle une profonde impression
et ne contribuerent pas pen i essuyer les larmes. La noblesse, la puret6 de sa diction etait encore ce qu'on y admirait le moins; i'onction toute sainte qui y rignait, le zele
qui en animait le d6bit, produisaient des effets vraiment
salutaires. La politesse simple et franche qui lui &taient
comme naturelle; ses manieres douces,affables, privenantes, et en m6me temps pleines de dignit6, acheverent bient6t de lui gagner tous les coeurs, a tres peu d'exceptions
pres.
L'Age avanc6 de l'assistant defunt ne lui permettait plus,
depuis plusieurs anades, d'imprimer une direction ferme
aux divers offices de la maison; il en dtait rdsultd que quelques chefs prdpos6s aux offices inferieurs avaient contract6
une habitude d'independance a 1'6gard de 'assistant de la
Maison, ind6pendance contraire aux usages de la Compagnie et aux prescriptions laissdes par saint Vincent.
M. Cayla ne tarda pas a reconnaitre le principe du mal et
s'efforga, comme le devoir 1'y obligeait, d'apporter le remede convenable, en procurant l'observance des regles
dans ces offices. Malgr6 sa prudence et les douceurs de ses
proced6s, il &taitdifficile de ramener dans les limites du
devoir tous ceux qui s'en etaient 6cartes. sans produire en
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meme temps quelques froissements dans les personnes
moins bien intentionn6es. Cependant, la moderation dont
usa le nouvel assistant de Saint-Lazare, et la puretd de ses
intentions, basees sur la sagesse des reglements dont il
prescrivait l'observance, desarmerent toute opposition. Son
amour pour la regularit6 fit redouter aux freres coadjuteurs, des modifications peut-etre plus importantes et plus
restrictives de leur ind6pendance, si, comme on avait lieu
de le presumer, I'autorit6 du Superieur gendral venait t
etre deposde entre les mains de M. Cayla par I'assembl6e
g6nerale. On raconte que pour ecarter un choix qu'ils
apprehendaient, quelques-uns des freres eurent alors recours an seul moyen qui fut a leur disposition, la priBre :
longtempsavant latenuede I'assemblee, plusieurs se mirent
i faire neuvaine sur neuvaine. Le Seigneur qui avait bien
d'autres vues sur la Compagnie et qui savait l'importance
qu'il y avait pour elle d'avoir a sa tate dans ces temps critiques, un chef prudent, 6claire et inviolablement attache
aux bons principes, se montra sourd a leurs supplications.
§ 4. -

M. Cayla, ilu Supdrieur de la Congregation
de la Mission.

L'assembl6e generale commenqa ses r6unions et ses
travaux, le 3 mai 1788, et, le 2 juin, M. Cayla reunit le
nombre de voix suffisant dbs le premier tour de scrutin.
La resistance, les larmes de son humilitd furent inutiles;
il fut proclam6 Superieur general. Son election ne changea
rien A sa maniere d'agir envers les differents ordres de la
maison, ni a sa conduite particuliere. Tel on 'avait vu
assistant, tel on le vit Sup6rieur general; il ne connut
dans sa nouvelle place que les obligations qu'elle lui imposait. Tous les missionnaires animus de l'esprit de leur
6tat, accueillirent la nouvelle de cette nomination avec la
plus vive satisfaction et esp6rbrent de voir reparaitre les
beaux jours de la Compagnie.

-

122 -

M. Cayla dtait dou6 par la Providence de qualitis
assez 6minentes pour r6aliser de si justes esperances, et il
I'aurait fait, si les 6vinements politiques ne fussent venus
couvrir de ruines la France entiere. Telle dtait egalement
la persuasion des personnes meme 6trangeres a la Compagnie. L'auteur du livre intitule les Delices de la religion
dcrivait a cette 6poque: a La Congregation de la Mission,
toujours 6clairde et toujours heureuse dans le choix de ses
chefs, vient de donner pour successeur & M. Jacquier un
homme qui joint aux plus rares talents et au merite le plus
distingue cette vertu digne des temps apostoliques et
.cette douce sagesse qui rendent un supdrieur le module et
les delices de tous ceux qui lui sont soumis.
Le nouveau Superieur general proposa a 1'Assemblee, les
moyens que son esprit 6lev6 et son desir 'du bien avaient
conqus pour ranimer la ferveur dans la Compagnie, et la
metre A meme de rendre a l'Eglise les services que le
Seigneur est en droit d'en attendre. Tous les membres deaanrent leur assentiment aux mesures de reforme et de renovation qui lui furent soumises ainsi que P'atteste la
circulaire du 8 septembre 1788.
SJ'arrive, dit M. Cayla, dans des temps difficiles, je vois
d'un c6t6 des besoins immenses, une moisson abondante
et peu d'ouvriers. Et, si d'un c6t6, je suis console par la
conduite r6guliere et 6difiante d'un grand nombre de missionnaires, il en est plusieurs aussi qui sont le sujet de ma
peine et de ma douleur.. L'esprit de nouveaut6, ramour
des commodit6s de la vie, font des progris rapides et 6tendent de toutes parts leurs ravages.
I A la vue de ce triste spectacle, j'ai cherchd a me consoler en rdpandant ma douleur dans le sein des membres
de l'Assemblie, ils ont partag6 mon affliction. Jeleur dois
cette justice qu'ils ont montr6 le plus grand zMle pour la
r6formedesabuset que rienn'a chapp6 A l'activit6 de leurs
recherches et H la sagesse de leurs diliberations.
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a Pour 6tablir la rdforme sur une base solide, on est remont6 a la naissance du mal, on l'a suivi dans sa marche
et dans ses progres. Apres cet examen approfondi, on s'est
livr6 a la discussion des moyens les plus propres A en arrater le cours et a procurer le plus grand bien possible
dans les circonstances.II aet r.econnu unanimement que,
pour obtenir plus stirement cet effet, il fallait d'abord s'occuper de notre jeunesse, en portant le plus grand soin dans
l'admission des sujets, et dans la manikre de les former
aux sciences et aux vertus de notre 6tat.
SAfin d'etablir l'esprit de subordination, sans lequel il
n'y a rien a esperer pour le bon ordre, 1'Assemblde a rappel6 MM. les Visiteurs A leurs fonctions. Desormais, les
visites seront faites exactement tous les deux ans, et les
proces-verbaux seront envoyes au Supdrieur gdenral.
a Les Superieurs sont maintenus dans toute l'autoritd
que leur donne leur place, suivant nos usages. Cependant
on les avertit que, s'ils ont l'autoritd d'un chef, ils doivent
avoir la tendresse d'un pire, et qu'ils seraient indignes de
leur place s'ils montraient de l'indiff6rence ou de la durete
pour les besoins de leurs confreres et s'ils ne marchaient a
leur tdte dans le chemin de la regularit6...
a L'Assemblee g6enrale n'a rien neglig6 pour m'aider A
soutenir le poids immense qu'elle m'a impose; elle m'a
donne pour premier assistant M. Pertuisot, qui a si bien
rempli cette fonction pendant toute I'administration de
mon predeesseur; pour second assistant, M. Brunet,
superieur de notre maison de Poitiers et .visiteur de la
province de Poitou; pour troisibme, M. Ferris, superieur
de notre maison d'Amiens, et, pour quatrieme, M. Sicardi,
superieur de notre maison de Turin. Les suffrages se sont
reunis pour me donner M. Pertuisot, en qualit6 d'admoniteur.
Dans sa circulaire du ir janvier 1789, M. le Supdrieur
general constatait les bons effets de la circulaire pr6c6-
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dente et disait : Que je serais avantageusement d6dommage de mes travaux si cette premiere annde de mon
administration devenait 1'6poque heureuse d'un reno uvellement de pi6et et de ferveur' Si les maux que j'ai voulu
gu6rir 6taient remplaces par les vertus les plus pures! J'ai
cette confiance dans le Seigneur que mes efforts et mes
voeux ne seront pas sans quelque fruit. Deja, ma lettre-circulaire a fait d'heureuses impressions; on a senti la n6cessit6 d'opposer une barriere impenetrable a cet esprit du
siecle, qui, soufflant de toutes parts l'independance et le
goat d'une fausse libert6, s'efforce de p6netrer dans les
asiles de la pi6t6 et d'y 6tendre ses ravages. De tous les
coeurs s'eleve une voix forte qui reclame en faveur d'une
discipline exacte, et je vois s'etablir, avec une sainte emulation pour le bien, qui me donne les esperances les plus
flatteuses, une veritable obdissance. n
Pour ,etre plus a meme d'etre utile a la Congregation,
au bien de laquelle M. Cayla se devouait tout entier, il
entreprit la visite des maisons afin de constater leur 6tat,
de s'instruire de leurs besoins, d'exciter la ferveur des missionnaires tomb6s dans quelque relachement, de fortifier
les pusillanimes et d'encourager ceux qui etaient anim6s
d'une bonne volont6. II dirigea d'abord ses pas vers la
province du Poitou, dont il visita plusieurs maisons; mais
les troubles qui survinrent l'obligerent a rentrer AParis.
La Champagne, jouissant de plus de tranquillite, il fit la
visite de quelques maisons de cette province. Il se proposait de parcourir ainsi successivement chaque province,
quand ses occupations lui en laisseraient la facilite; d'ailleurs, sa visite dans le Poitou et la Champagne avait d6ji
6t0 couronnee d'un succes qui d6passait les esperances.
M. Cayla s'y 6tait concili6 la v6n6ration, l'attachement, la
confiance de tous les missionnaires, et, par 1i, il s'dtait
acquis sur eux une autorit6 encore plus puissante que celle
qu'il tenait de sa place. Les sentiments qu'il avait laisses
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graves dans leur coeur lui auraient sans doute infiniment
facilit6 l'exdcution des projets d'am6lioration qu'il meditait.
I1 6tait de retour seulement depuis deux jours de son
excursion dans le Poitou, lorsque la maison de SaintLazare eprouva I'horrible catastrophe dont nous allons
parler.
(A suivre.)
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

288. -

Vida de San Vicente de Paul,fundadorr primer
Superiorgeneral de la Congregaci6nde la Misi6n, escrita
por el R. P. Fr. Juan del :Santissimo Sacramento, corregida r anotada por un sacerdote de la sobredicha Congregaci6n. Cuarta edici6n. Petit in-4o, Madrid 1906.
C'est grace aux soins de MM. Ignace Martin et Maurice Horcajada,
C. M., que parait, revue et annotle, la nouvelle edition de la Vie de
saint Vincent de Paul ecrite en espagnol par le Frare Jean du SaintSacrement.

289. - Ver sacrum. Heiliger Fruhling, leider eines jungen Priesters, von Alois Roik, C. M. In-l2, Graz, Ulr.
Moser, 1906.
L'auteur nous presente un gracieux recueil de poesies qui cdlebrent
les fetes de 1'ann6e : Nuit de Noel, Mois de mai, Soleil de la gr8ce,
Autour de Postensoir, etc. Ces Podsies dun jeune pretre sont des
chants tels qu'ils jaillissent du cceur quand, comme le dit le titre du
recueil, on est encore au 4 printemps de la vie s.
290. -

Aux ARCHIVES NATIONALES

Dans le precedent numero des Annales (p. 588), nous
avons donnd la liste des documents relatifs i la Communaut6
des Filles de la Chariti qui se trouvent aux Archives nationales.
II est une de ces pieces qui peut avoir un intirat de statistique,

nous la transcrivons ici :

LISTE
DES MAISONS

DES

FILLES DE LA

CHARITE

DANS LE REGISTRE DE 1705 OU 1706

ARcHIVES NATIONALES, L, 1054.
(Les dates qui suivent le nom de la ville, indiquent I'ann6e de It
fondation de I'6tablissement).
Angers, etr fivrier 1640; en 1705, 23 scetrs. (Posterieurement
i 1705, une autre main a chang6 23 en 33.)
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Arras, 12 fevrier 1696; s2 soeurs
Autun, 10 aoCt; 4 sceurs. (Postdrieurement I 17o5, une autre
main a ajoutd : et 4 a I'h6pital.)
Alenjon, i aott 1676; 18 soeurs.
Agen, 6 aout 1696; 5 sceurs.
Aumale, archevche de Rouen, 20 mars 1690; 4 seurs.
Amiens, 12 fevrier 1696; 12 soeurs.
Albert, ler mai 1697.
Alais, 4 mai 1703; 4 soeurs. Cet 4tablissement a et6 commence
par 1'ordre de M. de Basville, intendant de Montpellier, qui
y fit conduire 2 de nos sceurs par 3oo hommes et 8oo qui
vinrent au-devant, pour aller servir les pauvres soldats blesses
en la guerre des fanatiques.
Brienne, dvechd de Troyes, 1652; 2 soeurs.
Bernay, doeche de Lizieux, 1654; 3 soeurs.
Belle-Isle, 6veche de Vannes, juin 166o; 14 seurs.
Bourbon, evUche de Bourges. 15 aoft i665 ; 3 sceurs.
Bruy6res-le-Chaeil, archevachi de Paris, 6 septembre 1668;
2 sceurs.

Bezons, archeveche de Paris, 14 mars 1675; a sceurs.
Blerd, evech, de Tours, 21 avril 1677; 3 sceurs.
Baye, eveche de Chalons, 25 mai 1678; 2 sceurs.
Benevant, &veche de Limoges, 6 mai 1678; 3 sceurs.
Beauvoir, dvech6 de Sens, 13 juin 1678; 1 seurs
Besse, evech6 du Mans, 14avril 1679; 2 sceurs.
Bourgachard, archev&che de Rouen, 24 mai 1683; 3 soeurs.
Blangis, archeveche de Rouen, 18 decembre 1685; 4 sours.
Boulogne, 23 septembre 1687; 8 sceurs.
Bourgdault, devche d'Amiens, :688; 3 sceurs,
Beaune, eveche d'Autun, 15 mai 1690; 2 sceurs.
Bordeaux : jO Sainte-Eulalie, to octobre 1690; 3 sours.
2° Saint-Remy, I1 aoot i700; 3 soeurs.
3° Saint-Michel, 29 novembre 1700; 3 seurs.
4" H6pital Saint-Andre, 17o6 ; 24 sceurs. (Une autre main,
posterieurement a 1705, a ajoutd ce quatrieme etablissement.)
Bagneux, archeveche de.Paris, 22 mars 1691.
- Bannost, ev&che de Meaux, a avril 1691. (Une autre main, posterieurement h 1705, a ajoutd, apres avoir effac6 la maison :
on a quittd par defaut de pension.)
Beziers, 19 juin 1692 ; 5 sceurs.
Bellesme, 6vech6 de Seez, 31 mars 1695; 3 soeurs.
Bar-le-Duc, ivch6 de Toul, 8 octobre 1696; 3 sceurs. (Une
autre main, posterieurement a 1705, a ajoute, apres avoir
efface la maison on a quitt par difaut de pension.)
Beziers, 19 juin 1692, 5 sceurs.
Bellesme, dvache de Siez, 31 mars 1695; 3 soeurs.

Bar-le-Duc, eveche de Toul, 8 octobre 1696; 3 soeurs. (Une
autre main posterieurement a ajouti : on a augmenti de la
troisieme en 1712.)
Bazas, 25 juin 1698; 3 seurs.

Braye, evkch6 d'Amiens, to avril 700; 3 sceurs.
Blaizy, eveche de Langres, 29 juillet 1700; 2 sceurs.
Blaye, archevche de Bordeaux, 27 octobre 170o; 4 sceurs.
Brie, archeviche de Paris, 21 mai 1704; 2 sceurs.
Belesta, evche de Mirepoix, 2 sceurs. (Maison cffacee postirieurement a 1705.)
Cerqueux, eveche de Rouen, 1647; 2 sceurs. (Une main, post&rieurement a 1705, a efface la maison et ajouti : rompu
manque de pension.)

Chantilly, eveche de Senlis. 1647; 3 sceurs. (Une autre main,
posterieurement, a ajoute : 8 Filles, par contrat, en janvier
1737.)

Chiteaudun, eveche de Chartres, 16 juillet 1654; 4soeurs.
Cahors 1l Saint-Joseph des orphelines, 1657 ; 3 sceurs.
2" Saint-Projet, h6pital des malades 1672; 4 sceurs.
3' Les orphelines, 8 octobre 1683; 4 sceurs.
4* Saint-Jacques, 24 septembre 1697; 3 scurs. (Une autre
main, posterieurement, a ajoutd :on a augment6 d'une
quatrieme en novembre 1713.)
Coudray, archev6chi de Paris, 1661; 2 sceurs. (Une autre
main, posterieurement a 17o5, a efface la maison.)
Chartres, 1664 ; 6 seurs.

Chauny, ievche de Laon, 6 juin 1668; 3 soeurs.
Chasville, archeveche de Paris, 14 septembre 670; 2 sceurs.
Chaumont, ev&chd de Langres, 12 avril 1672; 4 sceurs.
ChAteaulavalire, devche d'Angers, 1672; 2 soeurs.
Clichy, archev6che de Paris 1674; 2 soeurs.

Chassilier, evichd du Mans, i5 juillet 1675; 3 sceurs.
Clermont: ji Saint-Genest, 1678; 2 soeurs.
20 Saint-Joseph, 3 mars 1700 ; 3 sceurs.

Coulombe, archevechd de Paris, 19 aoCt 1681; 2 soeurs.
Charenton, archevebhe de Paris, :682; 3 soeurs.
ChAlons: 1" La Trinitr, 12 janvier 1682; 3 sceurs, dont une
est
pour Saint-Alpin fondie le 24 septembre 1692.
2* Notre-Dame, 19 fevrier 1684; 3 sceurs.
Choisy, archeveche de Paris, 29 mai 1683; 2 sceurs.
Chollet, eveche de Poitiers, 7 ao6t 1690; 3 soeurs.
Creve-Caeur, ev6che de Beauvais, 4aoGt 169, ; 2 soeurs.
Criel, archeveche de Rouen, 6 mars 1685 ; 4 sceurs.
Culm, royaume de Pologne, 1694 ; 4 sceurs.
Castelsarrasin, devch de Montauban, er juin 1697;
3 soeurs.
1

Chastenay, archev&che de Paris, 5 juillet 1698; 2 sceurs.
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Champ-Rosay, archeveche de Paris, 2 avril 1700; 3 sceurs.

Cambrai,

21

juin 1702; 3 soeurs.

Celle-Saint-Sire, devche de Sens, 23 juillet

1704; 2

sceurs.

Coulombiers, 3 sceurs. (Cette maison a eti ajoutee apres coup
dansle registre.)
Dourdan, devche de Chartres; 4 seurs.
Dijon : i1 Notre- Dame; 2 soeurs..
3* Saint-Michel, 26 mai 1698 ; soeurs.
3* Saint-Pierre, 28 aofit 1702, 2 seurs.
4* Saint-Jean. (Maison ajoutee posterieurement a 70o5 par
une autre main.)
Eu, archeveche de Rouen : i* Saint-Anne, 2 smurs.
2* LeSeminaire. 29 mai 1685, 6 soeurs.
Evreux, 1673;6 sceurs. (Une autre main, posterieurement
i 17o5, a ajoute : et 4 a la maison de la Providence.
Estoge, eveche de ChAlons, 1 septembre 1685 ; 2 scurs.
Fontainebleau, dveche de Sens : i* La Charite, 1647; 5 sceurs.
2* Monipereux, la Sainte-Famille, 1691 ; 6 smurs.
Fontenay-aux-Roses, archev6ch6 de Paris, 3o mars 1649;
-

soeurs.

Fronsac, dvechd de Bordeaux, 2 novembre x683 ; 2 soeurs.
Fresnay, dvechd du Mans, 14 mars 1692; 3 sceurs.
Gex, 6vech de Geneve, vers 166o; 5 soeurs.
Guise, devchd de Laon, 7 aoAt 1676; 6 soeurs.
Grest, archevechi de Paris 1678, 2 soeurs. (Maison effacde par
une autre main, postdrieurement a 1705.)
Guermande, archevechi de Paris, 31 octobre 1686; 2 sceurs.
Goussainville, archevechd de Paris, 1o novembre 1696; 2 soeurs.
Hennebon, dvech6 de Vannes, 3i decembre 1652 ; 4 seurs.
Houille, archevechi de Paris, vers x655 ; 2 sceurs.
Huisseaux, ievchd de Blois, vers 1668; 2 sceurs. (Une autre
main, posterieurement 1705, a effac6 la maison.)
Hebecourt, archevechd de Rouen, 7 septembre 1689; 2 sceurs.
Hesdin, devchd de Saint-Omer, 16 fevrier 1699; 5 soeurs.
Jouy, archeveche de Paris, 18 juin 1692; 2 soeurs.
Javron, ev&che du Mans, 25 fevrier 1695; 3 sceurs.
Liancourt, dv&che de Beauvais 1645 ; 4 seurs.
La Ferre, ev&che de Laon, juillet 1656; 3 soeurs.
La Fertd-Vidame, &vechi de. Chartres, 25 avril i663; 2 soeurs.
(Une autre main, posterieurement a 1705, a chang6 2 en 3.)
Lucon, 22 juillet 1673; 6 soeurs. (Une autre main, posterieurement i 1705, a ajoute : on a augmente d'une septieme.)
Lezou, eveche de Clermont 1675 ; 3 sceurs. (II y avait primitivement 2.)
Louvois, archevichd de Reims, i janvier 1676; 2 seurs.
Lezines, eveche de Langres, x janvier 1676 ; 2 seurs.
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Lyon : i Saint-Pierre-le-Vieux, 6 fevrier 1679; 6 soeurs.
2* Saint-Michel, novembre 1695 ; 3 soeurs.
3"Saint-Paul, 22 octobre 1798; 3 soeurs.
Leuville, archeveche de Paris, 16Si ; a soeurs.
Luble, eveche d'Angers, ii octobre 1683.
La Valette, eveche de Pdrigueux, So aoit 1685 ; 2 soeurs.
La Tremblade, eveche de Saintes, 1685 ; 4 sceurs.
L'lle d'Olcron, eveche de Saintes, 6S6 ; 5 soeurs.
L'lle de Re, evche de La Rochelle, 168 6 ; 4 sceurs.
La Buissiere eveche de Sens, 27 avril 1689; 2 sceurs.
Langres, 7 octobre 690 ; i sceurs.
L'lle-Marie, eveche de Coutances, 19 septembre 1693 ; 2 soeurs.
Les Sables-d'Olonne, dveche de Lucon, 3o ddcembre 1695;
3 soeurs.

La Ferte-Gaucher, evhche de Meaux, 2 aofit 1697 ; 2 soeurs
Longue, eveche d'Angers, 21 juin 1698; 3 soeurs.
Lunel, eveche de Montpellier, 21 novembre 1699; 3 sceurs.
Ludon, archev6ch6 de Bordeaux, 6 juin 1702; a seurs.
La Reole, 'e che de Bazas, 8 mai 1703; 3 soeurs. .
Les Trois-Moutiers, 2 sceurs. (Cette maison a eti ajoutee, posterieurement h 1705, dans le cahier, par une autre main.)
Montmirail, eveche de Soissons.
Metz : io 1653; 3 sceurs.
20 Saint-Nicolas. 3 i mars 1687; 16 soeurs.-(Une autre main,
posterieurement a 17o5, a change le 16 en 18.
3* Notre-Dame-durBon-Secours, 6 juin 1699; 6 sceurs.
Maison, eveche de Langres, 1663; 2 sceurs.
Melun, 6v6cht de Sens, 9 mars 1666; 2 soeurs. (Une autre-main,
posterieurement a 1708, a ajoute: et 4 I'h6pital.
Montlugon, v'echi de Bourges: ti Notre-Dame, 17 dCcembre
1667; 2 seurs.
2" H6tel-Dieu, 26 avril 1671 ; 3 soeurs. (Une autre. main,
posterieurement s7o0, a ajout : et une d'augmentation).
Montpellier : io Saint-Eloy, 9 fevrier 1668; 8 sceurs:
20 Les paroisses, II fevrier 1669; 5 sceurs.
Montihery, archeveche de Paris, 668; 2 soeurs.
Maur6, ev&che de Blois, 9 septembre 1675; 3 sceurs.
Moulins, ev~che d'Autun, 9 janvier 1684; 6 sceurs.
Marennes, 6veche de Saintes, 1685; 4 sceurs.
Montauban, i3 aoft 1685; 6 sceurs.
Maran, evCche de La Rochelle, 1686; 4 sceurs.
Monpaon, evech6 de Perigueux, 5 mai 1687, 3 sceurs.
Maintenon, eveche de Chartres, 3o aoot 1687; 2 soeurs. (Maison
effac6e par une autre main postirieurement 170o5.)
Mouzon, eveche de Reims, 31 mai 1692; 3 soeurs.
Marly, archeveche de Paris, 29 decembre 1692; 2 sceurs.

--
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Meaux: Io 3o mai 1695 ; 3 sceurs.
2o L'H6pital, 3o

septembre

1700; 3 sceurs. (Une autre

main, posterieurement h 1705, a ajoute: et une d'augmentation.)

Mitry, ev&che de Meaux, 7 juillet 1698; 2 soeurs.
Meudon, archeveche de Paris, 29 mars 1700; 3 soeurs.
Marmande, eveche d'Agen, 22 avril z704; 3 soeurs.
Nanteuil, eveche de Meaux, septembre 1641 ; 2 soeurs.
Narbonne : t Aout 1659; 3 sceurs.
2° H6pital Saint-Paul, 22 septembre 1696; 4 soeurs. (Une
ecriture, posterieurement a 1705, a ajoute : et une d'augmentation.)

Nogent-le-Rotrou, eveche de Chartres, ie' juillet 1672; 3soeurs.
Neubourg, eveche d'Evreux, 24 avril 1698; 3 soeurs.
Noisy-le-Grand, archev6ch6 de Paris, 9 avril 1699; 2.sceurs.
Nancy,.evich

de Toul, 12 janvier 17o

i;

2 sceurs.

Pithiviers, evUche d'Orleans, 29 juillet 1670 ; 3 sceurs.
Petit Saint-Quentin, ev&che de Reims,

'.mai
r

1682; 2 sceurs.

(Une autre main, posterieurement i 1705, a ajoute : on~ quitte
par le d6faut de ratification du fondateur.)
Pire, ev6che de Rennes, 9.mars 1684; 3 soeurs.
Pantin, archeveche de Paris, 8 octobre 1688 ; 2.seurs.
Ayron, a soeurs.
Pau,ena
B ,arn,.688; 3 soeurs. (Une autre main, postirieuremeat & 17o5,.a ajoutB : et une d'augmentation.)
Pont-ai-Mousson.,eveche de Toul,6 fevrier 69go;.z.sour.s.
Pont-Saint-Esprit, eveche d'Uzes, 27 novembre 1694; 4sceurs.
Pontchartrain, d6•che de Chartres, 8 mai 1698; 4 soeurs. (Une
autre.main, posterieurement & 1705, a ajout& : et une d'augimentation que Miae la chancelliere.a .demandee.)
Peronne, eveche de Noyon, 8 fevrier 170oo;.2:sceurs.

Plouir, 4 sceurs. (Maison ajoutde par .une autre main, postd.
rieurement i 1705.)

Pennautier, 2 soeurs. (Maison ajoutee par .une autce main, posterieuremeat A JI705 )
Richelieu,:eveche de Poitiers, &641:2 sceurs.
Romainville,.archevEch .de. Paris,. t66 ; z seurs.
.Rennes, 1672; 7 scours, donta.pour prisonnieres, tablies le
8&aoft 1694.
Reveillon, eveche,de Troyes, 28 septembre 1677.;:2 sears.
Rochefort, ev&che de La Rochelle : .1 21 mai t685;.21 soeurs.
.2o Petit H6pital, z2 fevrier .69o ; 4.soeurs.
Rosay, dveche de Rouen,. •i avril a695 ;.3 sceurs.

Riom, .6vche de.Clermont, 3 juillet rf99;.3 soeurs. (Une autre
>main, posterieurement, aajoute :et. d'augmentation en-i7x3.)
Rethel, eveche de Reims, 4 avril 1704; 3 soeurs. (Une autre
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main, post6rieurement a 1705, a ajoute et i d'augmentation.)
Rethel, les orphelines; 3 sceurs. (Maison ajoutie par une autre
main, posterieurement a 17o0.)
Rambervilliers, 3 semurs. (Maison ajoutie posterieurement a 1705.)
Sedan, evech6 de Reims, 1639; 8 sceurs.
Saint-Germain-en-Laye, archevech6 de Paris : I 1645;
14 soeurs.
2o Petit H6pital, 1682; 4soeurs.

Saint-Denis, archeveche de Paris, 22 aoft 1645 ; 4 soeurs. (Poserieurement a 1705, on a ajoute : et une d'augmentation.)
Sainte-Marie-du-Mont, ev&che de Coutances, 165o; 3 soeurs.
Saint-Fargeau, etche d'Auxerre, 1654 ; 3 soeurs.
Sainte-Reyne, eveche d'Autun, 1666; 5 soeurs.
Seigneley, evcche d'Auxerre, 1668; 2 soeurs.
Saint-Meen, evechi de Saint-Malo, 3o aoft 1670; 3 soeurs.
(Post~rieurement a 1705,a &ed ajoute : on a augmente d'une
maitresse d'ecole.)
Saint-Flours 6 mars 681 ; 3 soeurs. (Posterieurement a 1705, a
ete ajoute : et une d'augmentation.)
Saint-Malo, i5 mai 168 ; 6 sceurs.
Sezanne, eveche de Troyes, to ddcembre 1681; 3 soeurs.
Sceaux,archeviche de Paris, 1682; 2 sceurs.
Senlis : to 8 juin 1682 ; 2 sceurs.

2° L'H6pital, 9 novembre 1696; 3 sceurs. (Posterieurement
a 1705, a ete ajoutd : et 3 a l'H6tel-Dieu.)

Saint-Quentin, eveche de Noyon, 16 ao6t i685; 4 soeurs.
Soubise, eveche de La Rochelle, 1686; 3 sceurs,
Saint-Cloud, archev&che de Paris, II avril 1689; 3 soeurs.
Saint-Thierry, eveche de Reims, 12 octobre 1689; 2 soeurs.
Saint-Cheron, archeveche de Paris, a1 octobre 1689; 2 soeurs.
Silly, eveche de Meaux, 12 janvier 1690; 2 sceurs.
Sarcelles, archeveche de Paris, 29 juin 1690; 2 soeurs.

Saint-Pons, 26 mai 1694;4 sceurs.
Savibres, eveche de Troyes, r3 juillet.

Saint-Omer: to La Paroisse, 3 mars 1695; 3 sceurs.

20 H6pital Saint-Louis, i3 mars 17o01 ; 4 soeurs. (PostBrieurement A 1705, on a ajoute et 3 d'augmentation.)
Saint-Servan, ivech6 de Saint-Malo, 25 mai 1698; 3 soeurs.
(Post&rieurement h 1705,on a ajout : et une d'augmentation.)

Saujon, 6veche de Saintes, 26 juin 1699;
Saintes, 3o juin 1700; 4 sceurs.

2

soeurs.

Saint-Aignan, archevech6 de Bourges, 18 aoft 1700 6 soeurs.
Saint-Hippolyte, ev&che d'Alais, t8 aofit 1700; seurs.
Saint-Clair, archevache de Rouen, 3o mai 1704; a soeurs.
Saint-Souplet, 2 sceurs. (Maison ajoutee par une autre post6rieurement a 1705.)

-
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Surgeres, a soeurs. (Maison ajoutie par une autre main, postdricurement & 1705.)
Saint-Saturnin, 2 sceurs. (Maison ajoutee par une autre main,
posterieurement a 1705.)
Thibouville, iveche de Lizieux, 2 septembre 1680; a soeurs.
Thisy, evech6 de Micon, 25 aoft 1681 ; 2 seurs.
Trevoux, 20 octobre 1686; 4 soeurs.
Triel, evechZ de Rouen, 16 mai 1688; 2 soeurs.
Toulouse: j" 28 avfil 1689, 19 scurs. (Une autre main, post6terieurement, a chang6 le 19 en 29.)
2o La paroisse Saint-Etienne, 23 octobre

1703; 2 soeurs.

(Une autre main, posterieurement, a chang6 Ie en 5.)
Tonnay-Charente, evech6 de Saintes, 14 mars 1698; 4 soeurs.
d'Avignon, 19 aoft 1699; 6 soeurs.
Tarascon, evechb
Toul. (Maison ajoutee posterieurement A 1705.)
Varsovie en Pologne: i* Les Orphelines, 1653.
2e Saint-Martin, I'H6pital des malades, i683.
30 Paroisse Sainte-Croix, 1694.
Varise, e6vch6 de Chartres, 1653; 2 sceurs.
Villers-Cotterets, evech6 de Soissons, 1663 ; 3 sours.
Villeneuve-le-Roi, archeveche de Paris, 17 mars 1665; a soeurs.
Villecerf-Saint-Auge, evache de Sens, 1666; a soeurs.
Vilaines, eveche du Mans, 1668; 3 soeurs.
Villeneuve-Saint-Georges, archeveche de Paris, 1669; 2 soeus.
Vineuil, evechi de Blois, juin 1670; 2 sceurs.
Versailles, archev&chi de Paris: i* La Charit4, 1670; 14 soeurs.

La Paroisse, environ le meme temps; 6 soeurs. (Une
autre main, posterieurement & 1705, a ajout~ : et, au
parc, 2 sceurs, et 2 &Sainte-Anne.)
Vitry-sur-Seine, archevechi de Paris, 16 aoOt 168o; a seurs.
Villevaudez, archev&che de Paris, 1681 ; 2 seurs.
Vannes, I• novembre 1682; 4 soeurs. (Une autre main, post&rieurement h 1705, a ajoute : et a d'augmentation.)
Vitry-le-Franqois, 6vech6 de Chalons, 6 juillet 1686; 3 soeurs.
Villacerf, 6vech6 de Troyes, 3o aoft 1686; 2 soeurs.
Varedes, 6evche de Meaux, i3 mars 1692; 2 seurs.
Verdun, 2 mai 693 ; 3 soeurs.
Vic, eveche de Metz, 5 avril 1696; 3 soeurs.
Ussel, ev&ch de Limoges, 3i mai i696; 3 soeurs.
Vichy, 6veche de Bourges, 25 juillet 1696; 3 soeurs.
Vincennes, archeveche de Paris, 2 avril 1698 ; 2 soeurs.
Varennes, eveche de Bourges, Ii avril 1679; 3 soeurs. (Une
20

autre main, post&rieurement

170o5, a ajout6 : et une d'aug-

mentation.)
Villeneuve-en-Agenois, 3 soeurs. (Maison ajoutde posterieurement h 1705 )

-
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Villeloin,.2 sceurs. (Maison ajoutee posterieurement i 1705.)

Yvry, 2 sceurs. (Maison ajoutie postirieurement a 1705.)
iTABLISSEMENTS EN LA VILLE ET FAUBOURG DE PARIS

La Grande Maison devant Saint-Lazare.
Les Invalides, 35 soeurs.
Les Incurables, 32 sceurs. (Une autre main, postirieurement k
1705, a change 3z en 21.)
Les Petites Maisons, 12 sceurs. (Une autre main, posterieurement & 1705, a chang6 12 en 22.)
'Les Enfants Trouves devant 1'H6tel-Dieu, 16 soeurs.
LH6tel-Dieu, 3 soeurs.
Bel-Air.
Le Saint-Nom-de-J.sus.
La Petite Maison, 3 sceurs.
Les Galeriens, 3 soeurs.
Saint-Andre, 3 sceurs.
Saint-Barthelemy, 4 soeurs.
Saint-Benoist, 3 soeurs.
Saint-Cosme, -asceurs.
*Saint-Eustache. (Une aatre main, postdrieurement a 1705, a
change le 3 en 4.)
Saint-Etienne, 4 sceurs.
*Saint-Gervais, 5 soeurs.
Saint-Germain-'Anxerrois, -5 sceurs.
*Saint-Hippolyte, 3 sceurs.
Saint-Jacques la Boucherie, 3 soeurs.
Saint-Jacques du Hant-Pas, 3 soeurs. (Une autre main, posterieurement a 1705, a change 3 en 4.)
Saimn-Leu,'3 soeurs.
Saint-Louis-en-l'le, 2 sceurs. (Une autre main, postirieuremTent a 1705, a change 2 en 4.)
Saint-Mederic, '3 sceurs. (Une autre main, postdrieurement h
*r705, a chang 3 en 4.)
Saint-Martin, 3 sceurs. (Une autre main, postdrieurement a
1705, a chang6 3 en 2.
Saint-Medard, 4 sceurs.
Saint-Jean, 5 soeurs. (Une autre main, postirieurement a r7o5,
a change le 5 en 4.)
Saint-Nicolas-des-Cbamps, 5 sceurs.
Saint-Nicolas du Chardonnet, 2 soeurs. (Une autre main, posterieurement a r70o5; a change le 2 en 3.)
Saint-Paul, 6 soeurs. (Une autre main, posterieurement a r7o5,
a barr6 le 6 et ajoutd uni5.
Saint-Roch, 3 soeurs. (Une autre main, postirieurement k 7yoS,
a barre le 3 et a ajoutd un 5.)

-
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Saint-Sauveur, 3 sceurs.
Saint-Sdverin, 2 soeurs. (Une autre main, postdrieurement A
1705, a barrd la maison.)
Saint-Sulpice, 4 sceurs. (Une autre main, posterieurement a
1705, a change le 4 en 5.)

La Villeneuve, 3 sceurs. (Une autre main, postdrieurement h
1705, a change le 3 en 4.)

Sainte-Marguerite, 4 soeurs. (Une autre main postirieurement a
1705, a change le 4 en 5.)

Le Gerant: C. SCHMEYER.

Imp. J. Dumoulln, & Paris.
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PAWIS
du~ ise
n'rondisseun
1908

PARIS
PARIS, en latin Lutetia, Parisii, sur le fleuve de la Seine et
la petite riviere de Bievre, est la capitale de la France et le chef-

lieu du departement de la Seine. La population, en 90o6, est de
2 6ooooo habitants. C'est un archeveche.
Dans l'antiquite, Paris etait contenu dans 'ile
HISTOIRE. de la Cite oii est construite aujourd'hui la cathedrale NotreDame. La ville s'6tehdit graduellement. L'enceinte fortifiee acInl
tuelle fat elevde sous Louis-Philippe en 184o; elle donne
villeun pdrimetre de 38 kilometres.
Paris est une ville magnifique. Les places de Paris sont
toutes remarquables, mais aucune n'est comparable a celle de la
Concorde pour la magnificence, l'etendue et les monuments qui
I'entourent ou forment sa perspective. Les boulevards constituent un des traits caractdristiques de Paris : ils sont tous
plantes d'arbres, et forment des lignes tres heureuses. Les boulevards intirieurs sont bordds d'dlegantes constructions et d'une
infinite de magasins oi se deploient toute la varietd et toute
la richesse de 1'industrie franqaise.
Parmi les monuments, le Louvre, le Luxembourg, NotreDame de Paris, la Sainte-Chapelle, les Invalides, I'Arc de
triomphe de 1'Etoile, tiennent le premier rang.
DivIsloNs.- I. Au point de vue religieux, la ville de Paris, sans
la banlieue, est partagee en 71 paroisses, dont la population va
de ioooo ames pour les paroisses du centre

9goooo comme i

120oooo comme a Notre-Dame de
Saint-Ambroise et mmnie
Clignancourt.
II. Au point de vue de l'administration civile, Paris est partage en 20 arrondissements : I", le Louvre; II, la Bourse; etc.
Et chaque arrondissement est partage en quatre quartiers.
De chacun des c6tds de la Seine, Paris a un aspect particulier.
Le c6te de la rive droite est surtout le quartier des affaires et du
plaisir, avec l'Opdra et le plus grand nombre des grands theatres
et des grands magasins. Le c6td de la rive gauche est plus particalierement le centre du mouvement scientifique et litteraire:
la se trouvent le quartier des Ecoles avec la Sorbonne et le
College de France; l'Academie; la aussi se trouvent les principaux foyers de la vie religieuse, l'archevache, les seminaires de
Saint-Sulpice ct des Missions 6trangeres, etc. LA sont la
maison-mere des Lizaristes (rue de Sevres, 95; VIe arr.) et celle
des Filles de la Chariti (rue du Bac, 14o; VIIP arr.)
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Sur ce PLAN DE PARIS divise en paroisses, les chiffres romains

indiquent les etablissements de la Congregation de la Mission,
existant o i ay.ant exist ; et les chiffres arabes indiquent les
maisons des Filles de la Charite, qui, de meme, existent actuellement ou ont autrefois existd.
Voir la liste ci-jointe.
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PARIS
I.

ETABLISSEMRNTS

DES PRETRES DE LA

EXISTANT

CESSE

OU AYANT

MISSION

D'EXISTER

Ces etablissements sont indiques sur la carte de Paris divis6 en
paroisses par des chiffres romains: I. Rue de Sevres, 95; II. Les BonsEnfants ou Seminaire Saint-Firmin: 111. L'ancien Saint-Lazare; etc.
Voyez ci-dessus Annales, tome 72, p. 17.
II.

ETABLISSEMENTS

DES FILLES DE LA CHARITE

EXISTANT OU AYANT

CESSE D'EXISTER

Ces letablissements sont indiques sur la carte de Paris divis6 en
paroisses, par des chiffres arabes; ces chiffres sont reproduits ciapris devant la mention de chaque maison.
NoTA. - Nous mentionnons toutes les maisons dont nous avons
eu connaissance. Evidemment plusieurs ont cesse d'exister, meme
depuis longtemps. Les maisons qui ont cesse d'exister ont disparu
soit par rupture de traitS, soit en plus grand nombre, lors de la
Revolution de la fin du dix-huitieme sidcle et lors des suppressions des premieres annees du vingtiime siecle. Pour les maisons
recentes nous avons suivi les Annales des Dames de la Charite
de 1902.

Nous donnerons deux listes des etablissements des Filles de la
Charite, I'une par arrondissements, I'autre par paroisses.

T°

LISTE PAR ARRONDISSEMENTS

i. La maison-mere des Filles de la Charit6, rue du Bac, i4o; voir
Vll* arrondissement.
Jer arrondissement. -

Louvre

2. Rue du Bouloi, 20; paroisse de Saint-Eustache.
3. Rue du Roule, 13; paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois.
4. Place du Marche Saint-Honor6, 32; paroisse de Saint-Roch.
II* arrondissement. -

Bourse

5. Rue R6aumur, 85; paroisse de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.
llP arrondissement.-

Temple

6. Rue du Foin, 9; paroisse de Saint-Denis-du-Saint-Sacrement.
-
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I ' arrondissement. -

HBtel de Ville

7. Rue Montgolfer, 22; paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs.
8. Rue des Ursins, i5 et 17; paroisse de Notre-Dame de Paris.

9. Rue Vieille-du-Temple, 47; paroisse de Notre-Dame-des-BlancsManteaux.
to. Rue Geoffroy-Lasnier, 3o; paroisse de Saint-Gervais.
i . Rue Poulletier, 7; paroisse de Saint-Louis-en-l'lle.
12. Rue du Cloitre-Saint-Merri, 8; paroisse de Saint-Merri.
13. Rue du Fauconnier, ; ; paroisse de Saint-Paul-Saint-Louis.
V* arrondissement. -

Pantheon

14. Rue Saint-Jacques, 279 (Val-de-GrAce); paroisse de Saint-Jacques
du-Haut-Pas.
15. Rue du Cardinal-Lemoine, 43; paroisse de Saint-Etienne-duMont.
16. Rue Nicole, 9; paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
17. Rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 32; paroisse de Saint-Mddard.
t8. Rue des Bernardins, 5; paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
19. Rue de la Parcheminerie, i5; paroisse de Saint-Sdverin.
20-21. Rue du Cardinal-Lemoine,69et 75;paroisse de Saint-Etienne
du-Mont.
V[I arrondissement. -

Luxembourg

22. Rue Saint-Andre-des-Arts, 3o; paroisse de Saint-Severin.
23. Rue du Cherche-Midi, 12o;ouvroirSaint-Vincent-de-Paul;paroisse
de Saint-FranCois-Xavier.
24. Rue de l'Abbaye, 3; paroisse de Saint-Germain-des-Pres.
25. Rue de Vaugirard, 8o; paroisse de Saint-Sulpice.
26. Rue d'Assas, 26; paroisse de Saint-Sulpice.
27. Rue de Sdvres, 67; Convalescence ou Saint-Louis; paroisse de
Saint-Francois-Xavier.
28. Rue du Vieux-Colombier, I ; maison-mire, apres la Revolution;
paroisse de Saint-Sulpice.
29. Rue Jacob, 47; H6pital de la Charit6; paroisse de Saint-Germaindes-Pres.
VII' arrondissement. -

Palais-Bourbon

i. Rue du Bac, 14o; la maison-mere des Filles de la Charite; paroisse
de Saint-Francois-Xavier.
3o. Boulevard des Invalides, 6; H6tel des Invalides; paroisse de
Saint-Frangois-Xavier.
31. Rue de I'Universit6, i59; Les Jeunes Economes; paroisse de
Saint-Pierre-du-Gros-Caillou.
32. Rue de Grenelle, 77; paroisse de Sainte-Clotilde.
33. Rue Oudinot, 3; La Providence; paroisse de Saint-FrangoisXavier.
34. Rue Saint-Dominique, io5; Hospice Le Prince et rue Clerc;
paroisse de Saint-Pierre-du-Gros-Caillou.
35. Rue de Grenelle, 182; paroisse de Saint-Pierre-du-Gros-Caillou.
36. Rue Perronet, 9; paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin.
-
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37. Rue Saint-Dominique, o16; H6pital militaire du Gros-Caillou;
paroisse Saint-Pierre-du-Gros-Caillou.
38. Rue de Sevres, 42; Incurables-feinumes ou Laennec; paroisse de
Saint-Francois-Xavier.
39. Rue de la Chaise et rue de Sevres; Hospice des Petites-Maisons
ou des M6nages; paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin.
VII* arrondissement. -

tlysee

40. Boulevard de Courcelles, 9, et rue de Monceau, 95; paroisse
de Saint-Augustin.
41. Rue de la Ville-l'Eveque, x4; paroisse de Sainte-Madeleine.
42. Rue de Monceau, II, 13, i5 bis; paroisse de Saint-Philippe-duRoule.
IX* arrondissement. - Opera
43. Rue Latour-d'Auvergne, 18; paroisse de Notre-Dame-de-Lorette'
44. Rue d'Hauteville, 56; paroisse de Saint-Eugene.
Xe arrondissement. -

Entrep6t

45. Rue des Recollets, 8; H6pital militaire Saint-Martin; paroisse de
Saint-Laurent.
46. Avenue Parmentier, 149; paroisse Saint-Joseph.
47. Rue du Canal-Saint-Martin, to; paroisse Saint-Laurent.
48. Rue de Rocroi, 6; paroisse de Saint-Vincent-de-Paul.
49. Rue du Faubourg-Saint-Denis, en face Saint-Lazare; paroisse de
Saint-Laurent.
50. Rue des Rcollets, to; Hospice des Incurables-hommes; paroisse
Saint-Laurent.
XP arrondissement. 51.
52.
33.
54.

Popincourt

Rue du Chemin-Vert, 140; paroisse de Saint-Ambroise.
Rue d'Angouleme, 81; paroisse de Saint-Joseph-Saint-Maur.
Rue Basfroi, 16; paroisse de Sainte-Marguerite.
Rue de Charonne; Hospice de Bon-Secours; paroisse de SainteMarguerite.
XII' arrondissement. -

Reuilly

55. Rue de Charenton, 28; Les Quinze-Vingts; paroisse de SaintAntoine.
56. Rue du Faubourg-Saint-Antoine, 254; paroisse de Saint-Eloi.
57. Rue des Meuniers, 63 et 65; paroisse de Notre-Dame-de-Bercy.
5s. Rue Ruty, 5; paroisse de Notre-Dame-lmmaculee-Conception.
59. Rue de Reuilly, 77; paroisse de Saint-Eloi.
60. Rue de Charenton, 89; H6pital Sainte-Euginie; paroisse de
Saint-Antoine.
XI11' arrondissement. 61.
62.
63.
64.

Gobelins

Place Jeanne-d'Arc, 26; paroisse Notre-Dame-de-la-Gare.
Rue du Chevaleret, 1o8; paroisse de Notre-Dame-de-la-Gare.
Rue du Chevaleret, ig; paroisse de Notre-Dame-de-la-Gare.
Rue Jenner, 37; paroisse de Saint-Marcel.
-
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65. Rue Bobillot, 49: paroisse de Sainte-Anne, Maison-Blanche.
66. Rue de la Glaciere, 41; paroisse de Saint-Medard de la Glaciire.
67. Boulevard d'Italie, 46; Sainte-Rosalie; paroisse de Saint-Medard.
XI1V arrondissement. -

Observatoire.

68. Avenue d'Orleans, 17; H6pital La Rochefoucault; paroisse de
Saint-Pierre de Montrouge.
69. Rue Pierre-Larousse. 5; Hd6ital Saint-Joseph; paroisse de
Saint-Pierre de Montrouge.
70. Rue Denfert-Rochereau, 92; Marie-Therese; paroisse de NotreDame-des-Champs.
71. Boulevard Montparnasse, 92; paroisse de Notre-Dame-des-Champs.
72. Rue de la Tombe-lssoire, 78; paroisse Saint-Pierre de Montrouge.
73. Rue Gassen di, 29 et rue de Liancourt, 3t; paroisse Saint-Pierre
de Montrouge.
74. Rue d'Enfer, aujourd'hui Denfert-Rochereau; Enfants-Trouves
ou Enfants-Assistis; paroisse de Notre-Dame-des-Champs.
XV* arrondissement.- Vaugirard
75. Rue de Sevres, 15 ; H6pital Necker; paroisse de Saint-FrangoisXavier.
76. Rue Dombasle, 30; H6pital Saint-Michel; paroisse de SaintLambert de Vaugirard.
77. Rue de Vaugirard, 149; paroisse de Notre-Dame-des-Champs.
XVI* arrondissement. -

Passy

78. Rue du Ranelagh, 68; paroisse de Notre-Dame de I'Annonciation
de Passy.
79. Rue Raynouard, 60; paroisse de Notre-Dame de I'Annonciation
de Passy.
89. Avenue Victor-Hugo, I54; paroisse de Saint-Honori de Passy.
8x. Rue Chardon-Lagache, I; Maison de retraite; paroisse de NotreDame d'Auteuil.
XVII arrondissement. - Batignolles-Monceau
82. Rue Bayen, 22; paroisse de Saint-Ferdinand des Ternes.
83. Avenue de Clichy, 164 bis; paroisse de Saint-Michel des Batignolles.
84.
85.
86.
87.

Rue
Rue
Rue
Rue

XVIII* arrondissement.--Butte Montmartre
Championnet, 8; paroisse de Notre-Dame de Clignancourt.
Stephenson, 48; paroisse de Saint-Bernard de la Chapelle.
Jean-Cottin, 7; paroisse de Saint-Denis de la Chapelle.
Caulincourt, 33; paroisse de Saint-Pierre de Montmartre.

XIX* arrondissement.- Buttes-Chaumont
88. Rue Botzaris, 36; Hospice Lebaudy; paroisse de Saint-JeanBaptiste de Belleville.
89. Rue Bouret, 2o; paroisse de Saint-Georges.
go. Rue de Crimee, 16o; paroisse de Saint-Jacques et Saint-Christophe.
-
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XX' arrondissement. -

Menilmontant

91. Rue de la Mare, 73; paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Belleville.
92. Rue de Menilmontant, 119; paroisse de Notre-Dame-de-la-Croix
de M6nilmontant.
y3. Rue de la Chine, 2; H6pital Tenon; paroisse de Saint-Germain
de Charonne.
94. Rue du Jourdain, 7; paroisse de Saint-Baptiste de Belleville.

2°

LISTE PAR PAROISSES

Notre-Dame-de-Paris.
8. Maison de Charit6, rue des Ursins, x5 et 17 (IV arrondissement).
Notrc-Dame-d'Auteuil.
81. Maison de retraite Chardon-Lagache, rue Chardon-Lagache,
(XVI').
78. Maison de Charite, rue du Ranelagh, 68 (XVI*).

I

Notre-Dame-de-l'Annonciation de Passy.
79. Maison de Charitd, rue Raynouard, 60 (XVIe).
Notre-Dame de Bercy.
57. Maison de Charitd, rue des Meuniers, 63 et 65 (XII').
Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux.
9. Maison de Charite, rue Vieille-du-Temple, 47 (IV').
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.
5. Maison de Charite, rue R6aumur, 85 (II1).
Notre-Dame-des-Champs.
74. Enfants-Trouves on Enfants-Assistes, rue Denfert-Rochereau
(XIV').
70. Infirmerie Marie-Therese, rue Denfert-Rochereau, 92 (XIV*).
71. Ecole Sainte-Marie, boulevard Montparnasse, 92 (XIV').
77. Maison de CharitC, rue de Vaugirard, 149 (XV).
Notre-Dame de Clignancourt.
81. Maison de Charite, rue Championner, 8 (XVIII«).
Notre-Dame-de-la-Croix-de-M6nilmontant.
75. Orphelinat, rue de Menilmontant, 19 (XX').
Notre-Dame-de-la-Gare.
61. Maison die Charit6, place Jeanne-d'Arc, 26 (XIII).
62. Maison de Charit6 du Chemin de fer d'Orleans, rue du Chevaleret, io8 (XIII').
63. (Euvre des Polonais Saint-Casimir, rue du Chevaleret, 19 (XIII').
Notre-Dame-de-l'Imnrnaculee-Conception.
58. Maison de Charitd, rue de Ruty, 5 (XIP).
Notre-Dame-de-Lorette.
43. Maison de Charite, rue de la Tour-d'Auvergne, 18 (IXe).
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Saint-Ambroise.
5i. Maison de Charite, rue du Chemin-Vert, 140, et passage Rene (Xli
Sainte-Anne de la Maison-Blanche.
61. Maison de Charit6, rue Bobillot, 49 (XII).
Saint-Antoine.
55. H6pital des Quinze-Vingts. rue de Charenton, 28 (XII'.
59. H6pital Sainte-Eugenie, rue de Charenton, 89 (XIP).
Saint-Augustin.
40. Maison de Charite, boulevard de Courcelles, 9, et rue Monceau,95
(VIll-).
Saint-Bernard de la Chapelle.
85. Maison de Charite, rue Stephenson, 48 (XVIlle).
Sainte-Clotilde.
32. Maison de Charitd, rue de Grenelle, 77 (VIle).
Saint-Denis de la Chapelle.
»6. Maison de Charitd, rue Jean-Cottin, 7 (XVII').
Saint-Denis-du-Saint-Sacrement.
6. Maison de Charite, rue du Foin, 9 (llf).
Saint-Eloi.
56. Ouvroir de la ville de Paris, faubourg Saint-Antoine, 254 (XI1I).
59. Providence Sainte-Marie, rue de Reuilly, 77 (XII*).
Saint-Etienne-du-Mont.
15. Maison de Charite, rue du Cardinal-Lemoine, 43 (V').
20. Maison de Charite, rue du Cardinal-Lemoine, 69 et 75 (V').
Saint-Eugine.
44. Maison de Charitd, rue d'Hauteville, 56 ([KX).
Saint-Eustache.
2. Maison de Charite, rue du Bouloi, 2o (I").
Saint-Ferdinand des Ternes.
82. Maison de Charite, rue Bayen, 22 (XVII.).
Faint-Frantois-Xavier.
i. Maison-mere de la Compagnie des Filles de la Charitd, rue du
Bac, 14o0iVil).
3o. Infirmerie de I'H6 tel-des-Invalides, boulevard des Invalides, 6
(Vill).
38. Incurables-femmes,aujourd'hui H6pital Laennec, ruede Sevres,42
(Vile).
75. Hdpital Necker, rue de Sevres, I5i (XV').
33. Maison de la Providence, rue Oudinot, 3 (V*I).
23. Ouvroir Saint-Vincent-de-Paul, rue du Cherche-Midi, 120 (Vie).
27. Orphelinat Saint-Louis ou Convalescence, rue de Sevres, 67 (Vie).
Saint-Georges.
89. Maison de Chariti, rue Bouret, 20 iXIX').
-
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Saint-Germain-l'Auxerrois.
3. Maison de Charite, rue du Roule, i3 (i").
Saint-Germain de Charonne.
93. lH6pital Tenon, rue de la Chine, 2 (XX').
Saint-Germain-des-Prps.
29. H6pital de la Charite. rue Jacob, 47 (VI*).
24. Maison de Charite, rue de I'Abbaye, 3 (VI.).
Saint-Gervais.
to. Maison de la Sainte-Enfance-de-Marie, rue Geoffroy-l'Asnier, 3o
(IV').
Saint-HonorZ de Passy.
80. Maison de Charit6, avenue Victor-Hugo, 154 (XVI*).
Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
16. Maison de Charite, rue Nicole, 9 (V').
14. H6pital du Val-de-GrAce, rue Saint-Jacques, 279 (V').
Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette.
90. Maison de Charite, rue de Crimee, 16o iXIX*).
Saint-Jean-Baptiste-de-Belleville.
88. Hospice Lebaudy, rue Botzaris, 36 (XIX*).
91. Maison de Charite, rue de la Mare, 73 (XX').
Saint-Joseph.
46. Maison de Charite, avenue Parmentier, 149 (X*).
Saint-Joseph-Saint-Maur.
52. Maison de Charite, rue d'Angoul4me, 81 (XIl).
Saint-Lambert de Vaugirard.
76. H6pital Saint-Michel, rue Dombasle, 3o (XV*).
Saint-Laurent.
49. Maison principale de la Compagnie avant la Revolution, rue du
Faubourg-Saint-Denis (en face Saint-Lazare) (Xe).
45. Hdpital militaire Saint-Martin, rue des Recollets, 8 (X*).
5o. Hospice Incurables-hommes, rue des Rdcollets, to (X).
47. Maison de Charite, rue du Canal-Saint-Martin (X*).
Saint-Louis-en-P'lle.
I . Maison de Charit6, rue Poulletier, 7 (IVe).
Sainte-Madeleine.
41. Maison de Charit6, rue de la Ville-llveque, 14 (VllI).
Saint-Marcel.
64. Maison de Charitd, rue Jenner, 37 (XlIII).
Saint-Medard.
17. Maison de Charite, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 32 (V').
66. Maison Marie-Joseph, rue de la Glaciere, 41 (XIIP).
67. Maison de Charite, boulevard d'ltalie, 46, Sainte-Rosalie (XII[).
-
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Sa:nte-Marguerite.
54. Hospice civil de Bon-Secours, rue de Charonne (Xl*).
5>. Maison de Charite, rue Basfroi, 16 (XI.).
Saint-Merri.
12. Maisun de Charit6, rue du Cloitre-Saint-Merri, 8 (1IV).
Saint-Michel des Batignolles.
83. Asite de la Compaanie des chemins de fer de I'Ouest, avenue de
Clichy, z63 bis (XVI').
Saint-Nicolas-des-Champs.
7. Maison de Charite, rue Montgolfier, 22 (11P).
Saint-Nicolas-du-Cha rdonnet.
18. Maison de Charite, rue des Bernardins, x5 (V*).
Saint-Paul.
13. Maison de Charite, rue du Fauconnier, tI (IV').
Saint-Philippe-du-Roule.
42. Maison de Charitl, rue de Monceau, it, 13, i5 bis (VIIl).
Saint-Pierre-du-Gros-Caillou.
3r. Maison des Jeunes Economes. rue de 1'Universitd, 159 (Vl*).
34. Maison de Charite, rue Saint-Dominique, io5. Orphelinar, rue
Clerc. Ecole, rue de Grenelle, 182 (VII).
35. Hospice Le Prince, rue Saint-Dominique, io5 (VII*).
37. H6pital militaire du Gros-Caillou, rue Saint-Dominique, 0o6
(VI J).
Saint-Pierre de Montmartre.
87. Maison de Charite, rue Caulaincourt, 33 (XV11).
Saint-Pierre du Petit-Montrouge.
68. H6pital La Rochefoucault, avenue d'Orleans, 17 (XIV').
73. Ecole, rue Gassendi, 29, et rue de Liancourt, 3i (XIV*).
69. H6pilal Saint-Joseph, rue Pierre-Larousse, 5 (XIVo).
72. Maison de Charitd, rue de la Tombe-Issoire (XIV).
Saint-Roch.
4. Maison de Chariti, place du Marche-Saint-Honord, 32 (1").
Saint-Severin.
22. Maison de Charite, rue Saint-Andre-des-Arts, 3o.
19. Maison deCharitd. Orphelinat Bonar, rue de la Parcheminerie, 15

(V.).

Saint-Sulpice.
28. Maison principale, apris la Revolution, rue du Vieux-Colombier, 1i (Vl*I).
25. Maison de Charite, rue de Vaugirard, 8o, et rue d'Assas, 26 (VI).
Saint-Thomas-d'Aquin.
39. Hospice des Petites-Maisons ou Les Menages, rue de la Chaise
et rue de S6vres (VII*).
36. Maison de Charite, rue Perronet, 9 (VI').
Saint-Vincent-de-Paul.
49. Maison de Charite, rue de Rocroi, 6 (X*).
-
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NOTICE HISTORIQUE
SUR LA

MAISON DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
RUE DE SEVRES, 95, A PARIS
Dans les Annales, nous avons, ii y a deuxans, puis I'annee derniere, publi6 des notices historiques, 'une sur la
premiere maison o& residerent saint Yincentet ses compagnons, le collage des Bons-Enfants;Iautre, surla seconde
maison oiz se transporta, en 1632, la communaut6 des Missionnaires, Saint-La;are. Nous avons promis d'ajouter
une autre notice historique, ayant pourobjet, en troisi6me
lieu, la maison-mere, a Paris, depuis 1817, rue de Sevres, g5: c'est cette notice que nous donnons aujourd'hui.
I
C'est, on le sait, en 1625 que saint Vincent de Paul etait
entri au College des Bons-Enfants; c'est en 1632 qu'il avait
transfrei sa communautr a Saint-Lazare, d'ou, en I789, la
Revolution la chassa et la dispersa. C'est en 1817 que cette
communaute se retrouva dans une nouvelle demeure dont
la fecondite ne devait pas etre moindre que celle de la
premiere, dans la maison-mere actuelle de la rue de Sevres,
au numbro 95.
Mais par quelle chaine d'ev6nements, par quelle serie de
vicissitudes le passe se rattache-t-il au present? Qu'advintil depuis le depart de l'ancien Saint-Lazare en 1789 jusqu'A
l'entrde dans la maison de la rue de Sevres en 1817: c'est
ce qu'il y a lieu de rappeler brievement.
A la suite du pillage de Saint-Lazare, et lorsque la tem.t10

l
-;II-"::;
N;
ij
*It

;I
PARIS. --

UMSON-MERE DE LA CONGRtGATION DE LA XISSION (LAZARSITES)
LA CUAPELLE ST IIVTREKE, rue de Sevres, 95.
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pate rdvolutionnaire s'accentua, le Supdrieur general dut
s'eloigner de Paris. Du nord de la France, il se rdfugia dans
le Palatinat, et enfin vint i Rome ohi il mourut en 18oo.
A M. Cayla, Supdrieur gdenral, succiddrent les vicaires
gdneraux pour la conduite de la Con gr6gation.
Un decret de Napoleon retablit, en i8o4, la Congregation de la Mission; mais pendant la piriode de 1'Empire,
notamment pendant I'administration du trbs digne vicaire
gendral M. Hanon, les -difficultds ne cesserent pas et la
famille religieuse de saint Vincent de Paul ne fit que preparer sa veritable rdorganisation. M. Hanon mourut en
1816 ; M. Verbert lui succ6da. - Dans la Vie de M. J.-B.
Etienne, Superieur general (in-8, Paris, 1881), 'auteur,
M. Rosset, donne sur le sujet qui nous occupe les renseignements suivants:
c La Congregation ne possedait encore a Paris (en juil.et 1817) aucun local oh elle put convenablement se fixer.
On avait loud, en attendant mieux, le premier itage d'une
maison situie dans la rue du Cherche-Midi. Quelques
missionnaires avaient aussi requ l'hospitalit6 chez M. Dubois, pr6tre de la Mission, qui occupait alors la cure de
Sainte-Marguerite, et c'est li que fut recu M. Grappin,
pr emier missionnaire delagendration nouvelle. M. Verbert,
dbs qu'il fut nomme vicaire g6enral, songea i "faire cesser cet 6tat precaire en obtenant du gouvernement unemaison oi la Congregation put placer son second berceau. La
maison de Saint-Lazare n'ayant pas ete alienee, il pouvait,
aux termes du Concordat, la revendiquer, et Louis XVIII
avait reconnu le droit de la Congregation Acet egard. Mais,
pour diverses raisons que M. Etienne fait connaitre dans
son Mdmoire sur le rdtablissement de la Congrdgation,
ceue.restitution ne put avoir lieu, et M. Verbert dut accepter, en 6change, r'ancien h6tel de Lorges, rue de Sevres,
95, qui fut acquis.au compte de lEtat pour itre affecti au
service de la-Congregation de la Mission. On prit posses-
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si on de cette maison le 9 novembre 1817, et une somme de
go ooo francs allouee par le gouvernement fut imm&diatement consacrie A faire executer les reparations les plus
urgentes. L'h6tel de Lorges comprenait: i un corps de
logis A deux itages, situe entre cour et jardin ; 2" un batiment donnant sur la rue de Sevres, tel qu'il existe aujourd'hui, mais avec un seul tage, et relid, a droite et Agauche,
.au principal corps de logis par deux petits bAtiments servant d'ecurie, de remise et de grenier a foin; 3° une aile
tres petite et a un seul etage, situee oiu est aujourd'hui le
rifectoire. Le jardin, moins etendu qu'il ne Fest presentement, etait borni, a droite en entrant, par un chantier
q u'on a acquis plus tard pour y construire I'aile qui fait
face au rifectoire; le parterre en pente douce qui est A
Iautre extremiti du jardin, n'en faisait point partie.
* La petite communautd s'installa comme elle put dans
ce local etroit, incommode et mal distribue, o6 l'on avait
menag6, non sans peine, une chapelle, des chambres pour
les missionnaires, une salle pour le seminaire interne, un
refectoire, une petite bibliotheque, une infirmerie, etc.
L'impossibiliti d'adapter cette maison aux besoins d'une
communaute fut longtemps un obstacle au ritablissement
de la regularite primitive; mais la privation la plus sensible fut de ne pouvoir disposer d'un lieu convenable pour
le saint Sacrement. La seule pice qu'il avait etC possible
de convertir en chapelle etait un lieu de passage o iiil eit
6t6 inconvenant de conserver la reserve. On y disaitseulement la sainte messe, et c'etait en mCme temps la salle
d'exercices de la communautd.
< On se figure sans peine le d6nuement dans lequel
se
trouvait cette nouvelle maison-mrre de la Congregation.
M. Etienne le peint d'un seul mot: < Ce'ait l'table de
SBethleem n, nous dit-il dans son Memoire. Cependant les
Filles de la Charit1 de Paris et de la province venaient
au
secours des missionnaires et leur procuraient peu a pedi
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I'ameublement de premiere n6cessit&. Telles furent, en
particulier, la soeur Mayran, supirieure de l'hospice des
Incurables, et sa compagne la sceur Hinglaise, dont les
noms et le d6vouement out 6t6 signals par M. Etienne an
respect et A la reconnaissance des gdnerations futures.

* Les Missionnaires eux-memes contribuerent de tout
leur pouvoir aux frais d'installation de la maison-mere.
Chacun porta A la famille renaissante un pen de mobilier,
du linge, des livres, des ornements, des vases sacres, etc.
Plusieurs s'empressaient d'offrir les. conomies, parfois
considerables, qu'ils avaient realisdes durant rlmigration
dans la pens6e de les consacrer un jour i la restauration de
la Compagnie. D'autres, que l'age et les infirmitis avaient
empeche de se reunir a leurs confrires, envoyaient du
moins leurs modestes epargnes et, par ce tribut volontaire,
donnaient la preuve d'un sincere attachement Ala Congr6gation. a (Vie de M. Etienne, p. 16-19.)
II
L'immeuble designi sous le nom d'h6tel de Lorges, rue
de Sevres, est situe en face de I'hbpital des Incurables,
appeld aujourd'hui hbpital Laennec.
Sur le plan de Jaillot, Recherches sur Paris, 1775 (Bibl.

nat., impr. Lk7 6030o, 5"vol., quarrier du Luxembourg),
on reconnait cet immeuble tel qu'il est decrit ci-dessus.
II faisait partie du meme pait de maisons qu'aujourd'hui
et qui se trouve, dans un sens, entre la rue de Sevres et la
rue des Vieilles-Tuileries (aujourd'hui du Cherche-Midi)
et, dans i'autre sens, entre la rue Saint-Maur (aujourd'hui
de l'Abb6-Gregoire)et la rue Saint-Romain. Sur le plan de1775, AP'angle de la rue de Sevres et de la rue Saint-Maur
sont indiquies des £ Ecoles de Charitd ); et en se rapprochant, en partie sur 1'emplacement du numdro- 93 actuel,
etait une a Cazerne des gardes francaises D.
D'apr6s les descriptions de Paris du dix-huitieme siecle,.
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nous donnons ici quelques indications sur le quartier et
sur les rues de Sevres et du Cherche-Midi: on aime a connaiire les origines des endroits que I'on a frequent6s et
dont on conserve avec plaisir le souvenir.
La rue de Sevres et la rue du Cherche-Midi entre lesquelles est situCe la maison-mere de la Congregation de la Mission
partent I'une et 1'autre de la Croix-Rouge, oh elles se joignent a angle aigu. Dans le livre intitule les Rues et environs de Paris (in-r2, Paris, 1757), attribue a Renoude
Chevignd, on constate qu'au milieu du dix-huitieme siecle,
Paris, moins 6tendu qu'aujourd'hui, etait partage en vingt
quartiers, comme il est aujourd'hui partage en vingt arrondissements. C'est dans le * quartier du Luxembourg a
qu'6taient situds les endroits dont nous parlons, ce quartier 6tant limite - a l'ouest par les rues de Bussy, de Four
et de Seve inclusivement ».
La rue de Seve (ou de Sevres) allait du carrefour de la
Croix-Rouge jusqu'A la barriere de Sevres, c'est-i-dire a
peu prAs A I'endroit oi cette rue est aujourd'hui traversee
par le boulevard des Invalides. La rue du Cherche-Midi
partant aussi du carrefour de la Croix-Rouge changeait
de nom deux fois, en descendant ; a 'endroit ou s'ouvre la rue Saint-Placide, elle prenait le nom de rue des
Vieilles-Tuileries qu'elle gardait jusqu'a la rue Saint-Romain; ia, elle prenait le nom de rue du Petit-Vaugirard
jusqu'au bout, c'est-a-dire au moulin et chemin de Vaugirard. La grande rue de Vaugirard se developpait, elle,
plus haut et Apeu pres parallelement A la rue du ChercheMidi, comme aujourd'hui. (Descriptionde Paris,t. VII, p.
*38oet suiv.)
Parcourons d'abord avec l'auteur de la Description de
Paris, Piganiol de la Force (in-12, Paris, 1765,t.
VII,
p. 363), les rues du Cherche-Midi et de Sevres.
Ces rues, nous I'avons dit, partent du carrefour de la
Croix-Rouge ( ou cinq autres rues viennent-aussi aboutir
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EXPLICATION DU PLAN CI-JOINT

1. Entree principale.
2

3.

L'ancicn zurps de batiment
de 1'Htel de L.rges.
4. Chapelle Je la Passion.
.Chapelle: parie Lies idic-les.
i.
bas-c.tr
s . auteli
latdraux.
7. Chapelle: hhie;r. stalles du
clerge: au milieu. turnbeau
de M Etienne, supirieur
general.
s. Chapelie: le saictuaire. maitre autel, chzisse ide saint
Vincent de Paul.
*. Sacristie.
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ce qui suffit, continue notre auteur, pour faire comprendre
que cet endroit serait trEs propre pour y faire une belle
place, si jamais on prenait la risolution d'embellir ce quartier de Paris, comme on en a embelli quelques autres qui
n'etaient pas, a beaucoup pris, si avantageusement disposes >. L'angle fait par les rues du Cherche-Midi et de
Sevres etait occupi par l'6glise et le convent des Pr6montres r6formis.
La rue du Cherche-Midi, sest appelde plus tard rue du
Chasse-Midi, puis on est revenu au nom du Cherche-Midi.
Cette rue qui faisait partie d'abord de la rue des VieillesTuileries * a cause qu'il y avait des tuileries ~, fut nommiee
ensuite, dit la Descriptionde Paris, rue du Cherche-Midi
a qui, selon Sauval, etait le nom d'une enseigne qu'il croit
y avoir vue, ofi se voyait peint un cadran et des gens qui
y cherchaient midi A quatorze heures. Cette'enseigne,
ajoute-t-il, a sembl6 si belle qu'elle a &et gravde et mise
a des almanachs tant de fois qu'on en a fait un proverbe:
a Ilcherche midi &quatorze heures. > Nous donnons cette
explication pour ce qu'elle vaut. a Cependant, ajoute l'auteur, le nom de Chasse-Midi a aujourd'hui prevalu. a
C'6tait on le voit pour ceder encore la place an vocable
Cherche-Midi qui est en usage aujourd'hui.
Revenons au carrefour de la Croix-Rouge pour descendre
la rue de Sivres comme nous avons descendu la rue du
Cherche-Midi.
z La rue de S&ve, dit la Descriptionde Paris,autrefois
de Sevre -- aujourd'huide Sevres- a a 6td nommee ainsi
at cause du village de Sve, qu'on nommait anciennement
de Sevre, auquel elle conduit a (p. 388). C'est la commune de Sevres, au bord de la Seine, oi est installie la
celebre fabrique de la a porcelaine de Sevres 3. a On ne
peut presque point faire un pas dans cette rue, ajoute la
description, sans rencontrer quelque convent ou commui aute.
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A droite, en effet, on trouvait d'abord le couvent de 'Abbaye-au-Bois, qu'on demolit ea ce moment (1907) pour
livrer passage au boulevard RaspaiL 11 allait jusqu'& la
rue de la Chaise. De la rue de la Chaise A la rue d Bac
1'emplacement etait occupe par I'hospice des Petites-Maisons et parlecimetibre Saint-Sulpice. L'hosf'ce des PetitesMaisons fut cr6i A cette occasion : * Le roi de France
Charles VII, dit la Descriptionde Paris,ayant porte ses
arnes victorieuses dans le royaume de Naples, ses troupes
en rapporterent une maladie qui, i ce qu'on a dit, avait
eti jusqu'alors inconnue en France z. Le Parlement ordonna la creation d'un hospice pour soigner cette maladie
et apres divers essais, en 1557, fut etabli a T'endroit que
nous venons d'indiquer lh6pital des Petites-Maisons. Un
midecin y soignait, outre les veroles, les pauvres infirmes,
fous et insensis, et plus tard des vieillards, hommes et femmes, a qui 'on y procurait un refuge. * On le nomme H6pital des Petites-Maisonsparce que les cours qui le composent sont presque entiarement entourdes de petites maisons
fort basses, q ui servent de logement, ou A de pauvres veuves
de Paris, ou A des vieillards pareillement veufs qui sont a
I'aum6ne du Grand-Bureau des Pauvres, ou A des fous et
des insenses * (p. 393).
Cet itablissement fur appeld plus tard les Menages a
cause des diverses habitations on petites maisons, dans lesquelles 6taiaet installHs plus a leur aise, comme en menage,
des groupes de vieillards et de vieilles femmes. Nous avons
mentionno avec quelques details ceue maison parce qu'elle
etait desservie, pour le soin des infirmeries, par les Filles
de la Charite. L'emplacement est aujourd'hui occupe par
le square et par les magasins du Bon Marche.
A main droite en descendant, aprs la rue daBac setronvait l'h6pital des Incurables. L'idde en remonte A Margue
rite Rouilli femme de Jacques Le Bret, conseiller an
ChAtelet, qui voulut qu'on l'drigeat sous le titre d'H6pital
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des Pauvres Incurables de Sainte-Marguerite, et laissa .:ei
fonds pour cela (1632). Un prdtre, Jean Joulet, sieur de
Chdtillon, legua dans le mime but une partie de ses biens,
et, en 1635, les pauvres incurables purent etre requs dans
le bitiment nouvellement construit. Les dons d'un grand
nombre de bienfaiteurs, en particulier du cardinal Francois de La Rochefoucauld permirent d'6tendre I'ceuvre.
(CLes malades, est-il dit dans la Descriptionde Paris, en
1765, sont servis dans cet h6pital avec beaucoup decharite
par des Sceurs grises ou Servantes des pauvres, instituees
par saint Vincent de Paul i (p. 41 ). Elles y ont exerci ce
charitable ministere jusqu'A la periode de laicisation des
h6pitaux de Paris, vers 188o. L'h6pital des Incurables a
requ au dix-neuvieme si&cle re vocable d'h6pital Ladnnec,
du nom d'un celbre medecin.
Dans la Nouvelle Description de la Ville de Paris par
Germain Brice (Paris, 1725, p. 414 et suiv.), apres ce qui
concerne I'h6pital des Incurables dtabli pour les infirmes
de l'un et l'autre sexe affligis de maladies incurables »,on lit
ces lignes se rapportant a l'immeuble qui devait devenir la
maison-mere de la Congregation de la Mission au dix-neuvieme siecle: " La grande maison de l'autre c6ti de la rue
est remarquable par la diversitd des appartements hauts et
bas qu'elle contient, et par les agrements qu'elle recoit de
l'itendue de son jardin qui pouvait cependantitre d'une
plus belle distribution. Cette maison, occupde en 1719
par le comte de Roussy, appartient a l'H6pital des Incurables, ainsi que plusieurs autres du voisinage qui produisent de grands revenus.
Occupee par le comte de Roussy, elle le fut ensuite par
le duc de Lorge. A la date de 1763, en effet, on a un plan
de cette maison portant cette mention manuscrite: KPlan
de la maison apartenante l'h6pital des Incurables, size
rue de Sevres, occupee par M. le Duc de Lorge. a (Arch.
nat., T. 21, 4-5.)
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Et voici un acre (Arch. nat., ibid.) relatif audit plan de
cet immeuble, Nous le transcrivons sur une photographie
de l'original:
a Le present plan fait double a &tCsignd et paraph6 au
disir d'un Bail passe devant les Nor (Notaires) soussignes, ce jourd'huy treize may mil sept-cent soixante-trois
par MM. les Maitres Gouverneurs et administrateurs de
rH6tel-Dieu et de I'H6pital des Incurables stipulants pour
le dit h6pital a trrs haut et tres puissant seigneur, Monseigneur Louis de Durfort, Duc Delorge, Lieutenant general
des armies du Roy, M... ,?)de Mgr le Dauphin. Commandant pour Sa Majesti en la province de Guienne, Gouverneur des ville et chateau de Rhedon, baron de Quintin,
vicomte de Pommeril, seigneur Davaucourt, l'Hiritage et
autres lieux, et tres haute et tres puissante dame,.Mme Marie-Marguerite Buteau de Marzan, duchesse de Lorge son
Epouse, dame de Madamela Dauphine. Le present double
pour mesd. Seigneur et Dame, duc et duchesse Delorge. »
A Paris, ce treize may 1763.
Le Duc de LonGE.
Baurx DE MAnsu duchesse DELORGE.

Signatures des Administrateurs et des Notaires.
Tel 6tait cet immeuble; comme nous Pavons dit, le
gpuvernement francais qui d6sirait garder leur ancienne
maison de Saint-Lazare, dont il avait fait une prison, l'affecta en compensation au logement des Lazaristes on pretres de la Congregation de la Mission. (Ordonnance royale
de Louis XVIII, 3 decembre 1817.)
III
A mesure que la Communautd se reformait, soit par le
retour de vnerables prEtres qui faisaient partie de la Congrdgation avant la Revolution, soit par l'arrivie de nouveaux sujets, il fallait songer a s'installer d'une manire
nooios jmDarfaite.
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Le manque de chapelle causait, on 'adit deja, une des
plus notables difficultis. Cest k en installer une qu'on avisa
tout d'abord. Grace a la bienveillance de Mgr Frayssinous,
evque d'Hermopolis, ministre des affaires ecclesiastiques,
LEtat acquit limmeuble Thierry, qui porte le n° 93 de la
rue de Sevres (Ordonnance royale du 14 juin 1826), et
l'affecta A 1'usage de la Congregation en vue des services
qu'elle avait rendus et qu'elle devait rendre encore a la
France dans les Missions lointaines etrangeres. La premiere
pierre de la chapelle fut posee par M. Boujard, alors vicaire gienral de la Congregation. C'est M. de Wailly qui
devait l'inaugurer rIanne suivante, Atitre de nouveau Superieur g6neral de la Congregation.
M. Rosset donne dans la Vie de M. Etienne les details
suivants (p. 35): a Le bref pontifical nommant M, deWailly
Superieur general de la Congregation de la Mission et de
la Compagnie des Filles de la Chariti est du 16 janvier
1827; mais quelques difficultds imprivues en retarderent
l'execution et ce fur seulement au mois de juillet que M. de
Wailly put entrer en fonctions et adresser sa premiere circulaire a la Congregation. II s'empressa d'organiser le gouvernement de la Compagnie. C'est alors que M. Etienne
fut non.me procureur general et en meme temps secrdtaire
general de la Congregation, double titre qu'il conserva et
dont il remplit les fonctions jusqu'i son election au Generalat en 1843.
E Grace a l'activite qu'il avait su imprimer aux travaux,
la construction de la chapelle etait enfin terminee, et le
ter novembre 1827, Mgr de Quelen venait benir le nouvel
edifice oh la piete des missionnaires, trop longtemps sans
asile, etait impatiente d'offrir a Dieu ses actions de graces
et de lui rendre un culte plus solennel et moins indigne de
son infinie majesti L'Ami de la religion rendit compte de
cette ceremonie en quelques lignes que nous croyons devoir
reproduire (numero du 3 novembre 1827):

PARIS
divisi
1906

PARIS RN J9o6.

-

LA MAISONi-EjagO
DR LA oNr*cr
entre Ia rue de 561

~ 1ssIoN·, est marqutc dana Ic 6. arrondissenient,
e du Chercho-Midi.
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SLe ;our de la Toossaint, la nouvelle chapelle des pritrres de ia Congrigation de la Mission, rue de Sevres, a
* ec bmnite par Mgr 'archevque.iLe prlat est arrive un
* pen avant neaf heures et a 6th reca par M. le Superieur
Sg6enral a la tte de sa communaut-. On s'est rendu processionnellementa la chapelie qui a etc benite avec tonSte les ciremonies accommrees. Moaseignear a ensuite
Scelcbri la messe. Un grand nombre de Filles de la ChaSriti et des fidees des divers quartiers assistaienti cee ce* rimonie. La chapelle est simple, mais Clegante; le charcu
* et assez grand et tel qu'il convient i une communauie.
« La nef. qui est destiee pour le public, pent encore cooStenir assez de monde. La chapelle est dcdide sous invroa cation de saint Vincent de Paul dont la chisse doit ire
a placee derriere fautel. v Pour completer ce rcit, nous
ajouterons qu'a rissue de cene ceremonie le pieux archeveque voulut donner aux enfants de saint Vincent une
preuve de son affection en laissant i la sacristie I'aube et
l'ornement dont il s'etait servi au saint sacrifice.
.
A mesure que la famille religieuse se multipliait et que
Ies ceuvresse developpaient, surtoat pour le ministeredans
les missions lointaines, en Orient et en Extreme-Orient, il
,allait agrandir Finstallation. La Congregation le fit pea i
oeu, en acquirant de ses deniers, suivant les circonstances,
des parcelles de terrain qui lai permetaient d'instailer des
classes pour les etudiants, une infirmerie pour les vieillards
et les malades, etc. Ce fat le r6sulat des acquisitions qui
furent faites: en i853 du terrain du no 97 de la rue de
Sevres; en 1854, de la propri&et de Saudrans, rue da Cherche-Midi, 88; en 1859, des numeros 92, 94 et 96 de la
meme rue, mis en vente par l'Assistance publique; en
1875 du numero go, propriete Flamand. Ces acquisitions
furent Fobjet des drcrets d'antorisation aux dates suivantes: 3i octobre I855 et io janvier 1859; et x3 novembre
1859 ;8 mars 1879.
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Racontant la vie de M. Etienne, M. Rosset (p. 5oo)
mentionne ces accroissements auxquels la nicessit6 amena
successivement et que M. Etienne sut tris heureusement
rdaliser: a C'est, dit-il, a cette periode de la vie de
M. Etienne (1869) que se rapporte 'entier ach vement des
constructions de la maison-mbre, commencees depuis pres
de quarante ans.
a En 1827, M. tienne, alors procureur gineral, avait fait
construire le bitiment qui comprend la chapelle, an certain
nombre de chambres pour les 6tudiants et le dortoir des
siminaristes. Vers r 846, il entreprit, du c6t6 du jardin, une
construction nouvelle dans laquelle furent menaggs un
vaste rifectoire, une salle d'oraison, un grand nombre de
chambres et un oratoire particulier pour lesiminaire. Ainsi
agrandi et transform6, l'ancien h6tel de Lorges put suffire
pendant quelques annies aux besoins de la communautd.

c Toutefois, uae chose chagrinait depuis M. Etienne; la
chisse de saint Vincent, elevdeimmidiatement au-dessus de
i'autel principal, dtait a pen prds inabordable, et l'autel luimeme etait fort vulgaire. Pour remidiera cet inconvenient,
il fit driger, en 1854, un auel d'une beaut4 remarquable,
derriere lequel deux rampes offrent un aecis facile et permettent aux missionnaires de satisfaire leur pidut en priam
aupres des saintes reliques.
a Cependant le personnel augmentait toujours et la communautd ne tarda pas a se trouver de nouveau A l'etroit. II
devenait dyident que lenceinte primitive devait etre ilargie
pour ripondre aux besoins d'une maison-mere. Aussi, en
1857, on fit l'acquisition d'un assez vaste chantier qui bornait le jardin a droite, et sur cet emplacement, M. Etienne
fit ilever l'aile qui fait face au refectoire.
a Plus tard, vers 1864, il fit reconstruire faile droite de
la cour d'entree et ajouter des bas c6tds ' A la chapelle
i. Construits en 1859.
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devenue trop petite. A cette occasion, on remania la facade
du batiment principal pour la rattacher symetriquement aux
autres constructions, et tous ces travaux furent couronnes
par un 4ldgant clocher qui donne l'ddifice entier l'aspect
d'une maison religieuse.
SII ne resta plus a M. Etienne, pour achever cette grande
oeuvre, qu'A faire construire un local s6par6 ou l'on p0t
recevoir les retraitants et les missionnaires de passage dans
la maison. C'est ce qu'il executa, dans le cours de l'annie
1869, en faisant ilever le bAtiment simple qui forme le
n* 93 de la rue de Sevres. Alors fut entierement terminee la
restauration de la maison-mere.
cLe meme homme qui avait ritabli la Congrigation dans
son esprit primitif r6ussissait, apres quarante anndes d'efforts persdvhrants, A la relever de ses ruines matirielles, et
s'acqaurait ainsi un titre de plus a la reconnaissance de
tous les missionnaires. Aussi le vindrable M. Vicart put-il
dire a M. Etienne, le Ier janvier 1878, en lui offrant les
vceux de la communautd : c Nous aimons i vous regarder
e comme notre second fondateur, et si jamais ce titre vous
a etait contesti, si un jour la Compagnie oubliait ce qu'elle
a vous doit, les pierres elles-memes crieraient et nous accu« seraient d'ingratitude ,. (Rosset, Vie de M. Etienne,
p. 502.)

Qui enumirera les groupes vaillants d'ap6tres sortis de
cette maison-mere de la rue de Sevres, A Paris? A peine y
etait-on installd que, de la, partirent les hommes apostoliques qui allerent dans le Levant soutenir les oeuvres
de Constantinople, de Salonique, de Tripoli de Syrie,
d'Antoura, aujourd'hui si florissantes, et plus tard de la
Perse; de li partirent les ap6tres qui, au prix de leurs sueurs
et parfois de leur sang, comme le bienheureux Jean-Gabriel
perboyre, allerent infuser une nouvelle vie a cette grande

Ii

PARIS. -

MAISON-MERE

DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
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Au-dessus de 'autel, la chisse oil reposent les reliques de saint Vincent de Paul.

- :38 miaioa de Chine, ob la Conegrati-o de la Mission a
sziasenant sept viaiass apostoiiqes; de iA soat pardni
ls colonics de missonaires qui om fiod les proiances
orissauesde r.\Amriae da Sad et da Cemnre-Ambrique.
Pen~iar que rEspagne envoyai des
roriers 6•angiliques an Mexique a ses colonies des Anmiles e des Phi-

iippis rlrlaode aux colons d'Ausralie, riaiei

et

France ervoyaieot aux EltaI-Unisde rAm•riqueda Nord,
une, Mgr de Andreis, mon naodear de sainer, rautre.
Mg; OCia, Ie raillantricaire apoaolique da Texas, pais arch6virej dela Noutelle-Oranms. De la maison-mr de la
rme de Seres paraient des colonies de missioanaires pour
le Brisil en s852, pour le Chili en 1853, pour le Pirou en
857, poir Buenos-Aires et 'Argenmine en 1859, pour le
Guamemala en 1862, poor la Colombie e

I'quateur en

Otko. Et, dans ces deniers temps, an loin, Madagascar en
Afrique. la Bolivie en AmErique; plus pres de nous, ke
Ponugal, la Belgique, la Hollande, le Danemark n'ont-ils
pas reau de cete meme maison-mre et lea suajes ct des
reasour-es avec lesqnels, Dien aidant, ils organisent euxrnemes pea a pen lear propre vie ?
Comme auour du souvenir de la maison des Bos-Eafansetde I'ancien Sain-Lazare qui ront prcdade&,xayonne,

pour ceux qui ront habite, une aureole sur la maisoi-m~re
de la rue de Sevres : ceue areole est faite de Frafection t
de la reconnaissance de ceux qui y out vecu et qui y omu
posi cene vie aposiolique qu'ils ont, on pent bien te dire,
porfie jusqu'aax extrmiitEs da monde a.

A. M.

EUROPE
ALLEMAGNE
ORIGINES ET DEVELOPPEMENTS
DE LA

PROVINCE DE COLOGNE DES FILLES DE LA CHARITE
(Suite; voy. ci-dessus, tome LXIX, p. 153.)

Mulheim, Saint-Charles (1889). - L'annde 1889 vit
s'ouvrir un nouvel ktablissement des Filles deSaint-Vincent
a Mulheim sur le Rhin, ville situee A une demi-lieue audessous de Cologne, sur la rive droite du fleuve etparticuliirement connue par la procession de la Fete-Dieu celebric
de temps immemorial sur le fleuve dans des bateaux entourds et escort6s d'un grand nombre de barques. Ce fur
la riche famille de Guilleame qui bAtit pour le bien de

ses nombreux ouvriers une Maison de Charite ayant
pour but la garde des petits enfants et l'enseignement des
ouvrages manuels pour les jeunes filles. -- Au mois de
juin, les sceurs prirent possession de ieur magnifique demeure, apres une touchante benediction presid6e par M. le
doyen de Mulheim; mais ce ne fut que le 7 octobre qu'on
leur expidia l'autorisation du gouvernement de commencer les ceuvres. Ces oeuvres se compldterent bientot par
1'erection de l'association des Enfants de Marie destinde 6
devenir une icole des vertus chr6tiennes et une pipinibre
de vocations religieuses tant pour la famille de Saint-Vincent que pour d'autres communaut6s. On donna i la fondatian, en sourenir da mari de la pieuse fondatrice, Ic
nom de a Maison Saint-Charles n.

Heinsberg(1891).Deux annees plus tard, la famille
de Saint-Vincent etendit ses travaux dans la direction d'Aixla-Chapelle. L'autorite ecclesiastique et civile de la ville
de Heinsberg offrit la direction d'un hospice pour vieillards
et enfants jusqu'alors confti aux soeurs de Saint-Charles.
Apres avoir pris les informations necessaires dans cette
circonstance particuliere, on crut devoir accepter, et, le
I" juillet, quatre soeurs, auxquelles on ajouta plus tard une
cinquieme puis une siiieme, prirent possession du nouvel
ctablissement. Un ouvroir externe, les Enfants de Marie et
la visite des pauvres a domicile vinrent bient6t s'ajouter
aux oeuvres de i'hospice. On n'a pas eu a regretter d'avoir
accepte ce poste.
Quadrath (1891). - Le ier mars 1891, on commenqa
une nouvelle maison i Quadrath, petite commune pres de
Cologne sur le chemin de Durem. Les soeurs, d'abord au
nombre de trois, plus tard de quatre, y tiennent un asile
d'enfants, un ouvroir externe; elles ont soin de quelques
malades ou infirmes ainsi que de plusieurs orphelins, et
elles visitent les malades a domicile. La commune etant
devenue plus imporante par l'etablissement de plusieurs
entreprises industrielles, on peut esperer que cette petite
fondation prendra bient6t plus de developpement.
Mulheim, Saint-Joseph (1894). - Le 2z fevrier 1894,
on ouvritt Mulheim une deuxieme maison dont l'autorisation gouvernementale avait et deja donnee en 1893, le 3
octobre. Elle fur offerte aux Filles de la Charitd par le president d'un hospice pour les ouvriers catholiques, Gesellenverein, ceuvre celebre fondee par un pr&tre du diocese
de Cologne, I'abbd Kolping. Cet homme extraordinaire
avait exerci lui-meme d'abord le metier de cordonnier;
mais, voyant la corruption des mceurs et la perte de la foi
itlaquelle les jeunes ouvriers sont exposes, il r6solut de
devouer sa vie en faveur des ouvriers. Quoique deja d'un
age avanc6, il se mit aitudier; il devint prtre et 'fonda
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l'association celebre connue sous le nom de Gesellenverein,
qui est repandue dans le monde entier. C'est i la direction
d'un de ces instituts salutaires que les Filles de Saint-Vincent furent appelies, dans le sens qu'on les chargeait du
menage et de la cuisine. Mais en meme temps elles purent
se vouer A plusieurs autres oeuvres de leur vocation. Aussi,
bient6t on vit fleurir une 6cole d'asile d'environ deux cents
enfants a laquelle plus tard s'ajouterent deux filiales egalement tr6s nombreuses: un ouvroir externe et une belle
association d'Enfants de Marie.
Au cours de cette meme annee, le 3 ddcembre, fut ouverte la premiere maison de Dusseldorf dont il a iti parli
preedemment (Annales, t. LXIII, p. 481). Cette oeuvre a
pris des ddveloppements merveilleux; elle occupe aujourd'hui vingt soeurs Adiverses oeuvres.
Thurn (1895). - A environ une heure de chemin de
Mulheim est situd le village de Thurn; cetle localite est
habit~e par un grand nombre d'ouvriers occupes aux nombreuses fabriques 6tablies a Mulheim et aux environs. Un
ami des fondateurs de la maison Saint-Charles i Mulheim
y avait vu les Filles de Saint-Vincent i I'feuvre, et, tout protestant qu'il dtait, il rdsolut de faire a Thurn, oh il possedait une riche proprietd, une fondation semblable a celle
de Saint-Charles et d'y ajouter un asile pour vieillards.
Ce fut le 8 octobre de l'annee 189 5 que les sceurs prirent
possession du bel 6tablissement qui ne tardait pas a devenir la benddiction de la contree. Une belle icole d'asile,
une pieuse et nombreuse association d'Enfants de Marie
et un grand nombre de pauvres vieillards des deux sexes
sont lobjet du ddvouement des sceurs. On a deji dfi agran-.
dir retablissement.
Sul4 (1895). - Dans cette mime annee, on offlit aux
sceurs une oeuvre tres digne d'interit, dans unr faubourg
de Cologne nomme Sulz. II s'agissait de se charger d'abord'
de pauvres files restees arrierees dans le ddveloppement de
12

-

162 -

leur intelligence, pour lesquelles une association de dames
avait acquis une petite propriet akSulz; on devait y joindre ensuite la visite des pauvres a domicile, une ecole d'asi!e et un ouvroir externe. L'association donnant les garanties nicessaires de succes, on accepta les oeuvres, et le 17 octobre on put ouvrir Petablissement et commencer toutes
les oeuvres projeties. Mais bient6t apres, des divisions
ayant dclate au sein de l'association fondatrice, on offrit
aux soeurs la proprietk de l'tablissement et I'administration a leurs propres frais. Quoiqu'il y eCt encore des dettes
sur l'immeuble, on ne crut pas devoir hisiter et on accepta
en se confiant A la divine Providence. La confiance ne fut
pas trompee: les oeuvres se sont ddveloppies et bient6t on
se vit oblige d'ajouter une bitisse considerable. Malgre
plusieurs epreuves et difficulihs, les sceurs, au nombre de
huit, y travaillent avec grande benediction.
Euskirchen(1896). - Djaý au cours de l'annie 1895 on
avait propose aux sceurs d'accepter l'orphelinat de la ville
d'Euskirchen, localite sur la route de Cologne A Treves,
non loin des maisons dejA existantes A Commern, Zulpich
et Frauenthal; mais a cause du manque de sujets, onavait
du demander un delai jusqu'a I'annde suivante. L'dtablissement existait deji sous la direction d'un vieux couple,
mais i'tat des orphelins itait loin d'etre satisfaisant et l'administration se felicitait d'avoir obtenu la promesse des
Filles de Saint-Vincent de vouloir se charger de cette ceuvre. Les soeurs y sont en effet allees au nombre de cinq;
et, non seulement, I'aspect de l'ceuvre a change de face,
mais en outre l'administration lui a ajoutd deux autres ceuvres, savoir, deux ecoles d'asile et un ouvroir externe avec
ecole m6nagere pour les filles, sans parler d'une belle association d'Enfants de Marie.
Co!ogne:Saint-Gedron(1896). - Au cours de cette mnme
annee, on eut aussi la consolation de reprendre une oeuvre
qu- le Ku'turkampf, c'est-i-dire la persecution religieuse
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de 1873 et des ann6es suivantes avait arrachee aux soeurs.
C'est Porphelinat de Saint-Gereon dont il s'agit. Nous avons
dit (Annales, 1902) que le bel orphelinat Saint-Vincent
de-Paul (St.-Vincenkhaus) de l'Eintrachtstrassedut Wtre
change en h6pital des le debut de la persdcution et qu'un
pr6tre zele, ami des soeurs, s'en chargea et 6tablit 1'oeuvreen
dernier lieu dans le couvent des Carmelites de la paroisse
de Saint-Gieron avec l'intention de la rendre aux soeurs,
quand, apres la tempete, le calme se serait rdtabli. Ce pieux
projet fut execute au commencement de I'annee 1896,
et les excellentes Enfants de Marie qui jusqu'alors s'etaient
ddvouees t la direction de 1'oeuvre ceddrent, non sans
quelque peine, leur place a leurs anciennes maitresses, sons
la direction desquelles I'ceuvre prit bient6t un nouvel essor.
Les Enfants de Marie, dont on avait cru devoir modifier
Pinstitution, reprirent leur ancien titre et leur. ancien esprit.
Zons (1896). - La meme annie vit encore s'ouvrir une
petite maison a Zons, ville du moyen Age dont elle conserve encore les dehors par les murs et tours qui en
faisaient une de ces c forteresses d
dont 'art militaire de
notre temps ne peut quesourire. C'est cependant dans une
de ces tours qu'on invitait les soeurs a venir s'installer
pour dtablir ainsi que dans un petit batiment attenant et
une jolie chapelle, leurs ceuvres charitables, savoir, visite
des pauvres a domicile, asile d'enfants, ouvroir externe,
ecole minagere, et meme encore un asile pour queiques
vieillards et orphelins. La maison est situde d'une maniere
tres romantique sur les bords du Rhin presque en face de
Dusseldorf. Les habitants de Dusseldorf aiment a aller en
excursion a Zons, Amonter sur la tour antique et a se faire
raconter les faits d'armes des citoyens de cette ville qui repoussaient les assidgeants en versant sur leurs tetes du
haut de la tour de I'eau bouillante ou en jetant d'enormes
pierres.
[A suivre.)
J. SCHREIBER.
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AUTRICHE-HONGRIE
BUDAPEST
Nous avons requ de M. Medits, a qui nous les avions demandis, lis
intdressants renseignements qui suivent sur 1'origine et sur la nature
des oeuvres de la maison des Missionnaires a Budapest. On y verra
comment se rIalisent graduellement les desseins de Dieu quand on
s'applique E y cooperer.
Budapest,le 12 mars 1906.

Voici quelques mots sur I'origine de notre maison de
Budapest.
Feu M. Schlick, alors visiteur provincial, jeta avec un
grand zele et une grande prudence les fondements des etablissements des enfants de Saint-Vincent en Autriche, et
fonda aussi quelques maisons des Filles de la CharitC en
Hongrie. I1disait de temps a autre, que Iheure viendrait,
od la Hongrie serait aussi ouverte pour les fils de SaintVincent, et qu'ils y feraient beaucoup de bien sous la banniere de la sainte Vierge, qui est la patronne de la Hongrie. Cete proph6tie mit beaucoup de temps a s'accomplir.
Plusieurs 6veques hongrois firent cependant de grands
efforts pour introduire notre Congregation en Hongrie : ils
ae r6ussirent pas, parce que I'heure de la Providence
n'itait pas encore venue! Un de ces 6veques' avait bati
une maison tres bien etablie pour les missionnaires et une
chapelle, qui est un chef-d'oeuvre; meme le prelat avait
meuble toutes les chambres. Et nonobstant tout cela,
I'introduction des fils de Saint-Vincent ne put pas tre rialisde alors en Hongrie...
Omnia tempus habent, disait autrefois Salomon. Pour
acc616rer ce temps, les Filles de la Charitd, dont le nombre
grandit de jour en jour, firent monter beaucoup de prieres
vers le ciel: et Dieu a exauci ces prieres. II a suscitd un
instrument tres apte, a realiser I'introduction de notre Congrigation en Hongrie: c'etait Mgr Michel Bundala, direc-
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teur du Sdminaire central a Budapest, pretre plein de foi
et de zeie pour le salut des Ames et rempli de divouement
pour toutes les oeuvres de Saint-Vincent. Ce bon pritre
donna non seulement beaucoup de. son propre argent pour

BUDAPEST; IX.

GATUTCZA, 6.

Chapelle et mnaison de la Mission (;9o3).

nous acheter un grand terrain a Budapest (IX Gatutcza),
mais il sut aussi interesser d'autres personnes influentes, A
l'inlroduction des tils de Saint-Vincent A Budapest.
Le premier coup de pioche pour la construction de la
maison fut donna en 19o2; - cette construction de la
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maison et de la chapelle fit des progres si beureux que
Mgr le IV Kohl, ev&que auxiliaire de S. Em. le cardinal primat Vaszary, put benir la croix du clocher le
14 septembre 1903, et que Ie 27 septembre de la meme
annie, le mime Mgr Kohl consacra solennellement notre
eglise et binit toute la maison. - Ainsi le jour anniversaire
de la mort de saint Vincent a eti le jour de la naissance de
notre nouvel etablissement Budapest. La chapelle aete batie en style roman et d6diie en l'honneur de saint Vincent
de Paul. C'est la premiere eglise en Hongrie qui a ete placde sous ce vocable.
De toutes les parties de la ville sont venus des fideles en
grand nombre, pour assister a cette solennit6. Mgr Kohl a
lui-meme c6lebr6 la sainte messe, apres laquelle il a prononci un iloquent discours oi il glorifiait saint Vincent,
et oh il montra que 'esprit de ce grand saint convient
vraiment a notre siecle, et que ses fils peuvent, en suivant
la trace de leur pere, cooperer grandement a cette reg6neration sociale. C'est pourquoi Sa Grandeur invita les fideles a frequenter ce sanctuaire et i eire dociles aux instructions que les missionnaires leur donneront.
A cette consecration, ont encore assistd notre digne
visiteur, M. Binner, M. Derler et beaucoup d'autres pretres de la Mission; des chanoines, des prktres s6culiers et
des religieux en grand nombre. Et quand la fille de Farchiduc Joseph, l'archiduchesse Elisabeth est morte i F'ge
de dix-sept ans, l'archiduc Joseph est venu lui-meme avec
sa famille, pour assister en notre chapelle Ala sainte messe
et pour y trouver la consolation dans sa grande tristesse.
Voici les divers travaux qui se font chez nous:
is Notre premier travail, c'est le soin spirituel des Files
de la Charite a Budapest. En cette mitropole, les Filles de
la Charitd ont vingt-quatre maisons, elles sont au nombre
de plus de cinq cent trente. Avant que nous venions ici,
elles etaient bien abandonnies; elles ne trouvaient qu'A
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peine des confesseurs ; maintenant elles sont dans de
meilleures conditions : nous en confessons chaque semaine
plus de trois cents, et elles ont chaque dimanche dans une
de leurs maisons une conference.
2 0 Notre maison est situde dans un quartier de pauvres
ouvriers, lesquels ont etd aussi tres abandonnes autrefois.
Chaque annde viennent aussi de nouveaux ouvriers, a
Budapest de toutes les parties de la Hongrie. Nous sommes done ici, comme dans un centre d'ouvriers, et nous y
avons une sorte de mission perpdtuelle pour que cette
population si digne d'interdt ne perde pas sa foi et pour
que ceux qui font perdue la retrouvent. C'est pourquoi,
pour la population ouvriere nous faisons chaque dimanche
un sermon, et plusieurs de ceux qui frequentent notre
dglise se confessent chaque mois. C'est un spectacle touchant quand ces pauvres ouvriers, chantent le Confiteoren
latin, s'approchent chaque premier dimanche de la table
du Seigneur et recoivent dans leur coeur celui qui est le
Pere et le Consolateur des pauvres!
3° Pour les autres personnes fideles nous prechons chaque dimanche et chaque jour de fMte sous forme de cate
chisme; car l'ignorance est la source de bien de phchis.
4" Notre maison sert a donner des retraites. Quatre-vingt
douze personnes y ont fait leur retraite depuis octobre i o3
jusqu'A aujourd'hui. Entre elles, etaient trois eveques et
plusieurs chanoines, cur6s, chapelains; les autres itaient
des laiques. Hors de notre maison nous avons prechd jusqu'A trente-cinq retraites.
5° Quand nous en pouvons trouver le temps, nous prechons aussi des missions; jusqu'ici nous en avons donni
dix-huit.
Malgre tous ces travaux nous tAchons de faire tous nos
exercices: m6ditations, examens, conferences, etc,, car
sans cela nous nous nigligerions nous-mfmes, il nous
manquerait la benediction d'en haut et nous travaillerions
Ferdinand MADITS.
en vain.
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TRAVAUX APOSTOLIQUES EN POLOGNE
Lettre de M. Joseph BURAN, pretre de la Mission, de la
maison de Vienne, Ne4bau, d M. Joseph BINNER, visi-

teur de la province d'Autriche-Hongrie.
Cette lettre donne des details sur des travaux dont il a eit fait
mention dans le tome precedent des Annales (annee 9go6, p. 5jo).

Cette fois, je puis vous communiquer des d6tails sur une
excursion en Russie, c'est-a-dire dans la Pologne russe, au
pays ot plusieurs de nos confreres s'6tablirent ddja au
temps de saint Vincent de Paul, y travaillerent et y souffrirent egalement, spdcialement au temps de Iinvasion
russe et a l'occasion des differentes revolutions. Je me rappelle encore le dernier visiteur de l'ancienne province
russe-polonaise par suite des brutalitis des soldats russes, qui le traiterent en suspect et le firent prisonnier pendant la rdvolution, en 1863, il perdit la raison et mourut
dans une maison d'aliends.
Mais comment suis-je venu dans la Pologne russe ? Cela
se passa ainsi. En Wolhynie, il y a beaucoup des colons
tcheques (c'est-a-dire de la Boheme) qui y emigrerent apres
1'emeute des Polonais qui a eu lieu entre 186o et 1870;
ilsvinrent y acheter les terres, que les Polonais qui avaient
embrass6 la rdvolution ontperdues. Comme le soly est tres
fertile et que les nouveaux habitants travaillaient beaucoup,
ils parvinrent a une certaine aisance, ce qu'ils n'auraient
jamais atteint, s'ils dtaient restis dans leur patrie. ls communiquerent cela h leurs parents et amis qui, par suite,
furent amends Ala pensde d'dmigrer 6galement en Russie,
esperant y trouver une fortune analogue ; ils y vinrent
ainsi avec toute leur famille. Le gouvernement russe fut
surpris; par cette emigration il craignit une trop grande
influence de rl'lment catholique. Aux nouveaux arrives
on proposa l'alernative, ou de se convenir a rorthodoxie,
ic'est ainsi qu'on ddsigne le schisme russe), et alors ils pour-
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raient acheter des terres, on de retourner aussit6t dansleur
patrie. Pour ne pas rentrer ruinds, beaucoup choisirent
l'apostasie. Ils passerent au schisme pensant que Dieu ne
leur imputerait pas afaute cette ddmarche, puisqu'ils etaient
forces; 2t au fond du coeur ils resterent catholiques. II y
a peu de temps on proclama, les raisons en soni connues,
la libert6 religieuse. C'est pourquoi quelques-uns demanderent aussit6t de retourner au catholicisme; d'autres hesitent encore, parce qu'ils craignent que, durantles troubles,
la liberte religieuse ne soit pas de longue duree et que ie
retour an catholicisme leur amene des poursuites ou pone
pr ejudice a leur fortune ou meme a la liberte. Ce sont ces
h eiitants que je dus exhorter I faire la d6marche decisive
a 1'6gard de leur salut 6ternel.
Cela se fit A l'occasion de la fete du saint patron de la
paroisse pour la fete et l'octave duquel le comte N..., qui a
porte un vif intdret a cette affaire, a obtenu une indulgence
pl enire de Rome. Le mdrite principal en revient au rev&rend cure, qui se chargea, de concert avec le comte, de procurer un pretre tcheque. C'est ainsi que je fus amend a rendre visite i mes compatriotes tcheques, et c'est avec grand
plaisir que je me prdparai au voyage.
Avant tout, il fallait que je me procurasse un passeport.
Cela fait, je ne pus recevoir le visa de I'ambassade russe,
parce que, me dit-on, ce n'est que le ministre de l'interieur
SPetersbourg qui a le droit de donner la permission a un
pretre catholique de faire un voyage en Russie. 11 fallait
done que je m'adressasse a lui. Je le fis par t6legramme avec
rdponse payee; mais cette reponse n'est pas encore arrivee
aujourd'hui. Je pensai: a Qui ne dit mot, consent.
A la demande A Z... si je pouvais venir, sans avoir le
visa de P'ambassade, je recus la reponse de venir ; le consul russe me donnera bien le visa. Ainsi je partis, quoique
avec la crainte de revenir bredouille. II y eut en effet des
difficulths, mais je passai.
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Le comte N... vint au devant de moi jusqu'a R... pour
m'accompagner et me presenter au consul. Celui-ci n'itant
pas chez lui, son suppliant nous requt. II eut de grands
scrupules pour donner le visa a mon passe port. Croyait-il
qu'un missonnaire soit plus dangereux pour I'Etat qu'un
anarchiste ? Dans tous les cas, le comte savait traiter ces
difficultes de la bureaucratie; Ilemployi ecrivit quelques
mots sur le passe port, y posa un grand sceau attestant que
je pouvais rester pendant deux mois en Russie. Muni de
cette permission, nous 6tions en regle.
Nous approchantde la fronti&re, le comte me demanda
le contenu de ma valise. Hors du linge, il s'y trouvait encore quatrelivres, des sermons manuscrits, quelques images
pour les enfants, avec des medailles et chapelets. Pour prevenir les difficultes de la douane, le comte cacha mes sermons et mes images dans sa poche. Alors nous arrivimes
a la frontiere. A la station Radziwillow, ii fallait quitter le
train pour la visite de la douane. Les employes russes
avaient un visage sev&re. Mais M. le comte est connu de
tous ces gens, parce qu'it passe souvent cette ironticre pour
visiter ses terres, situ6es a la frontiere; it declara que j!tais
une de ses connaissances, et tout se passa bien.
Des le jour de mon arrivie, il fallut exercer toutes mes
fonctions en assistant a l'enterrement d'un enfant tcheque
et y prononcer le discours de circonstance. De cette maniere, les tcheques surent que leur compatriote annonce
itait enfin arrive.
La veille de la fQte du saint patron de 'endroit, de nombreux pelerins polonais et tcheques arriverent avec leurs
pretres; mais le gros des tcheques vint le matin de la fete,
d'one distance de trois a quatre heures de marche.. Comme
c'est l'usage, il fallait haranguer chaque procession k fen-a
tree du village. A M... meme, il y a environ trois mille
schismatiques, il n'y a que cent catholiques.
Mes premiers mots, dits dans !a langue tchkquo, firent
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allusion au peuple israelite, qui ne pouvait retourner dans
sa patrie qu'aprs une longue et dare oppression, subie
parce qu'il servait son Dieu selon la loi de Moise. Et eux,
qui ne peuvent retourner dans leur patrie en Bohdme, ont
recu enfin la libert6 religieuse pour pouvoir servir maintenant Dieu comme enfants de notre vraie mere spirituelle,
1'Eglise catholique. Ces bonnes gens sangloterent et je pleurai avec eux, car je les trouvais sicut oves non habentes
pastorem. Beaucoup d'entre eux ne savent pas la langue
polonaise, dans laquelle se cle6bre le culte; ils ont ite ainsi
depourvus de l'instruction religieuse depuis un demi-sicle.
I1 y avait environ trois mille chr6tiens qui se r6unirent,
assistant aux sermons. Je ne pus precher qu'a la fete et i la
Pentec6te, puisque ces braves gens ne pouvaient venir plus
frequemment, soit h cause de la grande distance, soit parce
que les travaux agricoles les empichaient. D'ailleurs, le
chemin etait dans un 6tat d6sol, par la pluie continuelle
qui rignait alors. C'etait done un grand sacrifice pour
beaucoup d'entre eux de venir I'6glise dans ces conditions. Quelques-uns me disaient qu'il etait k peine possible
de venir en voiture. Qu'ils dissent la verit6, j'ai eu l'occasion
de m'en convaincre moi-mrme par le trajet du chAteau
a I'glise; aussi je me decidai a accepter l'hospitalitE chez
M. le cure. Quoique les gens payent pour I'entretien des
routes, elles restent dans le meme etat, parce que, parait-il,
les employes volent tout.
Dans mes sermons, il fallait eire tr6s prudent; car si
j'avais directement engage les gens a se convertir A 1'Eglise
catholique, j'eusse couru le risque de ma propre sicurite.
II fut done convenu que les gens se convertiraient seulement apr6s mon depart, afin que les a orthodoxes a ou
schismatiques ne fussent pas trop irrit6s. Pendant que
j'dtais present, trois families se convertirent et tout un village declarait faire de meme.
Toute la semaine queje passai A M... rien n'arriva d'in-

-

2
I-7
--

quietant, quoique le curi craignit des troubles de la part
des w orthodoxes

=. 11

eut bien quelque alerte. Avam

mon arrivee, Ie chef de police vint chez le cure lui demander s'il etait rai qu'un prrtre tranger derait venir chez
lii. C'tait bien Ie droit du curi de me receroir, aussi
fit-il apporer one bouteille de bon trajnweia. a Voili, ditii, une bouteille de bon wulka, mais tu vas te tenir en paix
et avoir soin que tout reste tranqnille. Si tout se passe bien,
ceiie-ci ne sera pas la dernierea laquelle tu auras part.* Le
chef de police fat charme du wulka, loua en paroles exaltees la bonti du care et tout se passa ainsi paisiblement.
En outre de cela, ii se trouva que, justement avant mon

arrivee, le pope de rendroit s'appropria de la caisse de
l'iglise quelques centaines de roubles; c'est pourquoi le
maire le chassa de reglise, qu'il ferma a clef ; de sorte
que les schismatiques n'eurent pas de ceremonies du culte
pendant les jours de fete. De cette maniere, le pope perdit
i'occasion d'exciter les gens contre le pr!tre etranger.
Le gratis accepistis, gratis date, ii parait, que le pope
de l'endroit ne le connait guere. Pour toutes ses foncrions,
il demande de l'argent, il ne va meme pas chez les malades
avant qu'on ne lui paye les roubles demandes.
On peut bien s'imaginer ce qu'est la conduite des gens si
leur pasteur a une telle maniere d'agir. Le vol et l'ivrognerie sont, hblas! les plaies trop repandues dans cette popu
lation. Quant a Fignorance religieuse, personne ne s'en
ktonne, car ceux qui sont appeles a instruire et Adonner le
bon exemple manquent pour la plupart a leur saint devoir.
Un serviteur schismatique du comte me dit un jour vouloir se convertir Ala foi catholique. A ma demande, pourquoi il avait ce desir, ii me dit : « C'est que nous ne recevons aucune instruction, nous vivons comme des betes,
sans penser a quoi que ce soit au-dessus des choses de la
terre. A t'eglise, on n'entend jamais parler le pope que pour
dire lequel de ses champs doit dire labour6 premierement,
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oi il faut semer, oh il faut planter les pommes de terre. A
la fin il dit : c Ma femme vous dira de quel c6te vous avez
-a vous diriger, etc. aAl'6glise catholique, c'est toutautre.
La, on apprend, ce qu'on peut faire, ce qu'il faut dviter, et
comme il faut honorer Dieu. - Pauvre peuple! on voit
facilement, dans les paroles simples du jeune homme, I'apologie indirecte du c6libat do clerg6 catholique.
Pendant tout mon sdjour, il n'y eut aucun trouble. Le
comte eut I'amabilit6 de m'accompagner au retour jusqu'a
la frontiere autrichienne. Que Dieu lui rende a lui et i sa
famille touses les peines qu'il a cues et I'hospitalit6 qu'il
m'a offerte.
Afin que je ne disapprenne pas que nous vivions sons
un r6gime de terreur, je voyageai avec trois russes, un pope
et deux hommes de Moscou. Ils plaisantirent continuellement et avec un plaisir visible des attentats r6cemment
commis, et ils d6clarerent que cette situation durerait encore
longtemps. Ils sont d'avis que c'est le seul moyen de se d6faire de la tyrannie des employes.
Que Dieu ait pitid de ce pays remue jusque dans ses fondements, et qu'il l'amene a ce qui serait la source du bonheur et d'un repos stable, a la possession de la sainte foi
catholique.
-

IRLANDE

NOTES HISTORIQUES
Comme introduction aux renseignements historiques que nous
nous proposons de publier sur les 6tablissements de la Congrdgation de la Mission en Irlande, nous donnons 1'dtude suivante
ecrite par M. Patrice Boyle, C. M., et qui raconte les origines de
i'oeuvre.

-

174 -

LES RELATIONS DE SAINT VINCENT DE PAUL
AVEC L'IRLANDE.

-

(Traduit de The Irish ecclesiastical Record; octobre zgo3.)

Parmi les saints qui, an dix-septieme siecle, firent 'ornement de l'Eglise, Vincent de Paul tient une place remarquable. II donna a I'Eglise deux congr6gations, celle des
Pritres de la Mission, et celle des Filles de la Charit6. Son
nom et celui de &charite v sont synonymes.
Deus quoque dedit... latitudinem cordis, quasi arenam
quac est in littore maris. (Ill Reg., iv, z9). Sa charite, on
pent le dire, embrassait le monde tout entier.
Parmi les nations qui bendficierent de son zele et de sa
charite, l'Irlande fut certes une des mieux partagees. On
peut voir, dans sa biographie 6crite par Abelly, par Collet
et par Maynard, ainsi que dans sa propre correspondance et
ses conferences toutes les relations qui existerententre rlrlande et ce grand saint. Rassembler ces d6tails epars, les
presenter sons rn seul coup d'ceil, tel est l'objet de cette
etude.
Les relations de saint Vincent avec I'lrlande peuvent se

classer sous ces quatre titres :
to Relations de saint Vincent avec les membres irlandais
de sa communaute;
20 Ce que fit saint Vincent en faveur de I'lrlande, sur le
territoire irlandais;
3° Ce qu'il fit pour les Irlandais refugids en France pendant les jours mauvais que traversa l'Irlande;
4° Ce qu'il fit pour les Ecossais par 'entremise des prdtres
irlandais de sa communaute.
I. -

RELATIONS DE SAINT VINCENT AVEC LES MEMBRES IRLANDAIS
DE SA COMMUNAUT

.

La Congregation de la Mission fut fondie en 1625 er re-
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ut, en 1632, 'approbation solennelledu pape Urbain VIII.
Pen de temps apres, on trouve des Irlandais dans ses rangs.
En 1638, John Skyddie et James Waters,de<Cork, entrerent
dans la Congregation. Ils y furent suivis de Gerald Brin,
de Cashel (;639), d'Edmond Barry (i6 4 1), de John Ennery
de Limerick (1642), de Donat Cruoly, de Cork; de Thaddde
Molony, de Limerick; et de Marc Coglee de Lismore ( 643).
En 1644, Patrick Valois (Walsh?) de Limerick y entrait
egalement, puis en 1645, Dermit Duguin, Francis et George
White, tous deux de Limerick, et Dermot O'Brien d'Emly;
en 1652, Luke Patrick Plunket, de Meath; en 1654, Nicolas
Arthur, de Cork, et Pierre Butler de Cashel; en i656, Philip Dalton de Cashel; en 1657, Patrick Tailler (Taylor) de
Dublin; en 166o, John White de Limerick.
Outre ces membres ci-dessus mentionnes, qui devinrent
tous pratres, on trouve galement, en 1643, un 6tudiant eccldsiastique, Thaddie Lye (Lee?), de Tuam; il souffrit le
martyre entre les mains des h6ertiques d'Irlande (165 x) (Catalogue des Pretres de la Mission, 1625 a 1789; Arch. nat.,
mm. 519 a, 519 b). Deux Irlandais entrerent encore dans la
Congregation comme freres laiques (coadjuteurs), Laurence et Gerald Coglee (en 1654 et 1655), tous deux du
diocese de Waterford et Lismore.
Depuis sa fondation, jusqu'a la mort de son instituteur,
la Congregation de la Mission requt dans son sein quatre
cent vingt-six pretres (Circul. des Sup. Gen., t. I, p. 2).
Vingt au moins alaient Irlandais. Ils formaient, par consiquent, une partie assez considerable des forces que
saint Vincent employait a la gloire de Dieu. II serait peut&tre interessant de rechercher quel rang ils occupaient dans
la congregation et restime que leur portait le saint fondateur. Les leures de saint Vincent lui-mdme (saint Vincent, Lettres, t. V, p. 412, 460, 509) nous donnent laJessus des temoignages irrecusables.
Deux Irlandais, M. Cruoly et M. Ennery remplirent
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succesivement la charge de protesseur de theologie et de
directeur des etudiants a la maison-mere de Saint-Lazare,
A Paris; M. Watters fut superieur d'un seminaire confi6e

la Congregation; MM. Enner et Valois compterent parmi
les premiers professeurs du college fond a Gines. En
France mime, MM. Brin, Barry, Molony et Cruoly donnerent des missions. En 1657, trois Irlandais etaient supi-

rieurs locaux A savoir : M. Brin, a Troyes; M. Barry, a
Montauban, et M. Cruoly, au Mans. En i65o et 1656
M. Cogl6e remplissait les mimes fonctions i Sedan. Vu leur
qualiti d'e&rangers, etle petit nombre de maisons (vingt-six)
que possedait alorsla congregation, la designation des Irlandais a de tels offices prouve assez leur merite et
1'estime qu'en faisait saint Vincent.
Sur ce point, nous avons encore le temoignage du saint
lui-mime. Ecrivant en 1646 i l'evque de Limerick, il lui
annonqa qu'il envoyait en Irlande une troupe de missionnaires, tons Irlandais sauf trois, et il rendait temoignage a
leur m6rite dans les termes suivants: « Par la grace divine,
tous sont pleins de crainte et d'amour de Dieu et animus de
zele pour le salut des Ames. (Lettres de saint Vincent, t. I,
p. 579). Lors de la mort de M. Ennery a Genes, saint Vincent ecrivait de lui, en annoncant cet evenement: a M. Ennery, un homme sage, pieux, exemplaire, vient de mourir. *
Maisnulle part nous ne trouvons une preuve plus explicite
de 1'estime qu'avait saint Vincent pour ses sujets irlanda is
que dans unelettre qu'il ecriviten 1658, deux ans avant sa
mort, a M. Jolly, son charge d'affaires a Rome. Jusqu'alors,
la Congregation n'avait pasobtenu la privilege de promouvoir ses sujets aux ordres sacres au titre de Mense Communis on de vie de communaut6. Les irlandais aspirants
au sacerdoce ne possedaient ni titre canonique a un b6nefice, ni titre patrimonial; Vincent, demanda done au SaintSiege de pouvoir presenter ses sujets aux ordres sans ce
titre. La Congregation de la Propagande ne demandait pas
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mieux que d'accorder ce privilege, mais elle y mettait une
condition, c'est que les Irlandais ordonnis de cette maniere
seraient envoyes travailler aux missions dans leur propre
pays. Vincent ecrivit &son repr6sentant, A Rome, le pressant de s'employer tout entier A faire omettre cette condition. 11 6crivit :
a I1 serait bien facheux si la Compagnie ne pouvait pas
disposer pour toutes sortes de lieux, des Hibernois qu'elle
reooit et qu'elle eleve avec grande d6pense quand ils n'ont
point de titre, que sous condition d'aller en leur pays, sous
la d6pendance seule de ladite sacrde Congregation et nous
ferions mal en ce cas d'en recevoir aucun; et neanmoins il
plait a Dieu de faire du bien par eux, partout oh nous les employons. S'il ya avaitlieu d'en opdrer autant en Hibernie nous les y enverrions volontiers; mais pour le present
it y a peu de fruit Afaire, et beaucoup de pdrils a essuyer. v
(Lettres, t. IV, p. 198).
Le privilege tant d6sire par Ie saint fut accord6 pour dix
ans et plus tard pour un temps ind6termind. C'etait en faveur des Irlandais; ce privilege de presenter aux ordres
au titre de Mense Communis fut le premier accordiA la
Compagnie. Ces paroles de saint Vincent montrent tout particulierement l'estime qu'il professait pour les membres
irlandais de sa communaut6, qu'il connaissait diej depuis
vingt ans.
1I. -

MI SSIONS DONNEES EN IRLANDE DU VIVANT DE SAINT VINCENT

La charite de saint Vincent de Paul ne se bornait pas aux
Irlandais, membres de sa Congregation ; elle s'etendait encore au pays qui leur avait donni le jour. Personne plus
que lui n'aima la paix et ne redouta les maux de la guerre,
cependant, une fois, il demanda l'intervention des armes,
ce fut en faveur de 1'Irlande. Lui-meme raconta ce fait qui
dut avoir lieu vers 1641.
a Un jour, dit-il, je fus charge d'une requete aupres du
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cardinal de Richelieu. C'etait pour porter secours a la pauvre Irlande. On etait an temps ot 1'Angleterre luttait contre son roi. Lorsque j'cus fait ma demande, le cardinal ripondit: a Ah ! Monsieur Vincent, le roi a trop d'affaires en
mains pour se charger encore de celle-ci. 3 a J'insistai alors,
en disant que le pape I'aiderait et qu'il offrait cent mille
couronnes. - Cent mille couronnes, reprit )e cardinal, ce
n'est rien pour une arm6e. Cela demande tant de soldats,
tant d'equipements, tant d'armes, sans compter les frais de
transport. Une armee est une machine tres difficile a manoeuvrer'. ) (Abelly, Vie de saint Vincent, t. I, p. 154,
edit. 1843).
L'intervention de saint Vincent en faveur des int6erts
temporels de l'Irlande ne reussit done pas. II fut plus heureux pour ce qui concernait les interets spirituels.
En 1645, Vincent fut prie par Innocent X d'envoyer des
missionnaires en Irlande et les eveques de ce pays lui firent
une demande dans le meme sens'. Aussi fit-il choix de
huit missionnaires, et lorsqu'ils furent sur le depart, Vincent les benit et les exhorta a F'union et A la charitd en ces
termes:
• Soyez unis ensemble et Dieu vous bdnira, mais que ce
soit par la charit6 de Jesus-Christ, car toute autre union qui
n'est point cimente par le sang de ce divin Sauveur ne
peut subsister. C'est done en Jesus-Christ, par JesusChrist et pour Jesus-Christ, que vous devez etre unis les
uns avec les autres. L'esprit de Jesus-Christ est un esprit
d'union et de pai : commentpourriez-vous attirer lesames
A Jesus-Christ si vous n'etiez unis entre vous et avec lui1. Quoique Richelieu n'envoy&t pas de troupes en Irlande il per-

mit & un grand nombre d'lrlandais, simples soldats et officiers alors
au service de la France, de retourner dans leur pays (Haverty, His-

towre d'lrlande,p. 538; A. D. 1642).

S2. Nous avons ordre de Rome d'envoyer des missionnaires en son
pays et nous en sommes presses du c6te de NN. SS. les Eveques du
pays v. Lettre du 7 avril 1646; Lettres, t. I, p. 25o.
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meme? Cela ne se pourrait pas. N'ayez done qu'un meme
sentiment et une meme volonti; autrement, ce serait faire
comme les chevaux qui, 6tant attelds a une mime charrue,
tireraient les uns d'un c6t6, les autres d'un autre, et ainsi
is giteraient et briseraient tout. Dieu vous appelle pour
travailler dans sa vigne, allez-y comme n'y ayant en lui
qu'un meme coeur et qu'une meme intention; et par ce
moyen vous en rapporterez du fruit. a (Vie, t. II, 186).
En m&me temps, il annoncait leur depart en ces termes k
1'eveque de Limerick:
c Monseigneur, voilk enfin huit missionnaires que j'ai le
bonheur d'envoyer en Hibernie: lun d'eux est Franqais,
les autres sont Hibernois... et un frere, Anglais. Le premier a etd chargi de diriger la Compagnie, selon Pavis de
feu M. Skyddie, qui me manda avant de mourir qu'il
croyait qu'il fallait en user de la sorte; le clerc aura a apprendre le chant. Les uns et les autres craignent et aiment
Dieu, et ont du zele pour le salut du prochain, par la grace
de Notre-Seigneur. Ils s'en vont se jeter A vos pieds,
Monseigneur, et s'ofrir au service de Votre Seigneurie Illustrissime et de Nosseigneurs les Prelats auxquels ils pourront rendre quelques petits services avec le temps. Nous
en retenons ici d'autres que nous vous pourrons envoyer,
quand ils seront form6s, s'il se trouve le moyen de les faire
subsister par 'affectation de quelque bendfice, sans qu'ils
soient a charge aux peuples auxquels ils pourront faire la
mission. Et pllt i Dieu, Monseigneur, que je fusse digne
d'etre de la partie ! Dieu sait de quel coeur j'irais et de quelle
affection je lui offre cette petite troupe, et, a vous, Monseigneur, mon obdissance perpdtuelle! Je vous supplie tres
humblement, Monseigneur, de I'avoir pour agreable. x
(Lettres, t. I, p. 579).

En octobre 1646, la petite troupe de missionnaires *
1. Lynch, ms., DePresulibus Hiberna, p. 711.
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s'embarqua i Nantes. Elle se composait de MM. Duchesne,
Gerald Brin, Edmond Barry, White, Dermit Duggan, et
deux on trois freres coadjuteurs. Le Reverend O'Dwyer,
coadjuteur de Limerick, les accompagnait '. A leur arrivee
en Irlande, ils se partagarent en deux groupes et commenc6rent A donner des missions, principalement dans les dioceses de Cashel et de Limerick.
Deux annies durant, ils travaillbrent avec un zile infatigable. Le nonce Rinuccini, A la vue du bien accompli,
leur adressa des 6loges. Mais sur ces entrefaites, la guerre
s'aggrava et avec elle le danger. Sur les conseils du superieur d'Irlande, Vincent rappela en France cinq de ses
missionnaires. A l'occasion de leur depart, 16 aoft 1648,
I'archeveque de Cashel dcrivait a M. Vincent pour le remercier des services rendus h son diocese: a Le dipart de
vos missionnaires me donne occasion de vous t6moigner
mes humbles reconnaissances, accompagn6es d'actions de
graces de ce que, par votre grande charit6, vous avez daign6 secourir le petit troupeau que Dieu m'a commis; ce
qui s'est fait, non seulement dans un temps tres propre
pour nos besoins, mais aussi dans une occurrence entierement ndcessaire. Aussi est-il veritable que par leurs travaux et emplois, les peuples ont 6td excites a la devotion
qui s'augmente tous les jours. Et quoique ces bons pretres
aient souffert beaucoup d'incommodites depuis leur arrivie
en ce pays, ils n'ont pas laiss6 pour cela de s'appliquer
continuellement aux travaux de leur mission, comme des
ouvriers infatigables qui, aides de la grace, ont glorieusement augmente et etendu le culte de la gloire de Dieu.
J'espere que ce meme Dieu qui est bon et tout-puissant,
sera lui-meme votre ample recompense et la leur et de
mon c6ti, je le prierai qi'il vous conserve longtemps,
vous ayant choisi pour le bien et l'utilite de son Eglise. x
i. Saint Vincent de Paul, par I'abbe Mayard, t. Ill, p. 37.
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Mgr l'6veque de Limerick icrivit aussi en meme
temps i M. Vincent en ces termes: ( I1 est juste, Monsieur, que je vous rende des actions de graces de tout mon
coeur, des bienfaits que j'ai recus de vous par vos pretres, et que je vous dise le tres grand besoin que l'on a
de les avoir en ce pays. Je puis vous assurer confidemment
que leurs travaux y ont fait plus de fruit et qu'ils ont converti plus d'Ames que tous les autres ecclesiastiques. Et,
de plus, par leur exemple et leur bonne conduite, la plupart des nobles de I'un et rautre sexe sont devenus des
moddles de vertu et de devotion ; ce qui ne paraissait point
parmi nous avant l'arrivee de vos Missionnaires en ces
quartiers. II est vrai que les troubles et les armies de ce
royaume ont ite un grand empechement i leurs fonctions;
et nianmoins la m6moire des choses qui regardent Dieu et
le salut est tellement gravee par leur moyen dans les esprits
des habitants des villes et des gens de la campagne, qu'ils
binissent Dieu igalement dans leurs adversitds et dans
leurs prospiritds. J'espere me sauver moi-meme par leur
assistance. > (Abelly, Vie de saint Vincent, idit. de 184o ,
t. I, p. 36o, 361).
Cinq missionnaires retournerent done en France. Trois,
i savoir MM. Brin, Barry, et I'autre dont ie nom n'est pas
rapporti, ainsi qu'un fr&re coadjuteur, Lye, resterent en
Irlande. Ils continu6rent leurs travaux et donnarent une
mission a Limerick. Elle eut tant de succes que l'dveque
en remercia M. Vincent en ces termes: J'ai souvent icrit
a Votre Revirence l'tat de vos missionnaires en ce royau;
me. II est tel, a dire la veritd comme elle est devant Dieu,
que jamais de mimoire d'homme, nous n'avons out dire
qu'il se soit fait un si grand progres et avancement en la
foi catholique que celui que nous remarquons avoir it6
fait ces dernieres annees par leur industrie, par leur pited
et par leur assiduitd; et surtout au commencement de la
prisente annee que nous avons ouvert la mission en cette
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ville, oh il n'y a pas moins de vingt mille communiants.
Et cela avec tant de fruit et d'applaudissements de tous les
habitants, que je ne doute point que, grace A Dieu, la plupan n'aient 6td delivrds des griffes de Satan par le remede
qu'on a apporte rtant de confessions invalides, d'ivrogneries, jurements, adultkres et autres desordres qui ont eti
entitrement abolis. Les missionnaires eussent-ils 6ti cent,
que la mission eit encore eit grande pour si peu d'ouvriers.
* Mon Pere, j'avoue hautement que je suis redevable A
vos enfants du salut de mon ame. Ecrivez-leur quelques
paroles de consolation. Je ne sache sous le ciel mission
plus utile que celle d'Hibernie. *
En avril i65o, M. Vincent icrivait en ces termes a l'un de
ses missionnaires : a Nous avons ete grandement edifids de
votre letire, y voyant deux excellents effets de la grace de
Dieu. Par I'un, vous vous etes donne a Dieu pour tenir
ferme dans le pays oi vous etes, au milieu des dangers,
aimant mieux vous exposer a la mort que de manquer
d'assister le prochain; et par Pautre, vous vous appliquez
A la conservation de vos confreres, les renvoyant en France
pour les eloigner du peril. L'esprit du martyre vous a
pousse au premier et la prudence vous a fait faire le secondet tous les deux sont tires sur l'exemple de Notre-Seigneur,
lequel au point qu'il allait souffrir les tourments de sa
mon pour le salut des hommes, voulut en garantir ses
disciples et les conserver, disant: a Laissez aller ceux-ci,
t et ne les touchez pas. * C'est ainsi que vous en avez use,
comme un veritable enfant de ce tr6s adorable Pere, A qui
je rends des graces infinies d'avoir produit en vous des
actes d'une charitd souveraine, laquelle est le comble de
toutes les vertus.
a Je le prie qu'il vous en remplisse, afin que, I'exerant
en tout et toujours, vous la versiez dans le sein de ceux qui
en manquent. Puisque ces autres messieurs qui sont avec
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vous sont dans la mime disposition de demeurer, quelque
danger qu'il y ait de guerre et de contagion, nous estimons
qu'il faut les laisser.
£ Que savons-nous ce que Dieu en veut faire ? Certainement il ne leur donne pas en vain une resolution si sainte.
Mon Dieu que vos jugements sont inscrutables! Voili
qu'au bout d'une mission des plus fructueuses et peut-8tre
des plus nicessaires que nous ayons encore vue, vous arrdtez comme il semble le cours de vos misericordes sur cette
ville p6nitente, pour appesantir davantage votre main sur
elle, ajoutant au malheur de la guerre le fliau de la maladie. Mais c'est pour moissonner les Ames bien disposdes et
assembler le bon grain en vos greniers eternels ; adorons
done les conduites du Seigneur. > (Lettres, t. II, p. 235).
Cependant les arm6es de Cromwell itaient victorieuses,
et, en 165i, Ireton mit le siege devant Limerick. Pendant
le siege, MM. Brin et Barry continuerent leurs soins
aux pauvres victimes du flau, ils preparerent le peuple A
mourir et en cas de ndcessit6 au martyre.
Lorsque la ville capitula, les missionnaires sortirent de
la place, A la faveur d'un deguisement et mleds aux soldats
de la garnison. Apres maints pirils et dangers ils revinrent
en France sains et saufs. L'autre pretre, reste en Irlande,
y mourut. Le frare Thaddee Lye restd, lui aussi, en Irlande,
eut un sort bien different. Saisi par les hier6iques, ii cut les
pieds et les mains coupds, la tete icrasee sous les yeux de
sa pauvre mere. Ainsi, il eut la gloire de verser son sang
pour la foi. (Lettres,t. II, p. 40).
Ainsi se termina la mission d'lrlande. Elle ne fut pas
infructueuse, car elle contribua pour une large part i
maintenir la foi dans un pays en proie & toutes les horreurs de la guerre et de la persecution. Pendant les six
annees qu'elle avait durd, le coeur de M. Vincent itait avec
ses missionnaires. II leur ecrivait tres souvent pour les encourager, et si l'on excepte, un don fait par la duchesse
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d'Aiguillon, ce fut M. Vincent qui supporta tous les frais
de cette mission. 11 fut toujours disposd a reprendre ce travail, que la guerre avait rendu impossible, et en 1652 nous
constatons qu'il accede au desir des deux missionnaires, les
PP. Ennery et Valois d'alier reprendre les missions en
Irlande. Ce pieux desir ne semble pas s'etre realise, car nous
trouvons un peu plus tard ces deux missionnaires vaquant
aux exercices de leur vocation, le premier A Genes, l'autre
en France.
III. -

CHARITi DE VINCENT POUR LES IRLANDAIS
REFUGIS EN FRANCE.

La charite de M. Vincent, si productive en toutes sortes
de biens, sur le sol meme de PIrlande n'etait pas moins
active envers les Irlandais refugids en France. Ils itaient
toujours les bienvenus & sa demeure de Saint-Lazare. Au
temps oi les armdes de la confederation de Kilkenny
etaient victorieuses et que 1'espoir des Irlandais catholiques
s'accentuait, il y eut i Saint-Lazare (de Paris) une c6rCmonie inoubliable '. Le 7 mai 1645, treize eveques, quinze
abbes et trente docteurs en Sorbonne se rdunirent A SaintLazare et assisterent a la consecration de deux ievques
irlandais, Mgr Francis Kirwan, eveque de Killaba, et
Mgr Edmond O'Dwyer, coadjuteur de Limerick. Ce fut
pour 1'Eglise d'Irlande un jour de promesse, et la charitable
hospitalite de M. Vincent s'accrut encore en s'etendant aux
nouveaux pr6lats irlandais et i leurs amis. A un moment
donnd, il se prdparait a leur envoyer un groupe de missionnaires qui les seconderaient dans toutes leurs oeuvres
et travailleraient ainsi pour la gloire de Dieu. Quelques
annees plus tard, la fortune de la guerre devenait difavorable A la cause catholique.
Apres la capitulation de Limerick, plusieurs Irlandais,
I.Lynch, Pii Antistitis Icon, I'" dit., p. 64.
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tant laiques qu'ecclisiastiques se refugierent en France. A
tous, sans distinction, M. Vincent fit eprouver les bienfaits
de sa grande charite. Apprenant que plusieurs de ces catholiques irlandais, exiles pour leur foi, vivaient en proie

i une grande misere, il leur envoya un de ses prEtres irlandais qui put les decou vrir pour les assister. a N'y aurait-il
pas moyen, demandait-il, de les reunir pour les consoler et
pour les instruire ? Mais ils ne comprennent pas notre
langue, et me paraissent tout A fait abandonnis, c'est ce
qui me touche le cceur et excite ma compassion pour eux !
Le pretre repondit alors qu'il ne negligerait rien de ce qui
serait en son pouvoir a Dieu vous binisse, dit Vincent,
voici dix pistoles. Allez, au nom de Dieu et menagez-leur
toutes les consolations possibles 4. )
La charite de Vincent envers les Irlandais ne s'arrdta pas
A ceux qui s'etaient rifugies A Paris. Elle s'etendit a tous
ces pauvres exiles disperses dans toute la France. En 1654,
Vincent envoya le P. John Ennery comme professeur au
seminaire de Troyes ; et, dans une lettre datee du i3 fivrier
de cette meme annie, le saint ecrit: c Dieu continue a
benir la maison de Troyes. 11 y a vingt-deux siminaristes.
Nous y avons envoyi M. Ennery pour leur faire les leoons, ou plut6t la Providence I'a conduit pour une autre
bonne ceuvre que nous n'avions pas pr6vue: c'est que l'on
y a envoyC en quartier d'hiver deux regiments irlandais, ot
il y a plus de cent filles ou femmes qui sont de bonne vie
et quantite de petits enfants qui ont ete chass6s de leur
pays pour leur religion, tous en grandissime pauvretd.
M. Ennery done est leur cure; il leur prache et les instruit, il leur administre les sacrements, donne des habits
aux nus, et quelque autre assistance aux plus necessiteux
des aum6nes qu'on lui envoie de Paris. > (Lettres, t. III,
p. 18).
I.

o1pistoles, c'est--dire soo francs; au prix modernc de 'ar-

gent, ce sont & peu pr6s 400 francs.
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Tandis que saint Vincent prenait ainsi en compassion
hle Irlandais exilis et qu'il lear procUrait tons les secours,
il ne m~aait pas moins dactivine pourvoir aux besoins
dr eccdsiastiqaes du menme pays, qui s'etaieo reingies en
France. Les pritres irlandais exiles, qui itaienti Paris,
trouvrem toujours ouvertes les portes de Saint-Lazare.
Aux uns, saint Vincent remenait chaque mois un subside,
pour le autres il rrouvait aupres de personnes charitables
de quoi les entrueinir. II s'en trouvait on parmi eux qui

izait arePg'e. Pendant plusieurs annees, Vincent pourut
a sea besoins, ii lona mime un gargon qui devait le guider
dans ses promenades et il donna des ordres pour que le
prire et son guide trouvassent a diner dans la maison de
sa Communaute. aussi souvent qu'it leur plaisait II n'est
pas jusqr'aux membres de la hierarchic irlandaise qui
n'experiaemerent, eux aussi, la sollicitude pleine de chariti do boa saint Vincent. En 1654,1e docteur Barry, iqJue
deCork, se reiugia a Nantes ou il demeura jusqu'i sa mort,
en 2662. Ecrivant a M. Cruoly, en 1655, Vincentparle
ainsi de ce preiat exii : * Jai envove quarante couronnes i
iv`rque de Cork. On me dit qu'il y a Nantes vingt-hait
ecclsiastiques doan un archeveque et leveque de Kildare.
Oh ! Monsieur que cela esttriste !,~Lettres, t. III, p. 38r,
433, 439-.

Dans une lettre datie de i656, it fait de nouveau mention de Mgr Barry. a Je procurerai tout le soulagement que
je pourrai a Mgr 'archev'que (sic) de Cork. J'ai ici
zoo francs pour lui, que je lui enverrai a ia premiere
occasion favorable. v
En 1657, il
-crit
de nouveau: c'ai
ici ioo couronnes
pour l'er&que de Cork. a Ecrivant la mime annie i une
aour de Chariti a Nantes, il dit: a Void une lettre que je
vous enToie pour Mgr I'evque de Cork, dans laquelle

il y une letre de ioo

6cus dont quelques personnes de

piiti lui font present pour I'aider i subsister. Je vous prie
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de lui mettre vous-meme entre les mains et quand vous
me ferez rdponse sur les autres points de m'en faire sur
cela.»
Si M. Vincent sympathisait avec routes les categories
d'lrlandais exiles, il y en avait une qui attirait specialement son interet: celle des ecclesiastiques venus a Paris
pour continuer leurs etudes. Depuis la fin du seizieme si6cle, il existait dans la capitale un seminaire irlandais. En
S623, les lettrespatentes de Louis XIII lui donnerent I'existence legale et I'anneesuivante on I'incorporait a 1'Universitd. Dans une grande mesure, les etudiants irlandais
vivaient sur la charitr
du peuple parisien. Leur condition
n'echappa nullement a l'oeil vigilant de M. Vincent. Francis Kirwan, plus tard dveque de Killala, residait A Paris
vers 164t-1645. M. Vincent, connaissant le merite de celui-ci, souhaita de le voir nommd superieur des itudiants
irlandais. Ce fait est ainsi rapporte par Lynch dans sa Vie
du docteur Kirwan:
a Francis, ecrit-il, vint s'etablir a Paris et devint 1'ami
intime de trois hommes remarquables pour leur piet6
extraordinaire: M. Vincent, Le Gauffre 1, et le baron de
Renty. Le premier avait fondi la Congregation des Missionnaires charges d'inculquer aux jeunes ecclesiastiques
une connaissance exacte des ceremonies, et de les pousser
la meditation des choses du ciel. Ils travaillaient encore
d'une maniere toute particuliere a amener le peuple a la
pratique des sacrements de pinitence et d'eucharistie; a
remettre les pCcheurs dans I'habitude des bonnes oeuvres,
et Aconvertir les hdretiques A la foi catholique...
* Ces trois hommes donnerent i Francis l'avis de rdunir
ses compatriotes, etudiants a Paris, en communaut6 dont
il serait le chef et le modle. Ils ajout&rent que les moyens
I. C'est Thomas Le Gauflre. Voy. les Saints Pretresfrancaisdu
dix-septiiaee siecle par G. Letourneau, p. 14, 66. Le Gauffre 6tait
sup6rieur du college des Trente-Trois, de 1641 i 1645.
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de subsistance leur seraient assures, dans 1'espoir de voir
sortir de cette communauti des hommes munis d'une
science solide qui puissent instruire dans la suite les pauvres ignorants de leur pays et ainsi les 6carter des dangers
de tomber dans l'hirisie. Mais ces pieux desseins ne devaient pas aboutir. Les Irlandais, residant & Paris, se reunirent pour discuterce projet. Et an cours de la discussion,
run d'eux se repandit en paroles ambres contre Francis,
lui disant, agressivement, qu'il avait bien l'apparence de la
vertu mais qu'il n'en avait pas la realitd; qu'il faisait montre de beaucoup de pidtd, tandis qu'il n'etait pas sincere
dans la pratique. Ce qui montre comment il n'est pas de
veru, si modeste qu'elle soit, qui puisse ichapper a la
morsuredes michants. Francis ne releva pascette insulte 1. )
Malgre 1'echec de ce projet bienveillant, M. Vincent ne
cessa pas de timoigner beaucoup d'intir&t aux itudiants
irlandais. I procura a plusieurs d'entre eux les moyens de
continuer leurs etudes et en recommanda d'autres a la g6-

nerositi de personnes charitables. Plusieurs fois, il mit i
contribution son influence. ea vue de leur procurer des
emplois 2 .

Le 9 aoQt x65 i, il ecrivit en ces termes an Supirieur gneral de la Congregation de Sainte Genevi&ve pour lui
recommander un pritre irlandais, M. M6dus (Mede):
a Mon Reverend PNre, votre grande bontd me donne la
confiance de vous supplier tres humblement d'avoir agreable de recommander a un de vos Peres, qui est chancelier
de rUniversiti et qui a soin de I'examen des maitres es arts,
M. Midus, pritre hibernois, bachelier en thdologie, a ce
qu'il lui fasse la grace de le recevoir examinateur, pref6rablement a toutautre. C'est vous demander beaucoup, mon
Reverend Pare, mais outre qu'il est tres homme de bien,
x. Linch, Pii Antistitis Icon, Life of Dr. Kirwan. p. 5a, 54 Saint-

Malo, 1659.

2. Saint Vicent de Paul, t. XI, p. 86.
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j'en ai 6te prid par des personnes de singulitre vertu et doctrine, qui prendront part A I'obligation qu'il vous aura, et
moi je la prendrai toute sur moi pour la reconnaitre aux
occasions, par mes tres humbles services, avec tant d'autres
que nous vous avons, vous suppliant, de toute l'etendue
de mon coeur, de m'honorer de vos commandements avec
la meme libertd dont j'ose importuner, qui suis, en NotreSeigneur, etc. a
Mais rien ne montre plus clairement l'intimit6 des relations de M. Vincent avec les etudiants irlandais et la salutaire influence qu'il exercait sur eux, que leur proces occasionni par la question du jansenisme (i65 ). Grande
itait Acette epoque l'agitation des esprits au sujet des doctrines de Jansenius. M. Nicolas Cornet avait dinonce
comme sujettes a censure cinq propositions de Jansdnius.
La question fut soumise au Saint-Siege.Opposants et partisans du jansinisme cherchbrent activement des associds
dans tout Paris. Les etudiants irlandais entrerent dans le
mouvement et prdparerent une d6claration par laquelle ils
s'engageaient a ne jamais soutenir ni enseigner les doctrines jansenistes. Le recteur de PUniversite ayant entendu
parler de ce projet, leur envoya par un officier de 1'Universit, 1'ordre de ne se prononcer sur aucun sujet de doctrine. Ils n'en tinrent pas compte et vingt-six d'entre eux
signerent une declaration condamnant le jansenisme; cette
declaration fut remise entre les mains de saint Vincent de
Paul qui la publia. Le recteur, estimant que son autoritd
avait dtd meprisee, somma les itudiants irlandais, signataires de la ddclaration, de se presenter au tribunal de
1'Universiti, et la, il leur fit subir un interrogatoire. Leurs
depositions sont encore conservdes dans les registres manuscrits de IUniversite 1.
Nicolas Power, affirma qu'il avait signi la d6claration;

1. Registres de la Nation d'Allemagne. Registre 28. Bibliothbque
de I'Unirersitd. Paris.
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que vingt-six autres 1'avaient signee avec lui et que, par
1'entremise de Maurice Durdan, chef de la communaute irlandaise, le document avait 6et remis a Vincent de Paul.
Thomas Medus (Mede) affirma qu'il avait dresse la d6claration, qu'il l'avait d'abord remise a Nicolas Power,
puis B Vincent de Paul; que trois ou quatre copies en
avait et6 faites et signees.
Richard Nugent, docteur en theologie, declara que les
reunions avaient lieu chaque samedi, a deux heures de
1'apres-midi, au college des Bons-Enfanms: que Maurice
Durcan, superieur de ces assemblies, avait soumis la d6claration Aleur signature. 11ajouta que Georges Leblanc
(White), bachelier en thbologie, de concert avec un membre de la Communauti de Vincent, avaient recueilli des
signatures et que le document signd avait t6 remis a Vincent. D'autres depositions eurent lieu dans le mdme sens
et tous se declarerent prets a se retracter s'il y avait eu en
cela quelque mal.
Maurice Power d6clara que deux jisuites avaient rendu
visite a Nicolas Power, au collbge de Lisieux, et qu'ils
avaient promis aux Irlandais un logement a 1'Universiti,
ou au moins dans la capitale, sous condition de signer la
declaration : il ajouta que Nicolas Pavait accepte deva nt lui,
devant Philippe O'Lonergan et Patrice Hefernan.
Dans la crainte que 1'acte de ceux qui avaient signe la dclaration portit prejudice a tous les Irlandais de IUniversite, Philippe O'Lonergan, Maurice Power, Patrice Hefernan et Corneille Macnamara icrivirent aux recteur,
doyens et protecteurs de l'Universitd, disavouant ce qui
avait itd fait par leurs compatriotes; le 22 mars,.Philippe
O'Lonergan dcrivait en ces termes an recteur de 1'Universite, au sujet de ceite declaration:
Revirendissime Recteur, si je vous rdponds par lettre et non

de rive voix, c'est que le temps me manque. Puisque le temps ne
me permet pas de venir vous repondre de vive voix, je vous sou-
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mets par lettre tout cc que je sais. Pour satisfaire votre desir, je vous
dirai comment j'ai pu affirmer et soutenir que les Irlandais avaient
ete attirds par Pespoir qu'ils pourraient obtenir des bneifices, par
I'intervention de M. Vincent, pourvu qu'ils signassent la declaration.
Je vous dirai bien simplement que j'ai recu en une maison proche
du college des Grassins, dans les premiers jours de ftvrier, la confidence suivante de M. Power, i savoir que les Irlandais qui refuseraient leur signature a la declaration n'avaient pas a attendre des
bndefices dans notre pays, mais bien ceux qui la signeraient; ct, ce
qui est encore plus important, que ceux-l4 seuls qui lauraieit signee seraient elus dv6ques; que la collation desdits benefices est
aux mains de M. Vincent et de ses confreres; que tout espoir
d'obtenir quelque bendfice en Irlande etait vain pour tout Irlandais qui n'aurait pas souscrit. Au premier moment de loisir, je vous
entretiendrai de tout cela plus longuement et plus librement; en attendant je m'empresse de vous envoyer cette note.
Je suis, Tres Reverend Recteur, votre humble et obeissant serviteur.
P. O'LoNERGAN,
College de Reims, 22 mars i65z.
docteur en theologie.
Le Conseil du recteur prit tout cela en consideration et
un decret en resulta qui privait de leurs grades les Irlandais grades, ayant souscrit la declaration; pour ceux qui
n'avaient pas encore pris leurs grades, on les expulsait des
colleges universitaires; ils devaient retirer leur signature
dans les huit jours s'ils voulaient conserver quelque espoir
de prendre leurs grades. Le d6cret etait ainsi conu :
Dicretde I'Universite de Paris, contre certains Irlandais.
L'an de Notre-Seigneur, r65r, samedi 4 mars, dans le conseil ordinaire de rUniversitd, au college de Navarre, sous la presidence du
Recteur, l'excellentissime Recteuraffirma qu'ayantdtdinformd quecortains Irlandais depuis quelques mois s'etaient rendus frequemment
au College des Bons-Enfants sous la presidence d'un des Missionnaires
at qu'un certain nombre desdits Irlandais s'etaient assembles dans la
chambrede M. Nicolas Power, Irlandais, bachelier en thdologie et
professeur de Philosophie au college de Lisieux, pour decider de
certaines questions sur la grAce, lui, le Recteur, leur avait envoyE
I'ordre de cesser ces rdunions et leurs decisions doctrinales. Ils semblerent obeir, car ils se disperserent immediatement, mais bientdt
ils allaient se voir individuellement et trois ou quatre copies
furent secretement proposdes pour signer une declaration aux finsque
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- a Vu qu'en ces mauvais temps certains individus, pour
voici :
la plus grande division des esprits, ont imagine de nouvelles doctrines; qu'ils les ont prechces, imprimdes, dites en conversations privies, et, qui pis est, les ont proposees dans leur catichisme au peupie ignorant et imprevoyant; vu aussi qu'il est i craindre que quelques Irlandais, qui tont leurs etudes en plus grand nombre a Paris
qu'en aucune autre ville du monde, ne soient imbus de ces doctrines, et qu'en retournant en Irlande, notre pays natal, si ferme dans
la foi et la religion de nos pires, iIs neicherchent i propager et i inculquer ces doctrines dans I'esprit des imprevoyants et i troubler I'Eglise d'lrlande qui, il y a plus d'un siecle, fut extremement affligee
par 1'oppression et la tr6s violente persecution des herdtiques, et, il
y a dix ans, agitee par une guerre cruelle et dangereuse.
a Nous, soussignes, nous proposant, autant qu'il est en nous, de
remedier A temps i ce mal, promettons d'adh6rer toujours i tous
les Conciles aecumeniques et specialement A celui de Trente, ainsi
qu'a tous les decrets et censures des souverains Pontifes et en particulier i ceux que Pie V, Grigoire XIII, Urbain VIII et Innocent X
ont lances contre Baius, Jansinius et leurs sectateurs.
a De plus, nous promettons de ne jamais defendre, de propos
delibdr6, en particulier ou en public, enseigner, prAcher, encore
moins proposer au peuple dans nos catechismes aucuue proposition
suspecte d'erreur on d'heresie, ou condamnee en quoi que ce soit
par un souverain Pontife et en particulier les suivantes: (Suient
les cinq propositions de Jansenius 1).
Chacun de ces Irlandais avait dt4 invite en particulier de souscrire autant que possible la declaration susdite, et i la fin elle ports
vingt-six signatures: parmi eux il n'y avait qu'un docteur en theologie, deux bacheliers, deux maitres es arts, les autres n'avaient ni
grade, ni rang a I'Universiti, tandis que quelques-uns avaient i
peine commence leur philosophic.
Le Recteur nomme plus haut fit voir combien il etait important
que 'Universit6 emp4chAt ces reunions dans ses colleges, ct punt:
ceux qui, malgre la defense, avaient, sans autoritd ose prononcer
sur un point de doctrine; specialement sur les propositions contenues dans la Declaration, et sur lesquelles la Faculti de th6ologie
n'avaient pas encore donn6 de decision; quoique plus de dix-huit
mois auparavant on les lui et soumises pour 6tre mise en delibiration.
L'Eminentissime Archevequede Paris et leclerg6de France,qui tenaient a ce moment leurs seances dans cette ville, n'avaient pas donne
non plus de decision sur ce sujet. Le Recteur fit encore remarquer
i. Originaux en latin, ms. Registre de 'Universiti de Paris, 28
Imprime du Decret, Journal de M. de Saint-Amour, p. 156-r5q.
(Biblioth. de la Sorbonne).
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que la Declaration susdite contenait certaines propositions qui semblaient tout i fait oppos6es A I'autorite de rUniversit6 de Paris, aux
lois et aux privileges du royaume et de l'lglise de France. Enfin I
Recteur dit que quatre des souscripteurs avaient recu I'ordre de se
presenter pour etre entendus sur toute la question, de livrer aussi
toutes les copies de la D6claration qu'ils avaient signee.
On d6cida par consequent qu'avant tout ils seraient entendus.
S'.tant presentis, on leur lut la Declaration citee ci-dessus, et its
dirent qu'ils I'avaient signee en particulier, sans auparavant examiner ensemble, qu'ils avaient sign6 trois ou quatre copies, dont ils
ne possedaient plus une seule, quils avaient donn6 une copie A
Vincent de Paul, Superieur general des Missionnaires et Principal
dudit College des Bons-Enfants; qu'ils 6taient prdts i retirer leurs
signatures si l'Universiti le jugeait bon: et its attest6rent avec serment qu'ils disaient et promettaient toutes ces choses avec v6rite.
Alors le Recteur montra une petition qui lui etait adressee ainsi
qu'aux Doyens, par quelques autres Irlandais, theologiens et licencies de l'Universitd, le suppliant que I'acte tem6raire d'un petit
nombre ne fit pas imput6 i toute leur nation, disant que quelquesuns avaient agi par ignorance et que d'autres avaient ete persuades
par les ennemis de PUniversit6, et ils prierent l'Universite de vouloir
bien prendre les mayens pour combattre Ie mal cause par un petit
nombre d'entre leurs compatriotes: par ces moyens on pratiquerait
en mdme temps la charit6 envers des frdres et on effacerait la tache
qui avait t6e jetee sur eux comme si tous avaient etc coupables de
la faute que quelques-uns avaient ose commcttre contre les.lois de
l'Eglise et celle du royaume de France.
Apres la lecture de cette pdtition, on entendit plusieurs thdologiens irlandais; quelques-uns d'entre eux declarerent que deux Peres
Jesuites avaient promis d'une maniere formelle une maison aux Irlandais s'ils woulaient souscrire la Declaration; et, de plus, on leur
fit esperer une fondation par une autre personne, et des revenus ou
des benefices ecclesiastiques par le dit M. Vincent de Paul, Sup6rieur g6n6ral des Missionnaires.
Aprds avoir entendu toutes ces ddpositions et consider6 I'affaire
avec mfire deliberation, on decida unanimement que personne le
condition priv6e ne pcut decider sur un point de doctrine et que par
consequent ces quelques particuliers sans autorit6 aucune etla plupart d'entre eux sans competence et sans grades universitai;es,
avaient agi d'une manilre temdraire et audacieuse s'arrogeant, en depit de la d6fense faite par le Recteur de l'Universite, le droit de prononcer une decision en fait de doctrine, et de determiner les questions mentionnees plus haut, sur lesquelles ni la Facult6 de Thiologie, ni Ie tres illustre Archeveque de Paris, ni le venerable clergi
de France n'avaient donnd une decision.
C'est pourquoi r'Universitd condamne et detruit la Declaration, et
la declare nulle et sans valeur, en tant qu'elle eat opposee i son au14
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torite propre, contraire aux coutumes et aux lois du Royaume et de
1'Eglise de France, et elle ordonne de porter au Recteur de I'Universitd toutes les copies de cette Declaration qu'on trouvera pour
etre detruites. Elle prive les gradues de I'Universite qui out signe 1a
Declaration, de tous les grades, droits et privileges de I'Universitd,
et les autres du droit d'etre admis aux grades, et elle les expulse de
tous les colleges, i moins que dans l'espace de huit jours i partir
de la notification du present dicret, its ne revoquent leur signature
par ecrit devant le Secretaire de l'Universit6; et, ce temps expire,
celui qui resiste perdra tout espoir de pardon.
Elle leur interdit enfin, ainsi qu'it tous les autres de l'Universite,
de tenter la m•ne chose I'avenir, sous quelque forme que ce soit,
et de leur propre autorite, que s'ils ont I'audace de le faire, l'Universite declare qu'ils sont sans nut doute prives de tous les grades,
privileges et droits il'Universiti, et qu'ils sont exclus de tous les
colleges.
Le present ddcret sera notifie le plus t6t possible i tous les Directeurs de College, et i tous ceux qui sont interesses. II a ete ordonne
ainsi par le Recteur.
(Signd) QUIwrNN,
secrdtaire de I'Universitd.

Voila la sentence portee par le tribunal de 'Universitd,
mais Paffaire n'6eait pas terminee par 1A. Laissons M. Jourdain 1, 'historien complet de I'UniversitC, raconter ce qui
suivit:
a Le recteur (dcrit-il) avait espeir que cette sentence
rigoureuse meurait fin a cette espkce de schisme, et que les
Irlandais se soumeuraient. Mais ils agissaient comme Pavant-garde d'un parti qui se sentait assez fort pour ne pas
craindre un echec, et qui ne laisserait pas se retirer ceux
qu'il avait mis en avant.
SC ondamn6s par le tribunal de la Faculti des arts, qui

n'.tait pas assurement compitente pour prononcer sur des
questions de foi, les Irlandais denonc6rent cet abus de
pouvoir au Parlement, et en meme temps ils en appelrent
a la Faculie de theologie. Cette derniere, malgre ses
divisions, prit une attitude de plus en plus prononcee contre le jansinisme. Elle s'occupa de la cause des Irlandais
i. Jourdain, Histoirede 'Universite de Pari, t. I, p. i82,
183.
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et risolut de leur preter son concours dans 1'preuve qui
avait commence, et elle censura son vice-doyen, M. Messire, pour avoir vote avec leurs adversaires A la derniere
reunion de rUniversite.
a L'appel fait par les Irlandais au Parlement eut un
succs complet. Par un dicret du 14 mars 1651, la Cour
ordonna de faire comparaitre les partis a la premiere occasion, et, en attendant, elle suspendit lexecution du ddcret
port6 contre les appelants. a Ainsi finit un incident qui
fournit les preuves les plus iclatantes de l'influence que
Vincent de Paul exercait sur les etudiants irlandais A
Paris. Par la mission en Irlande, et par sa charite i 1'egard
des Irlandais en France, Vincent rendit un tres grand service A I'rlande, mais surtout en empechant les influences
des jansenistes sur les pretres, et par eux, sur le peuple
irlandais. Les jansinistes firent tousles efforts pour implanter leurs doctrines heretiques en Irlande, et on aifirme
qu'ils essaybrent de gagner des personnes a leur enseignement en leur promettant des sieges en Irlande. Mais les
etudiants irlandais i Paris demeuraient fiddles aux principes dont ils avaient etd impregnis au coll6ge des BonsEnfants en 165 r, et lorsqu'ils furent accuses timerairement
en 1676 de tendances de jansenismc, les itudiams du
College irlandais (Lombard) protesterent qu'ils etaient
fermement opposes aux erreurs du jansdnisme, et dociles
aux ddcisions du Saint-Siege.
L'Irlande se montra reconnaissante pour les services
qu'elle avait requs de Vincent.
(A suivre.)

Patrice BOYLE:
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ASIE
CHINE
TCHE-LY SUD-OUEST
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LES DERNIERS JOURS DE M a BRUGUII;E, VICAIRE APOSTOLIQUE

Nous avons pricddcmmemnt donnd (voy. ci-dessus, p. 99) quelques
renseignements biographiques sur le regretti vicaire apostolique du
Tch-ly sud-ouest, Mgr Bruguilre. Un autre vicaire apostolique,
compatriote et ami du pr6lat defunt, a donne, sur ses derniers moments, les details suivants adresses i M. le cure de Nant, diocese de
Rodez, paroisse natale de Mgr Brugui&re:
Sur le Yang-Tse-Kiang,
7 novembre 1go6, en vue de Nanking.
Respectable Monsieur le Cure,
Le teligraphe a fait parvenir depuis longtemps jusqu'i
Nant la triste nouvelle du dices de son cher 6evque missionnaire. Je dois m'excuser de venir si tard transmettre par
votre entremise quelques d6tails a son honorable et si
chritienne famille. J'ai dd moi-mime subir une operation
facile et pas dangereuse, mais qui m'a tenu deux semaines
A I'hbpital. Aujourd'hui, je trace ces lignes dans une des
cabines que j'occupais, il y a trois semaines, avec Mgr Bruguiere, de Kiou-Kiang a Shang-Hai, sur un des magni,
fiques bateaux d'une Compagnie francaise qui sillonne
pour la premiere annie le Yang-Tse-Kiang (autrement dit
Fleuve Bleu par les Europeens.)
Monseigneur a iet tres fatigue I'td dernier. Le docteur
francais le plus en renom a Pekin a prononc6, apres examen
consciencieux, que le malade 6tait atteint d'un commencement de phtisie et d'une maladie de coeur. Cependant, les
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missionnaires et les fiddles de Mgr Brugui6re voulalent
faire violence au ciel. Ils faisaient neuvaine sur neuvaine
pour obtenir la guerison.
Ils crurent un moment 6tre pleinement exaucis. L'appitit, le sommeil reprirent presque subitement; Monseigneur
avait sa gaiet6, son entrain ordinaires et repondait luimeme aux affaires courantes. C'etait, helas I le chant du
cygne. Au bout d'un mois, le vinere malade s'affaissait de
nouveau. Ses confreres, dans I'espoir qu'un changement
d'air, la diversion aux affaires et le repos pourraient op&rer une heureuse reaction, le presserent d'entreprendre le
voyage de France.
L'ouverture de la ligne du chemin de fer de Pekin i
Han-Koou abrege considirablement le voyage par l'intdrieur. De Tcheng-Ting-Fou, ii arrivait en trente-six heures
i Han-Keou, et, de Han-Keou, en dix heures de bateau &
Kiou-Kiang, port ouvert de la province du Kiang-Si. II
avait eu la delicate attention de me faire privenir de son
passage a Kiou-Kiang; car nous ne nous dtions pas revus
depuis notre premiere separation en debarquant &Shanghai (octobre x877).
Je le rejoignis an bout de deux jours. J'allai lui donner
I'accolade sur son lit, et j'eus de la peine A reconnaitre
mon vieil ami, tellement la maladie avait f.it de ravages.
Le front legerement digarni, les cheveux grisonnants, la
barbe noire, les traits tires, le regard terni, la voix completement voilee. It avait de longs et violents acc&s de fievre,
causait peniblement, toute conversation prolong6e le fati.
guait. Je n'ai joui de lui que pour m'edifier de son calme
et de sa parfaite resignation au sacrifice supreme I car il ne
se faisait pas illusion et il n'a timoignd qu'un seul regret,
celui de ne pas mourir au milieu des siens, dans sa residence de Tcheng-Ting-Fou! II entra a l'b6pital le 17 octobre apres-midi. J'arrivai le lendemain pendant qu'on lui
administrait les derniers sacrements, et pris une chambre
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presque contigue A la sienne. It conserva jusqu'au dernier
souffle la plenitude de ses faculths, mais dej Ila parole devenait pinible, embarrassie, et on le comprenait difficilement. Le Frere qu'on avait charge de I'accompagner et
qui ne 1'avait pas quitti un seul instant depuis TchengTing-Fou crut saisir a plusieurs reprises, au milieu des
invocations qu'on lui suggerait de temps en temps et qu'il
s'efforqait de r6pdter, cette phrase : a Le pasteur donne sa
vie pour ses brebis. ,
Le 19, un peu avant neuf heures du soir, j'6tais i peine
r6veille de mon assoupissement apres l'operation (on m'avait chloroformis6), que le missionnaire qui- veillait vint
m'annoncer: a C'est fini; Monseigneur vient d'expirer! •
Ses missionnaires prdvenus par tdligramme r6clament,
tant au nom des paiens que des chr6tiens, le corps du pontife. On fit A la paroisse francaise des RR. PP. Jesuites h
Shang-Hai un service tr6s solennel. Il y avait une assistance
de vingt-cinq a trente missionnaires, peut-dtre quatre-vingts
religieuses ou freres. A la suite du consul gen6ral francais,
tout le personnel du consultat en tenue officielle ; pen
pris tous les residents frangais et bien des etrangers, surtout beaucoup de fidiles indigenes. J'eus le regret de ne
pouvoir assister qu'en esprit. La police et les volontaires de
la concession avaient etd, en tenue officielle, recevoir et
saluer le cercueilt I'entree de la concession francaise (l'h6pital general est situe sur la concession internationale).
Apres l'office, on s'empressa de remplir les formalit6s
requises pour embarquer d6s le lendemain le cercueil sur
un bateau allant a Tien-Tsin, d'oi le chemin de fer I'aura
rameni directement a Tcheng-Ting-Fou sans toucher A
Pekin.
II semblait qu'on dat attendre encore de ce zeli pasteur
de longs et bons services. Les jugements de Dieu ne sont
pas les n6tres! II tient a montrer que sa Providence n'a
besoin de personne pour accomplir son oeuvre! Aussi bien,
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ce n'Ctait pas une figure banale d'dveque missionnaire; et
sous la mitre qu'il portait avec tant de dignit, il avait l'-6
toffe d'un superbe officier de cavalerie. Cette belle carrure,
cette ddmarche martiale, un front large, une figure 6panouie, des yeux francs, jaseurs comme on a dit de FCnelon,
et cette voix claironnante attiraient invinciblement et entrainaient amis et inconnus. II suffisait d'avoir passe une
demi-matinee avec Mgr Bruguiere pour etre son ami.
Je dois ajouter que le devoir a et6 toujours et en toutes
choses le grand mobile de sa conduite. II a evite le bruit.
Je n'ai pas souvenance d'avoir lu une seule de ses lettres
livrees A la publicitd, sauf quelques rares et brefs renseignements sur son vicariat que nos Supdrieurs ont fait insdrer dans le recueil des Annales de la Congrigation.
Son action s'est concentr6e tout entibre dans sa mission.
LA, elle a 6Ct constante, ferme, vigilante, feconde!
C'est surtout lors de la revolte des Boxers en 9oo, que
Mgr Bruguiere se montra, et d'une manire supdrieure,
homme de decision.
Tcheng-Ting-Fou est le point de jonction des provinces
du Chan-si, Chen-si, Honan et meme Changtoung avec
Pakin. C'itait le rerdez-vous naturel et str, la route presque nicessaire des Boxers. Quelques inginieurs du chemin de fer qui n'avaient pas eu le temps de gagner HanKiou ni Pekin Ctaient venus demander refuge chezles missionnaires.
Les mandarins, sans hommes, sans armes itaient apeures, affolds. La ferme attitude et la decision da vicaire
apostolique inspira confiance et sauva tout. Sous sa direction, la dCfense s'organisa avec les infimes Celments dont
on disposait. Das le debut, on put resister victorieusement
i quelques actes des.assaillants. La ville ne fut pas ensuite
inquidtie jusqu'A l'arrivde des troupes allides.
Sit6t que Monseigneur put entrer en relations avec les
officiers supdrieurs, - il dtait li dans son element, - il les
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traita magnifiquement et par eux fit respecter les droits de
tous, aussi bien des chritiens que des paiens. Le distingui
general Bailloud appricia hautement Mgr Bruguiere. A
son retour de la campagne de Chine, il pressa vivement le
gouvernement de la R6publique d'octroyer la croix de la
Ldgion d'honneur a ce prilat aussi bon patriote que pasteur devoud et dclaird.
De leur c6tz, les magistrats de la ville proclamnrent1'evque leur sauveur; et ils lui ont garde depuis sincere reconnaissance. Naguere, quand ils apprirent son voyage en
Europe, ils accoururent tous, du plus petit jusqu'au plus
.dlevi, le visiter la veille du depart, se faisant pricdder, sui-vant les usages chinois, de force presents. Et le lendemain,
avant le jour, tous se trouvaient en tenue officielle I la
gare pour saluer Sa Grandeur. En apprenant sa mor, ils
ont fait savoir aux missionnaires qu'ils disiraient comme
eux le retour du corps, pour offrir des sacrifices.
Je devais, respectable Monsieur le cure, ce modeste
bommage a mon illustre ami.
f- C. Vic, C. M.
Vicaire apostolique du Kiang-Si Oriental.

SP. S. - Kiou-Kiang, 9 novembre. - J'apprends ici que
I'enterrement de Mgr de Bruguire a eu lieu 'i TchengTing-Fou le 6 courant, presidd par le vicaire apostolique
de Pikin, Mgr Jarlin, et honord de la presence de
M. Bapst, ministre plenipotentiaire de la Republique franCaise A Pekin.
KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Une lettre du vicare apostolique, Mgr Ferrant, donnait de KiuKiang, a!a date du 3 decembre
suivent:

9go6,

les int6ressants d6tails qui

.. Je ne vous redirai pas nos luttes, nos epreuves de fevrier et les inquidtudes qui ont suivi pendant plusieurs
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mois. Grice a Dieu, nos douloureuses affairesont it6concluesilafin de juin: et des lami-juillet, nos confreres sont
alles rioccuper bravement le poste de Nanchang arrosi du
sang de nos martyrs. Ils se sont installes, les vaillants, au
milieu des rines. Its y ont construit A la hate une eglise
provisoire, un grand hangar pouvant contenir un millier
de personnes. On m'6crit que la a basilique * est bondee
tous les dimanches, qu'il y a, meme intra-muros, un
mouvement prodigieux de conversions. Sanguis martyrum semen christianorum.
Aidez-nous, s'il vous plait, a remercier Dieu, et A obtenir que cette resurrection des ceuvres, commencee, puisse
s'achever enpaix.Il faudra des annies pour tout restaurer;
mais, Dieu merci, le coarage de nos missionnaires est a la
hauteur de cette tiche laborieuse. Ce qui est le plus Adisirer, c'est que la situation gdnirale de la Chine reste calme.
Une sorte de mouvement vertigineux agite les esprits et
les pousse vers une transformation sociale. Le but est
louable, mais la poussie semble bien forte, peut-tre precipitee. N'aboutira-t-elle pas a un choc violent qui bouleversera institutions et ceuvres ? Notre confiance est en
Dieu: les missions sont son ceuvre plus que la n6tre. II
saura les garder malgr6 tout.
Je me permets de recommanderspdcialement i vos pieux
souvenirs une oeuvre qui va se fonder incessamment dans
notre vicariat. Nous n'avions pas, comme en posskdent la
plupart de nos autres missions, d'institut religieux pour
les jeunes filles indigenes qui doivent se consacrer a Dieu
et s'adonner i des ceuvres en rapport avec leur etat. C'itait
ine lacune pour ces ames appelies A une vie plus sainte,
et aussi pour notre vicariat, privd du concoursprdcieux de
telles auxiliatrices. 11 y a environ trois ans, trois jeunes filles
de notre mission ont ite envoy6es i Ning-Po pour se former, A la maison-mere des Vierges du Purgatoire, AI'esprit
et aux exercices de la vie religieuse. Elles vont revenir, ces
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jours-ci, accompagnies de deux Tchekiagnaises, plus Agies,
qui viendront les installer et les diriger encore pendant un
an ou deux. La nouvelle societd portera le nom de NotreDame du Bon-Conseil. Ce seront des religieuses enscignantes, A qui on confiera les icoles de filles et cathecuminats de femmes dans les postes dloigads oti les Fille s
de la Charit4 ne peuvent pas se rendre. Puisse cette
aeuvre nouvelle, appel6e a rendre de grands serv ices dans
les divers postes de notre vicariat, etre b6n ie de Dieu.
C'est une ceuvre nouvelle, done une nouvelle charge
pour notre budget I Mais j'ai confiance que la Providence,
toujours si bonne, y pourvoira. Aidez-nous, s'il you s
plait, au moins par vos pridres.
L'AFFAIRE DE NAN-TCHANG
Nous donnoas ici Is suite du rapport adresse par Mgr Ferrant sur
I&doulourcuse affaire de Nan-Tchang. Nous en avons decrit les origines, en voila le dr6eloppement et les suites.

IV
LE DRAME DE NAN-TCHANG ; LBS MASSACRES

(Suite 1)

2* Incendie des etablissements de la ville.

Pour se faire une idWe de l'immense perte eprouvre par
la mission, il faut connaitre le nombre et l'importance des
bitiments dont se composait notre residence.
La mISSIO. - Elle comprenait I'glise paroissiale; I'habitation des missionnaires; le local destine aux missionnaires qui venaient faire leur retraite a Nan-Tchang; c'etait
un c6te de rimmense enclos reserv6 aux membres de la
communautd. A droite de l'iglise, la partie r6servee aux
ceuvres se composait d'une ecole de garcons, d'un petit
s6minaire et du cat6chumenat d'hommes.
I. Voyez ci-dessus, page 47
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Tout autour, s'6levaient differents batiments qui comprenaient l'imprimerie, le moulin, les chais aux provisions et
la procure avec ses ddpendances.
LE COLLtGE. -

A quelques pas de notre risidence, on

voyait le College franqais, confid aux soins des PetitsFreres de Marie. C'etait, sans contredit, au point de vue
du succes, comme de celui de la batisse, une des maisons
d'dducation secondaire les plus prosperes du Kiang-Si.
Outre le grand batiment qui servait a la communaut6 et
aux classes, lenclos renfermait encore un grand nombre
de cellules pour le logement des 6l1ves internes.
Notons, dbs maintenant, que les le6ves internes et externes ne consentirent plus A rester dans l'etablissement,
aprbs le drame du jeudi soir. On ne les revit plus. Quoique
les Freres soient restis plusieurs heures dansles supplices,
exposds a la foule nombreuse, il ne s'en rencontra pas un
pour ilever la voix en leur faveur.
ATTAQUE

DE LA MISSION. -

Cependant, la foule a quittd

Pe-hou-Kiou.Des bandes nombreuses courent vers la risidence des missionnaires. On voit se pricipiter, Atravers les
rues encombrees, des gens avides de carnage et poussant
des cris sauvages.
A la tEte du bataillon de portefaix, chargds de boites de
petrole, s'avance, cheval, le fils du mandarin suicide. Un
de ses freres dirige Pescouade des assassins. Tout ce triste
monde, entraind par 1'appit du pillage ou altdrd du sang
des Europdens, va se heurter A un premier barrage de soldats. Mais ce barrage de soldats sans armes est bien vite
culbutd et voila les premiers rangs de la cohue en face de
la porte principale de la residence. Cette porte tombe bient6t avec fracas. Pour atre maitres de la place, il ne reste
plus aux assidgeants qu'a traverser une cour et qu'a passer par des fendtres ouvertes. A partir de ce moment toutes les parties de la rdsidence sont envahies en meme
temps. Telle est la fureur de la populace qu'elle ne laisse
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pas aux pillards le temps d'enlever du butin. Le feu semble prendre de tous les c6t6s i la fois.
Dans l'glise, les bancs sont accumules les uns sur les
autres, aspergis de p6trole et livris aux flammes qui d6vorent bient6t l'ddifice entier. 11 en est ainsi des autres batiments: on y accumule les meubles; on y jette du pdtrole
et on y met lefeu. Les flammes trouvent un aliment facile
dans les constructions chinoises, ou le bois tient la plus
grande place. Les murs creux et en briques mises debout,
loin d'isoler les corps de batiments, s'dcroulent au moindre choc ou sous 'action d'une chaleur un peu intense.
Aussi ne faut-il pas s'6tonner si, au bout de quatre heures,
de ce vaste dtablissement formant un groupe de maisons, de cet ensemble de constructions, il ne restait plus
rien.
Quant aux provisions de riz, elles ne tomberent pas ce
jour-la entre les mains des pillards. An moment de I'invasion, il y avait autour du moulin quinze cents charges de
riz, destin6es a nourrir le nombreux personnel des icoles
et du college pendant le reste de I'annee. Par quel mystrieux stratagame furent-elles prEservies de 'incendieOn
serait ported croire qu'il y avait connivence entre les incendiaires et les pillards, dans 'espoir de se partager ce riche butin. Ce ne fut que pendant les deux jours suivants,
lundi et mardi, qu'on vit disparaitre le riz du moulin,
apres quoi celui-ci devint la proie des flammes.
Les autoritds publiques laiss6rent jusqu'au bout une libert6 entiere aux pillards. Mais, ds le troisieme jour,
quand il n'y eut plus rien a voler, ni A detruire, la force
arme vint camper autour des ruines. il y eut A ce moment
des bataillons, l'arme au bras, qui veillerent sur un champ
immense, couvert de tiles brisees et de briques en morceaux. Puisque nous parlons d'armie, il convient de signaler, au nombre des pillards, des soldats de toutes les casernes. La casaque retournde a 'envers, a cause de la pluie,
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ils se distinguirent par leur grand nombre et par leur activiti dans la capture dubutin.
ATTAQUE Du COLLEGE. -Nous

avons diji fait remarquer

que ce college n'itait separe de la residence des missionnaires que par 5oo m6tres.
Quand tous les bitiments de la mission eurent eti livr6s
aux flammes, le bataillon des petroleurs se dirigea vers
l'ecole francaise. Mais ici leur travail etait plus difficile,
car ils ne se trouvaient plus en face de constructions chinoises, que l'on enflamme avec facilitd. Le college, si on
en exempte les cellules des eleves et les autres dependances, 6tait un monument bItia l'europ6enne avec des murs
solides et des itages eleves.
Cependant, malgre les difficultis et au moyen du petrole
versd sur les meubles et les planchers, les incendiaires finirent par terminer leur terrible besogne. De ce beau bitiment, il ne reste plus que les murs. Par-ci par-li, quelques
poutres carbonis6es et s'etendant au-dessus du vide. Les
encadrements des portes et des fendtres, divores par les
flammes, ont laiss6 dans les murs des-trous baants qui donnent a 1'ddifice i'aspect d'une forteresse apres un siege.
3° Incendie des dtablissementsdu faubourg.
Dans le faubourg de Ma-tchang, A un quart d'heure des
rempars, la mission poss6dait d'assez vastes etablissements.
La RisIDENCE.-

Un missionnaire, a titre de cure et d'au-

m6nier, avait groupe, autour de sa residence des ceuvres
importantes : une ecole pour les chritiens du voisinage ;
un catechumdnat pour les hommes du faubourg; enfin une
procure qui rendait de grands services, en raison de la
proximit6 du fleuve. C'est t lui 6galement que l'glise paroissiale avait et confide. On y venait non seulement du
faubourg, mais aussi des campagnes environnantes.

L'ORPHELNAT. -

ao6 -

On d6signait sons ce nom, toutes les

oeuvres de chariti, auxquelles les Soeurs de Charitd ont
coutume de se ddvouer.
Chaque categorie d'oeuvre avait son habitation speciale,
dont le groupe formait une agglomeration considdrable :
bitiment du dispensaire, batiment de I'h6pital, bAtiment
de I'6cole des filles, bitiment du catechumenat de femmes,
bitiment des orphelines. Au centre, s'elevait l'habitation des
seurs. A part les orphelines qui, suivant les coutumes du
pays ne quittent la maison que le jour deleur mariage, pour
se transporter dans celle de leur nouvel epoux,ily avait relativement peu de monde dans l'etablissement des Filles
de la Chariti, au moment du pillage. Cete circonstance,
on la devait aux fetes de la nouvelle annie chinoise, qui
se prolongent pendant un mois entier. A une autre epoque, le personnel delamaison se ffit levi i plusieurs centaines de personnes.
Au nombre des malades, se trouvait, ce jour-la, le missionnaire, M. Salavert, soign6 dans une chambre du premnier etage. Ce confrere, tout jeune et arrive depuis peu de
temps dans notre mission, donnait djai de grandes esperances. Sa maladie, quoique grave, ne paraissait pas cependant mortelle. On venait de le transporter de la residence
de la ville, oh les evenements ne donnaient plus h
M. Lacruche le temps de soigner un malade.
Quel etait I'6tat d'esprit des personnes qui habitaient
l'Ptablissement des soeurs dans un moment si critique?
Ici encore, c'est M. Lacruche qui va inspirer la confiance.
Un mot de lui peut jeter dans les angoises de la peur tout
ce petit troupeau, si faible et si interessant. Ce mot, il ne le
dirapas. Au contraire, A neuf heuresdu matin, il r6pond h
un message de la soeur Cayrel par ces deux lignes: a Ne
craignez orien. On a promis de nous protdger. Livrezvous a vos occupations ordinaires. .
Quant la residence de la ville et le college francais

-

207 -

eurent 6t ivres aux flammes, les incendiaires prirent le
chemin du faubourg.
En route, ils passerent devant un temple protestant,
auprbs duquel demeurait le ministre avec sa femme et une
petite fille. Ceux-ci, malgr6 le voisinage de la mission catholique, s'etaient persuades que les 6meutiers ne s'attaqueraient qu'aux Franqais et laisseraient tranquilles les autres residents etrangers. De fair, dans 1'assemblee de Pehou-Kiou, ii n'avait eti question que des missionnaires et
des etablissements franqais. Mais qui peut se charger de
reglemen ter une dmeute ? Dans de telles circonstances,
tous les emeutiers sont a craindre parce qu'aucun n'encourt de responsabilite. Pour qu'un Anglais pirisse dans
un complot dirig6 contre des Francais, il suffit qu'il
compte un ennemi parmi les conjures.
Le ministre protestant, voyant accourir la foule des
dmeutiers, les salue, les invite a boire du the. Poursuivi
jusqu' 'Ftagedesa maison,ilessaye d'arr6ter ses assassins,
en leur d6clarant qu'il est Anglais et non Francais, protestant et non catholique. Rien ne les arrete ; le malheureux
roule bient6t, inanim et couvertde sang, sur leplancher
de sa chambre.
Sa femme s'etait jetie a genoux,sur leseuil desa maison.
La, elle essayait, elle aussi, d'attendrir ses agresseurs. On
1'entendait s'ecrier, comme son mari: a Nous ne sommes
pas Franqais, nous n'avons rien de commun avec les catholiques : nous ne sommes nullement compromis dans le
meurtre du sous-prefet. Vaines remarques, inutiles supplications. En un instant, elle est renversdc, frappee, pietinee et son cadavre recoit des outrages qu'une plumehonnete ne saurait decrire.
II restait une petite fille, que I'on dit s'etre rdfugike entre
les bras de sa mire menacie. Elle fut saisie par les assassins
qui la prirent par les pieds et lui fendirent la tete contre le
sol.
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Cete armee d'assassins, d'incendiaires et de pillards passait, un moment apris, devant une autre residence de missionnaires protestants. Les ministres avaient eu lfe temps de
quitter leur maison et de se refugier dans une caserne du
voisinage. Pour quelle raison cette residence ne subit-elle
pas le sortde la prdcedente et ne fut-elle pas livree aux flammes? On dit que des personnages influents se tenaient devant la porte et ditournerent la foule, en la dirigeant directement vers les etablissements catholiques du faubourg.
11 etait plus de midi quand les assaillants arriverent devant la porte de Ph6pital.
Ici, les incendiaires donn6rent aux pillards le temps de
devaliser la maison. 11 serait plus conforme a la verite de
dire que les voleurs etaient en si grand nombre, qu'ils
reussirent a soustraire aux flammes tout ce qui leur parut
avoir quelque valeur. Une enquete minutieuse a demontri
que parmi les nombreux voisins qui entouraient P'tablissement des sceurs, on trouverait difficilement trois families
qui n'aient eu leur part du pillage. A titre d'excuse, on
pourrait dire que la population du voisinage est des plus
pauvres. En tout cas, tout, si peu que ce fat, excita la convoitise des pillards, jusqu'aux vetements d'une petite orpheline malade, que les sours, en quittant l''tablissement,
avaient laissde dans son lit. Elle fut d6pouillee et diposee
toute nue sur le plancher.
Par suite du pillage et de rincendie, au bout de quelques
heures, de tous ces corps de batiments, qui formaient un
ensemble si considerable, il ne restait que des debris et des
cendres. Ily cut cependant de la prudence dans forganisation de ce vandalisme. Car, de peur de communiquer le
feu aux propridtes mitoyennes, les vandales s'abstinrent de
livrer aux flammes les maisons les plus rapprochees. Mais
comme rdsultat, ce fut identique, car ce qui ne devint pas
la proie du feu tomba sous la hache des destructeurs.

(A suivre.)
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TCHE-KIANG
EXTRAIT DU RAPPORT DE MGR RIYNAUD,

VICAIRE APOSTOLIQUE

DU TCH9-KIANGC.

Ia septembre 1905

NOTIONS GEN tRALES
Le vicariat apostolique du Tche-Kiang comprend toute
la province de ce nom, qui estla plus petite des provinces de
Chine, renfermant a peu pres 4 degres giographiques du
nord au midi et de Pest a rouest. Elle est bornie au nord par
le Kiang-Nan, au midi par le Fo-kien, A l'est par le KianNan et le Kiang-si, et A Pouest par la mer de Chine.
Sa situation fait du Tche-Kiang l'une des importantes
provinces de l'empire chinois; les iles Tchou-San ou Chusan qui en dependent sont une position strategique de premier ordre.
Le Tche-Kiang a une superficie de 92 ooo kilometres
carr6s et une population d'environ 23 millions d'habitants.
La province du Tche-Kiang fut 6rigde en vicariat apostolique par Innocent XII, en I696.
Le premier vicaire apostolique fut Mgr d'Alcali, de
'ordre de Saint-Dominique. Apres I'poque des persecutions, les chretientes en furent administries soit par les
RR. PP. Dominicains du Fo-kien, soit par les Prdtres de
la Mission du Kiang-Nan.
En 1839, sur la demande de Mgr Carpina, de I'ordre de
Saint-Dominique, vicaire apostolique du Fo-kien, toute la
provinceduTch6-Kiangfutconfiee aux Prdtres de la Mission
et Mgr Rameaux, membre de ladite congregation, fut etabli vicaire apostolique du Kiang-Si et du Tchi-Kiang. En
1846, ces deux provinces furent divisdes en deux vicariats
apostoliques distincts, selon les limites respectives de la
juridiction civile, et Mgr Lavaissiere, dont je suis le cinquieme successeur, fut nomme vicaire apostolique du Tche-
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Kiang. Le tableau comparatif ci-apres (Voyez page 216)
montre clairement les progres realises.
La province du Tchi-Kiang comprend onze prefectures
civiles qui forment cinq groupes de deux on trois prefectures, avec, Ala tete de chaque groupe, un tao-tai ou intendant. J'ai suivi cette division pour placer a la tete de chaque groupe, un missionnaire experimenti qui a des pouvoirs plus itendus, et que j'ai accriditi aupres des fonctionnairespour traiter les affaires religieuses-de son district.
C'est lui qui est responsable devant le vicaire apostolique
et doit chaque ann6e lui rendre compte de I'etat de son district, recourir A lui pour les cas plus difficiles et le mettre
au courant des choses plus importantes. 11 a sous lui cinq
on six missionnaires qui remplissent les fonctions decures
ou de vicaires, tandis que lui-meme represente a peu pres un
archipr&tre. Cette subordination favorise 'ordre et facilite
1'administration du vicariat 1.
DES MISSIONNAIRES

Les missionnaires europeens et chinois sont tous des Prdtres de la Mission, excepti sept pretres seculiers, dont quatre Europeens et trois Chinois, form6s parles Pretres de la
Mission.
Nous avons deux siminaires, un grand et un petit. Jusqu'a present, le grand s6minaire 6tait a Ning-Po; mais le
nombre croissant des ileves me force de chercher ailleurs
s. Ces quatre sections correspondant aux limites de la juridiction
civile, c'est-i-dire du territoire confie & un tao-tai ou intendant
sont les suivantes:
L. NrNG-CaAO-T'A : c'est-i-dire Ning-po-fou, Chou-shing-fou et
T'ai-tcheou-fou.
II. Han-KIu-Hou: c'est-&-dire Han-tcheou-fou, Kia-shing-fou et
Hou-tcheou-fou.
Ill. KYmc-Kxu-YEN : c'est-h-dire Kyng-hoa-fou, Kiu-tcheou-fou et
Yen-tcheou-fou.
IlI. WEKG•-TCH: c'est-i-dire Weng-tcheou-fou et Tchu-tcheoufou.
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un local plus spacieux ou plut6t de le construire, si la Providence m'en fournit les moyens. 11 comprend 18 thoologiens et 8 philosophes. Le petit sdminaire, situd dans
I'archipel de Tchou-San, au nord et pres de la ville de Tinghai, compte trente latinistes. De plus nous venons de fonder une icole.prdparatoire, oi les jeunes candidats etudieront pendant trois ans les livres classiquesdu pays, apprendront a lire et i icrire le latin, etserontensuite envoyes au
petit sdminaire, si on trouve en eux les marques d'une
vraie vocation. On pourra ainsi former des cours reguliers
pour alimenter le grand seminaire.
Tous les 6leves de ces itablissements sont sipar6s des
seculiers et vivent en commun sous la surveillance de
missionnaires europoens, qui s'appliquent a les former ala
vertu et a la science, selon l'esprit et les regles du saint
concile de Trente. IUs sont entierement A la charge de la
mission.
DES INSTITUTS REGULIERS.

Les Filles de la Charitdde Saint-Vincent-de-Paul onteu
au Tche-Kiang leur premier 6tablissement dans la Chine
proprement dite. Elle sont maintenant 40, dont 25 europeennes et 15 indigenes. Elles s'occupent sous la direction des missionnaires designis par le vicaire apostolique
de toutes les oeuvres de leur vocation avec un devouement
qui n'est egale que par leur succes. Par le moyen des
icoles et des orphelinats, des catichumenats, des h6pitaux et des hospices, des dispensaires et des visites a domicile, elles exercent tous les genres de misdricorde envers
les pauvres et les ignorants, et font connaitre la religion
par ses bienfaits.
Elles ont cinq maisons. Voici du reste la liste de leurs
ceuvres et de leurs rdsultats :
H6pitaux d'hommes, 4; malades soignes, 3175.
de femmes, 4; malades soignees, 440.
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Hospices de vieillards, 3; nombre de vieillards, 85.
de femmes, 3; nombre de vieilles, 80.
Orphelinats de garqons, 2 ; nombre d'enfants 82.
de filles, 4; nombre d'enfants, 502.
Ecoles de filles, to; nombre d'elives, 35o.
Ouvroirs de filles, 8 ; nombre de filles, 420.
(Euvre des estropies: gargons, 53;
filles, 49.
Dispensaires 5; remedes distribues, 198 806.
Visites des malades Adomicile, 25 125.
Depuis trois ans, nous avons fait appel au devouement
des Petits-Freresde Marie. Ils sont cinq et dirigent avec
beaucoup de zele un coll6ge oi de jeunes Chinois viennent
itudier les langues et les sciences europeennes.
Enfin nous avonsune communauti indigene de religieuses appeldes Vierges ou Filles du Purgatoire a cause de
leur divotion spiciale pour le soulagement des pauvres
Ames du Purgatoire. Elles font les trois vceux simples
qu'elles renouvellent chaque annie. Elles s'occupent de
l'Nducation chretienne des femmes dans les orphelinats,
les catechuminats et les ecoles, la ou les Fillesde la Charitd
ne sont pas ou ne peuvent pas aller. C'est une petite communautd qui edifie et rend de pricieux services. Dieu
semble la binir d'une fagon particuliere. Elle compte cinquante membres, y compris les novices et dirige quatre
maisons. Pour les organiser definitivement, il faudrait leur
bitir une petite maison-mere avec un noviciat. C'est une
oeuvre qui s'impose, que je d6sire de tout mon coeur, et que
je realiserai aussit6t que les ressources du vicariat le permeuront. En attendant, les Filles de la Charit de Ning-Po,
pour leur donner un asile, privent leurs oeuvres d'un immeuble nicessaire.
Parmi les pretres indig4nes du vicariat, douze sont
membres de la Congregation de la Mission; de meme,
quinze Filles de la Charit6 sont d'origine chinoise, ainsi
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que toutes les Vierges du Purgatoire. En g6neral les Chinois sont assez inclines vers un etat regulier et viventd'une
manibre conforme Aleur vocation. Ils sont tres simples et
I'observation des regles leur coite peu.
DES iGLISES, CHAPELLES ET PRESBYTARrS

Nous avons dans le vicariat, 12 grandes glises, 1o6 chapelles et 178 oratoires. Nous avons aussi, a c6te des eglises et principales chapelles, 17 residences fixes avec un ou
deux missionnaires. Les chapelles sont des centres tres
utiles et presque indispensables pour la formation des
chrdtiens et leur perseverance dans le chemin du devoir.
C'est 1a, en effet, qu'ils se reunissent pour prier en commun, .couter la parole de Dieu, et sanctifier le dimanche
sous la surveillance d'un catechiste qui remplace le missionnaire. Sans ces lieux de reunion et livrds Aeux-mimes,
ils oublieraient peu a peu leurs devoirs. II faudrait done
multiplier partout les chapelles.
Dans les r6sidences centrales et dans la plupart des stations, le culte catholique peut s'exercer avec une entiare
libertd. Quant aux nouveaux endroits, il faut quelquefois
prendre des precautions a cause de la foule enorme que la
curiosite attire, et qui pourrait occasionner du tumulte,
surtout dans certaines rigions plus reculdes oii souvent la
population est ignorante, grossiere et hostile. Mais il nous
arrive aussi de rencontrer dans ces nouveaux endroits, des
gens simples que les ceremonies touchent et ravissent et
qui se tiennent d'une fajon tout a fait convenable.
DE L'ADUCALTION DE LA JEUNESSE

Le vicariat compte 67 icoles avec 1269 eleves, et 22
dcoles de filles avec 833 6colitres. C'est une oeuvre vitale
qu'il faudrait dCvelopper.
De plus nous avons ouvert 3 colleges sino-europeens
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pour l'enseignement des langues et sciences d'Europe. Us
sont frdquentis par i5o Ileves, dont le nombre promet
d'augmenter sensiblement. Comme j'ai en l'honneur, il y
a deux ans, de I'dcrire a S. Em. le Cardinal Prefet de la
Propagande, cette oeuvre des colleges sino-europiens
s'impose comme un besoin que nous ne pouvons pas
negliger.
La Chine sortant d'une longue lethargie et renonqant a
son systeme de m6pris ou du moins d'indifference pour
les choses d'Europe, ouvre partout des dcoles pour initier
la jeune gdneration aux progris modernes. Elle cherche
des educateurs etrangers, car les 6leves les prdferent aux
professeurs de leur pays qui n'ont ni le ddvouement, ni
surtout la science nicessaire. Les protestants n'6pargnent
ni les hommes, ni I'argent pour accaparer ce mouvement
Aleur profit. Ils comprennent que par ce moyen its penvent s'emparer d'une influence prepondirante dans le pays.
De fait, c'est la classe dirigeante, la Chine gouvernementale qui, demain, va sortir de ces colleges. Priparde par des
mains protestantes, elle sera favorable au protestantisme,
dont elle epousera a son insu, les opinions contre l'Eglise
catholique. Ainsi nous aurons plus tard des magistrats
doablement hostiles a notre cause, et comme paiens, car
la plupart ne se convertiront pas, et comme eleves des ministres protestants. Pour iviter ce danger, et pour nous
assurer one influence tres pr6cieuse, il serait sage et urgent
de rdpondre a ce mouvement gdndral, qui pousse la jeune
Chine vers la civilisation europdenne: il faudrait ouvrir
des colleges. Directement,peut-4tre,il nous donneront peu
de chritiens, mais par leur moyen nous formerons de
futurs fonctionnaires qui garderont de nous des sentiments
d'estime et seront des amis reconnaissants. Ils auront de la
religion des iddes plus justes qui remplaceront les prejuges
seculaires; ils comprendront mieux que le but de notre
mission est de faire du bien, et nous trouverons la un 1le-
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ment utile et puissant pour la f6conditi de notre ministire.
Le vicariat possede io grands orphelinats avec i o8o orphelins ou orphelines, sans compter les plus jeunes, au
nombre de i o12, qui sont en nourrice. Ces 6tablissements
sont soutenus par l'oeuvre de la Sainte-Enfance.
DE QUELQUES PIEUSES INSTITUTIONS UTILES
A LA DIFFUSION DE LA FOI

Nous avons 6tabli des catechumenats d'hommes et de
femmes dans les principaux centres de la mission, cinq pour
leshommes et six pour les femmes. C'est unedes oeuvres les
plus importantes pour la formation de chretiens instruits
et fervents. Avant le baptdme, nous reunissons pendant
quelques mois les catdchum~nes qui se prdparent i le recevoir. Tous les jours on leur fait plusieurs instructions suivies sur ce qu'ils doivent croire et faire pour devenir de
bons chrktiens. A l'abri de toute influence paienne, entourds
de bons exemples, plongds pour ainsi dire dans une atmosphere religieuse qui les pnketre et les faconne, ils sont
comme dans un moule qui leur imprime les formes de la
vie chr6tienne.
Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, les im-.
pressionne, les edifie, les porte vers les choses de la foi et
de la piet. Is comprennent mieux la religion, Pestiment
davantage, et la pratiquent avec des convictions plus fortes.
Les catichumenats sont done une 6cole de formation
vraiment efficace. Ils ont encore cet avantage de diminuer
les fatigues du missionnaire. car il lui en coite beaucoup
moins de faire des instructions suivies a un nombreux auditoire, dans un lieu r6gulier et convenable, que d'avoir a
les r6epter successivement plusieurs fois A des personnes
isoldes dans un lieu et des circonstances moins favorables.
Voili pourquoi je recommande aux missionnaires de rdunir
autant que possible les catichumenes dans nos residences
avant de les admettre au bapt4me.
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SIlsy reviennent encore pour se preparer i leur premiere
communion et a la confirmation. Ils reqoivent ces divers
sacrements siparement et apres des intervalles; nous les
y disposons par des instructions sp6ciales et une petite retraite de deux ou trois jours. Ils en comprennentmieux les
bienfaits, les reooivent avec plus d'estime et en retiennent
plus de fruits. GrAce a ces moyens, nous n'avons pas de difections A diplorer de la part de ceux que nous admettons
au baptdme. Ils connaissent mieux ce qu'ils reqoivent, le
connaissant, ils I'estiment et ils accomplissent les devoirs
qui en dicoulent.
TABLEAU COMPARATIF
des principauxfruits spirituels au Tche-Kiang
pour les ansaes 884, i894; rgo4
I. PERSONNEL

1884

Lazaristes europens . . . . . . . . . ...
Lazaristes chinois. ...
. . .
Pretres seculiers ... . . . . . .
Filles de la Charit . . . . . .
Freres maristes . . . . .
.....
Vierges du Purgatoire. .. . .
Cat6chistes, maitres d'cole ..
Endomrit

uon

onLne la Mission .

. .

. .

REsidences de missionnaires ...
. . . ....
Grandes eglises. . . . . . ..
. . .
Chapelles de chretiens . . . . . ......
Oratoires ou maisons de r6union pour prier.
Grands seminaristes . . . . . .......
Petits s6minaristes ....
....
.. .
Collges...
. . . . . . . . . . . .
. ..
Nombre d'eeves. . . . . . . . . . .....
Ecoles de garcons. . . . . . . . . . .....
Nombre d'elves. .
.
. . . . . ......
Ecoles de filles . . . .
.....
.
Nombre d'eleves ............
.
... . .

1904

6

4

35

34
o
26
78

42
5
48
95

84

147

221

10
10

17

So

12

59
8

io6
178
101
lot

3
3o
o

II. ETABLISSEMENTS ET (EUVRES
-

hrs('^^ d^--

uduWr.O ouu

. . . . . .
. .
. .
. . . ...
.
.
.
.. . . .o .
. . . . . .

1894

247

27 29+11
I
3

24
400
8
188

8
26

541
21

4871

I5o
77
i z6
22

833

z. 11faut ajouter pour cette annee igo5, aux to grands seminaristes marques ci-dessus, Ies 8 philosophes qui entrent en theologie, et les 8 latinistes qui vont commencer leur philosophic.
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FRUITS SPIRITUELS.

Nombre de chretiens. . . . .
Catechumenes bien disposes .
Baptimes d'adultes . . . . . .
Confessions annuelles. . . . .
Confessions de ddvotion. ..........
Communions annuelles . . .
Communions de.divotion.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

1884

1894

1904

. .
. .
... .
. .

. .6
332 9912 18 41
861 lo 6641
. .
615
285 x 931
.
420
. .
3 o54 4 58o 9 087
.
i 578 20 551 27 046
. . . . ....
a 487 3 727 7 86
17092 27 470 34 486

PERSE
Le prince Mobamed-Ali-Mirza, fils ain6 de S. M. Mouzaffer-Eddine decide au commencement de janvier 1907,
succede a son p&re. II s'appellera disormais S. M. Mohamed-Ali-Shah. Comme tous les princes hiritiers de Perse,
il gouverna la province de Tauris qu'il ne quitta que pour
se rendre A Teheran il y a quelques semaines.
Le souverain defunt avait, en plusieurs circonstances,
timoigni sa haute bienveillance A la mission catholique;
nous 1'avonsconstat6. En plusieurs circonstances aussi, le
nouveau souverain a exprimi Ies mimes sentiments.
OURMIAH
Lettre de M. F. MIRAsIs, pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
Ourmiah, le x3 novembre 1906.

Pour bien juger des succas ou des insuccesd'une mission,
il faut considerer les difficultds qu'elle rencontre dans son
developpement. Or, si 'on envisage, a ce point de vue, la
mission d'Ourmiab, on peut dire que, malgrt les grands
obstacles qui 'entourent, elle a eu de bons rdsultats.
i. Aux: 18413 chretiens de I'annie derniire (90o4),
il faut ajouter 2 ooo adultes baptises cette ann6e: le nombre actuel des chr6tiens depasse done 20 ooo.
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Parlons d'abord des obstacles : le premier obstacle
qui entra-'e les efforts de notre mission c'est la multiplicite
des confessions et sectes religieuses dans la vallee d'Ourmiah, mulliplicite i laquelle contribue I'ignorance en matiere de religion : presbyltriens, anglicans, russes, baptistes, luthdriens, nestoriens, armeniens, etc., toutes ces
sectes itourdissent le pauvre peuple; celui-ci ne sait qui
croire ou bien il finit par s'imaginer que routes les religions
chr6tiennes sont igalement veritables; de 1b, lorsqu'il voit
son intiret temporel dans telle ou telle secte, il I'embrasse
volontiers.
Le second obstacle consiste dans les voyages des habitants
de ce pays en Europe on en Amerique. Une fois &l'tranger, nos chretiens sont eblouis par le nouveau genre de vie
auquel ils sont amenes; et, pour comble de malheur, ils
reviennent au foyer domestique, apres avoir emprunti Ala
civilisation europeenne ce qu'elle a de defectueux tant pour
les mceurs que pour la foi; de 16, dans ces sores de personnes, une morale qui va de plus en plus en se relachant,
et une indifference religieuse assez prononcee.
Le troisieme obstacle, c'est 'insuffisance de nos ressources par rapport aux &coles. Ce que nous avons suffit A
peine pour les ecoles de garqons dans les villages; et les
filles restent sans instruction et sans formation chretiennes.
Or, ce sont les filles surtout qui peuvent exercer une action
efficace, puisque les hommes etant, pour la plupart du temps,
absents par leur emigration l'6tranger, toute la charge de
l'ducation des enfants incombe aux meres. Et si les
meres ne sont pas instruites, on a des families catholiques
de nom, mais qui nous echappent a la premiere tentation
qui survient.
Le quatrieme obstacle, le plus grave peut-etre, se trouve
dans les vexations exercies contre les chretiens par les gouverneurs. Pour ichapper i cette oppression, les chretiens
cherchent protection aupres des missions; il s'ensuit que
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ia mission qui a le plus d'influence aupr6s des gouverneurs
est aussi celle vers laquelle on se tourne davantage. Or,
I'i nfluence de la mission frangaise, jadis superieure a celle
des autres missions a un peu diminui par suite de ce qu'on
raconte sur ce qui se passe en France.
Le cinquitme obstacle c'est la pauvreti qui pOse, depuis
qu elques annees sur les habitants d'Ourmiah ; c'est ce qui
fait que, perfas et nefas, its cherchent tous les moyens
de pourvoir a leur existence. Ils ne regardent plus ot se
trouve la v&ite, mais ils vont la oil quelque int6ret temporel les attend.
Cependant, malgrdces difficultis, notre mission n'est pas
restie sans succes. A ne parler que des quatre ans que je
viens de passer a Ourmiah, j'ai constate les progris suivants; I° notre icole de la ville a fait des progres evidents:elle est, sans contredit, la premiere pour la discipline
et, l'enseignement; c'est ce qu'a declare M. Descos, minisire frangais A Teheran, dans son passage par Ourmiah,
aprbs en avoir visit6 les principales dcoles. Cela est si
vrai, que des protestants viennent meme etudier chez nous,
ce qu'on n'avait jamais vu.
°. Quant aux missions, nos fideles ont sensiblement augmentd. A Tchaherguchi, nous avons eu des conversions
qui nous ont decid6s a y faire une chapelle. A Mouradalouvi, des families entieres ont quitt l'orthodoxie russe
pour embrasser le catholicisme. Ces exemples ontete heureusement suivis par une douzaine de families a Alqai et
par une autre douzaine A Zumellan. Le village. Zagnalouwi presque tout entier s'est converti du schisme russe A
notre sainte religion.
A mesure que ces conversions se faisaient, nous organisions des missions dans le but de preparer les nouveaux
fideles A la confession et a la communion. Tout en
passant sous silence les conversions privies que j'ai constaties, je puis ajouter que sont venues A nous deux autres
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paroisses, celle d'Issi-Moucala et celle d'Alvatch. Voila
l'Ptat de notre mission d'Ourmiah.
Quelles sont maintenant vos occupations, me direzvous ? Les voici : donner des confdrences, deux fois par
semaine, a nos dleves; des conferences aux Enfants de
Marie, dont je suis charge; donner, dans notre journal, des
articles concernant l'exposition de notre foi; precher des
missions et faire la classe, i la fin des missions.
Veuillez agrier, etc.

F. MBAssS

Lettre de la saur LAPERRIERE, Fille de la Charitd,d la
tres honorde Mere KIEFFER..
Ourmiah, Ic 6 decembr

19go6.

Laissez-moi profiter de cette occasion oh j'ai la joie de
vous ecrire pour vous redire une fois de plus, ma tres honoree Mere, tout le bonheur que je goilte dans notre chbre
mission, o& je m'habitue tousles jours et me familiarise petit
a petit avec la langue malgrd ses nombreuses difficult&s,
ce qui momentandment est pour moi un grand obstacle au
bien et au zle que je voudrais exercer aupres des enfants
qui me sont confies ; avec de la patience et de la perseverance j'espere arriver au but de mesddsirs. Ma bonne sceur

supirieure, pour me consoler, me dit qu'il me faudra plusieurs ann6es avant de parler la langue completement.
Combien nous avons a remercier le divin Maitre, qui
nous permet a travers une si grande misere de pouvoir
dlever quarante orphelines. C'est une peine immense que
nous 6prouvons chaque jour d'en refuser un grand nombre
qui se prisentent: si nous pouvions les recevoir, des demain notre orphelinat renfermerait cent enfants de diff6rentes religions et nous en ferions de bonnes chritiennes!
Nous esperons des jours meilleurs qui nous permetteront
de realiser cet ardent ddsir de nos cceurs.
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A la grande misere occasionnee par la famine, il faut
ajouter le pillage-des villages par les Kurdes qui dcpouillent entierement les pauvres gens de leurs quelques richesses, et, s'ils cherchent a lutter, ils n'hsitent pas i
le tuer.
11 y a quelque temps, on nous conduisait a l'h6pital une
pauvre femme armenienne, gri6vement blessee au bras par
un de ces brigands, parce qu'elle ne leur avait pas ouvert
assez vite la porte de sa cabane; ils ont absolument tout
emportd, mime les vitements des cinq enfants qui etaient
couchds,malgr6 les riclamations de lapauvre mere qui, elle
aussi, a dQ se faire prdter des habits pour etre conduite A
l'hospice et y recevoir les soins n6cessaires. II est probable
qu'elle sera infirme toute sa vie, malgrd les bons soins du
medecin, les os etant fracassds en plusieurs endroits. Le jour
de l'lmmaculde-Conception, que nous avons celebree avec
beaucoup desolennite, la pauvre femme faisait son abjuration et embrassait avec une grande joie notre sainte religion ; son mari a promis d'en faire bient6t autant avec
ses cinq enfants, disant que le bon Dieu avait permis ce
grand malheur pour les faire sortir de leurs erreurs et les
appeler a une religion meilleure.Que de villages et de familles sont ainsi pilles chaque jour ! De nombreuses reclamations ont eti faites aupres du gouverneur pour qu'il fasse
garder les villages, autrement ces brigands, qui n'ont peur
de rien, seraient bient6t maitres du pays. C'est lamentable
et c'est, parait-il, la premiere ann6e oi ils ont tant d'audace
et font tant de ravages; m8me en plein jour, ils depouillent les cavaliers et les-laissent presque nus sur les routes.
Comme nous avons partage la joie de notre bonne soeur
superieure quand le jour mime de 'lmmaculde-Conception elle a regu, ma tres honorde Mere, le don de votre
bont6 pour nos pauvres affamss; encore ces jours-ci elle
nous disait: w Qu'allons-nous faire cet hiver si la divine
Providence ne nous vient en aide, j'ai le coeur fendu Ala
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pensie de renvoyer tous cespauvres gens, mais que faire ?>
Et voila, ma tres honorie Mere, que la Sainte Vierge a
entendu notre priere; quel soulagement pour le coeur si
charitable de notre bonne soeur superieure! Nous itions
aussi heureuses qu'elle, car pour nos pauvres c'est une vraie
fortune dont nous ne saurons assez vous timoigner notre
reconnaissance. Combien nous sommes touchees de tout
I'intirrt que vous ponez a notre chere mission si pauvre
par suite de ces trois annies de famine!
Des families qui jusqu'ici vivaient dans l'aisance en travaillant la terre se sont vues forc6es cette annie d'avoir recours a notre charilt pour ne pas mourir de faim; des cultivateurs ayant ensemenc6 pour des milliers de francs de
bl n'en ont pas retird pour 400 francs, pas seulementpour
se nourrir.
Malgre cela, ils esperent que 1'annie prochaine Ia moisson sera meilleure, car, disent-ils,au bout de trois ansl'insecte qui fait tant de ravages, meurt; et c'est la troisieme
ann6e. Dieu le veuille; mais en attendant, il faut vivre I
Votre fille, ma tres honorde Mere, se recommande a vos
bonnes prieres pour faire tout le bien que Notre-Seigneur
attend de sa faiblesse.
Sceur LaPRRIasiE.

ISPAHAN
Lettre de sceur CHOBLET, Fille de la Charite, a la tres
honoree Mere KIEFFER.
Dioulfa-ispahan, le 12 decembre 1906.

Je ne veux point entrer dans le d6tail du bien que notre
mission est appelee A faire au milieu de pauvre peuple
jusqu'ici complbtement neglig6 pour l'instruction religieuse, M. le supdrieur (M. Demuth), qui est a Paris en ce
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moment, a dtl vous le dire. Mais ce qui vient de se passer
ici fortifie encore nos esperances.
La semaine derniere le prince Zelli, sultan, gouverneur
d'Ispahan et frere du schah, rencontra notre pretre catholique arminien :t lui dit qu'il voulait venir voir les seurs
pour visiter leur maison, ajoutant que ce serait le jeudi
ou le samedi suivant, jour de la fRte de l'Immaculee-Conception. Nos bons missionnaires me previnrent de suite;
mais ni eux ni nous ne pouvions recevoir le prince; il
parle persan et turc, M. le supdrieur nous manquait. Je
priai donc le pretre arminien de vouloir bien etre notre
interprete pros de Son Altesse pour lui offrir nos hommages, la remercier et I'assurer que nous serions heureuses
de lui faire visiter notre itablissement.
Tout sest bien passd. La visite a eti longue et tres bienveillante; au parloir, le prince nous a dit qu'il est content
que nous soyons ici, qu'il sait que nous y faisons le bien;
a la chapelle, il s'est prostern et a .prid respectueusement, ii
a dit ensuite qu'il avait demand ia Dieu pour nous et pour
lui ses faveurs. Tousles personnages qui l'accompagnaient
ont itC igalement tres respectueux. A la pharmacie et au
dispensaire, le prince a pris le temps de tout regarder en se
faisant expliquer chaque chose et il a ete content de nous
dire en franqais que tout etait tr6s bien. Aux classes, il a
dit aux enfants de bien apprendre tout ce que nous leur enseignons et que cela leur servirait plus tard, que nous etions
des femmes du bon Dieu, que nous n'tions venues ici que
pour leur faire du bien; apres les avoir examindes, ii s'est
arrdi en face des plus petites, il a pris par les mains une
des plus pauvres et l'a embrassie comme un bon papa. A
l'ouvroir, se trouve le catichisme en images; il 1'a bien regarde, a demande des explications que nous ne pouvions
lui donner dans sa langue; l1, encore en francais, il nous
a dit: KTres joli, tres joli v. A la classe des petites, il a pris
un morceau de craie et a ecrit en francais son nom sur le
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tableau avec la date de sa visite. De retour au parloir, ii a
pris une tasse de cafe suivant I'usage oriental et n'a cesse
de temoigner sa satisfaction.
On dit que cette visite sera un alpui pour nos oeuvres.
Nous en avons remercii notre Immaculee Mere a qui
j'avais demande que le tout soit pour la gloire de son divin
Fils.
Nous sommes bien heureuses de nous devouer avec nos
bons missionnaires; aidees de leurs conseils et de leur appui, nous pourrons faire le bien,. grace a vos dons genereux.
J'ai Fhonneur d'etre, ma tres honorie Mire, votre tres
humble et tres obissante fille,
Seur CHOBLET.

SYRIE
BROUMANA
Lettre de M. A. DELPY, pritrede la Mission
a M. A. MIL.o, secrdtairegineral.
Broumana, pris Beyrouth, le 5 janvier

9go7.

Dans ma derniere lettre je vous parlais de nos euvres de
Broumana. Outre les missions a la campagne et les retraites ecclesiastiques, j'ajoutais que, lorsque la Providence
nous en fournissait l'occasion, nous nous occupions de nos
catholiques de Broumana; mais cela d'une facon tout A
fait sur6rogatoire.
Notre congregation d'hommes et de jeunes gens marchait cahin-caha depuis quelque temps par suite de diverses
circonstances. Au beau jour de lImmaculee-Conception
nous avons eu le bonheur de la remettre A flot. Mais hilas ! il est a craindre que le demon et les protestants ne
viennent encore semer la zizanie. Nous ticherons cepeln-
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dant de veiller et, avec la grace de Dieu, de privenir les
difficultes, autant que faire se pourra.
La congregation d'Enfants de Marie nous donne la plus
grande consolation. Elle se recrute non seulement a Broumana mais encore dans quelques villages environnants.
Nous en avions convoqu6 les membres pour la retraite
g6nerale le lendemain de Noel. C'etait 1'poque la plus favorable, les filatures, oil pour la plupart elles travaillent,
ch6mant ces jours-l. Quant a nous, nous venions de c16turer une mission tres consolante.
Les congreganistes d'Arbanid avaient trois heures de
chemin a faire pour rdpondre a notre appel. Toutes, A
quelques exceptions pr6s, ont tee fideles au rendez-vous. L a
distance 6tant trop considerable pour les renvoyer chaque
jour chez elles, nous leur avions loui un petit pied-A-terre
a Broumana mame ; les Enfants de Marie de Roumi,
de Joura et de Ghabd venaient le matin de tres bonne
heure pour repartir le soir.
Elles commenqaient la matinee par l'assistance a la
sainte messe oi elles chantaient en langue du pays les
louanges de Marie; et dans la journ6e elles entendaient
deux instructions et passaient le reste du temps a s'instruire
des vdritis chrdtiennes, A s'examiner et a purifier leur
conscience par une bonne confession.
Qui pourra dire les actes de vertu que leurs anges gardiens ont eu a enregistrer pendant ces jours benis. Quelques-unes avaient a lutter d'abord avec leurs families pour
pouvoir se rendre aux saints exercices. La contrainte impos6e par le reglement semblait aussi leur peser un peu le
premier jour ; c'tait la premiere fois de leur vie, pour un
grand nombre, qu'elles se voyaient soumises a une regle.
Cependant leur g6enrositi et leur esprit de foi eurent bien
vite fait de surmonter tout obstacle.
Cette retraite a opird un bien immense, et sera, je l'es-
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p&re, pour ces jeunes filles, ie point de depart d'une vie
foncikrement chretienne.
Les saints exercices se sont cl6tur6s le dimanche par une
reception solennelle d'aspirantes.
Les meilleures choses ont une fin ici-bas; aussi, quand
il a fallu rentrer difinitivement dans leurs villages, ces jeunes filles ne pouvaient retenir leurs larmes. Nous 6tions si

heureuses, disaient-elles? II nous semblait etre au ciel!
Pourquoi ces jours de paix se sont-ils si vile ecoulds ? Oh!
priez pour nous et obtenez-nous de Marie la perseverance.

Que leur Mere du ciel, la Vierge Immaculee les protege
et les garde au milieu des dangers qu'elles peuvent rencontrer dans les filatures ott Dieu ne regne pas toujours en
maitre.
C'6tait la premiere fois que ces jeunes filles se reunissaient en si grand nombre pour la retraite. Aussi leurs allees et venues excitaient-elles la curiosite. Nous en avons
eu un exemple le dimanche a la messe de communion generale ottcentdix-sept d'entre elles se sont approchdes de la
sainte table. Les protestants de Broumana sont venus ce
jour-li a l'gglise ox ils ont entendu la sainte messe. Ils ont
pu se convaincre que si les enfants de saint Vincent de
Paul ne font pas autant de bruit qu'eux, du moins ils
c herchent, dans la mesure de leur possible, i faire le bien, a
promouvoir la plus grande gloire de Dieu.
Et maintenant nous allons reprendre le travail des missions. Demandez a Notre-Seigneur qu'il donne rdussite
a nostravaux.
Andre DaLPY
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BETHLEEM

Extrait d'une lettre de la seur MAYAUD,
d la tris honorde Mere KIEFFER.
Bethleem, le 25 novembre igo6.

Nous avons beaucoup de malades en ce moment, nos
quatre salles sont pleines et nous sommes souvent obligees
de refuserles gens faute de place. Assez souvent aussi, nous
avons des operations; j'ai cru devoir d6velopper un peu ce
service qui n'existe en realiti que depuis dix-huit mois.
Pen a pen, les Bethleemitains prennent Ihabitude de venir
ici pour les operations.
Les dispensaires des villages nous occupent aussi beaucoup; dernierement, nous nous sommes rendues dans un
village assez l6oign6 ou nous n'avions jamais &tC. Nous
sommes parties de bonne heure, ne sachant trop quel chemin nous avions a faire; le temps dtait orageux, les ines
agac6s, et nous n'avions pas fait la moitie du chemin,
qu'une de mes compagnes, dtait dejA tombie quatre ou cinq
fois de son apostolique monture. Ce debut promettait; de
plus, nous nous itions egarees et nous errions melancoliquement par une chaleur ecrasante, A travers les rochers et
les epines. Deux petits bergers consultes sur la situation di
village, indiquent vaguement un point de l'horizon; plus
loin, nous rencontrons un pauvre homme sourd, qui se
montre un peu plus precis dans ses.explications; enfin, les
bons anges aidant, nous finissons par apercevoir entre
deux montagnes, les quelques maisons qui forment le village de Ras-Abou-Ammar, littiralement 4 la tdte du pire
de l'architecte x. Comment ce joli petit village est-il affubld
de ce nom bizarre, je n'ai pu le savoir; en tous cas, il est
fierement situe sur une eminence a l'extr6mite d'une longue
coupure entre deux montagnes; on diraic qu'on a donne
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Sdroite et a gauche, un formidable coup de hache pourouvrir cette gorge.
Nous nous engageons dans un petit sentier en corniche,
qui a i peine un metre de largeur; au-dessous, un ravin
profond, rempli de citronniers et d'orangers; une source
sortait de la montagne et se deversait darts un petit bassin taille dans le roc. Un groupe de femmes y lavaient
leurs robes bleues, en se servant d'une grosse pierre en
guise de savon et de battoir. Enfin, nous faisons notre
entree.
Un cercle se forme autour de nous et l'on nous regarde
curieusement. Un homme avisi nous demande si nous ne
sommes pas les medecins; sur notre reponse affirmative,
les physionomies changent; on se pricipite sur nos anes
pour les attacher, sur nos besaces pour les porter, sur nos
personnes, pour les installer confortablement dans unecour
a l'ombre. Deux d'entre nous se detachent pour faire le
tour du village et voir les malades qui ne peuvent venir
jusqu'a nous; je reste dans ia cour avec une autre scenr et
bient6tnous disparaissons sous un flot de femmes, qui arrivent presque toutes avec un enfant a cheval sur l'Epaule et
tout un cortege de maladies et de miseres. Toutes parlent
a la fois; les enfants effrayes par nos cornettes, hurlent en
s'accrochant A la tdte de leurs mires, tandis que les hommes, assis a quelque distance, nous considerent.gravement
en fumant leurs cigarettes.
Pendant pres de deux heures, nous soignons ainsi nos
pauvres gens, un peu assourdies par leur vacarme. De
temps en temps quelque femme m'emmene dans une grotte
obscure, prenant un air mystirieux; c'est pour lui mettre
de la teinture d'iode, a I'abri des regards indiscrets. Puis
au milieu d'une foule de poupons qu'on nous prisente
presque dans le costume primitif, nous trouvons deux petits anges qui semblent nous attendre pour partir an ciel.
Enfin tout le monde est A peu pres satisfait sous le rapport
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des medicaments, sous le rapport de la curiosit6 aussi, je
pense, car on nous a bien divisagees: les fillettes ont examine un a un les grains de chapelet et se sont arratees longuement A la croix. La cornette les intriguait beaucoup;
je les entendais qui chuchotaient derriere nous: a Qu'estce que c'est ? du papier? un parasol ? v et les mains se tendaient timidement pour tater cet etrange objet.
Cependant ~a glace 6tait fondue, car lorsque nous remontimes sur nos ines, on nous cria:- Allez en paix, que
votre chemin soit heureux, vous reviendrez bient6t ? a Un
homme nous accompagna jusqu'A la sortie du defile oi nos
montures, exaspirees par la chaleur etlafoule, menacaient
de nous envoyer rouler au fond du ravin.
J'ai toujours envie de dire avec saint Vincent: a Comme
nous avons un bon peuple ! i Pardonnez-moi ces details,
ma trbs honoree Mere, je suis sur mon sujet favori.
Veuiliez me croire, etc.
Sceur MAYAUD.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
NOUVELLE-ORLEANS
Lettre de M. VAUTIER, prdtre de la Mission,

& M. MILON, secretaire gdenral a Paris.
Nouvelle-Orlians, 6glise Saint.

ltienne,

le 03 novembre

9go6.

L'Amerique du Nord parait etre un pays d'avenir pour
le catholicisme. La population catholique va en augmentant chaque jour. II y a maintenant plus de douze millions
de catholiques.
La Congregation de la Mission de Saint-Vincent-dePaul est prospere aux Etats-Unis. La province orientale
de notre Congregation comptait, I'annie derniere, quatrevingt-trois confreres repartis en six maisons. Its desservent
quatre paroisses, dirigent deux grands s6minaires auxquels
sont adjoints deux magnifiquescolleges: celuide Brooklyn,
et celui de Niagara.
La province occidentale dont je fais partie, avait alors
quatre-vingt-quinze confreres ripartis en treize etablissements dont quelques-uns de grande importance.
Notre Congregation est charg6e de douze paroisses. La
raison pour laquelle nous avons accepti toutes ces paroisses, c'est que, A l'origine, les prdtres s6culiers faisaient partout d6faut, et que le service religieux ne pouvait etre
assure que par le clergi regulier. Le nombre des religieux
est ici trbs considerable: ii n'est pas de beaucoup infdrieur.
a celui du clerge seculier.
Nousavons deux grands s6minaires; celui deSaint-Louis,
trbs prospere, qui a toujours plus de cent eleves - c'est un
seminaire interdiocdsain ; - et celui de New-Orl6ans plus
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modeste et d'un moindre nombre d'eleves. La Congregation possede aussi trois colleges florissants, celui de Chicago, celui de los Angeles, et celui de Cape-Girardeau.
Elle va en ouvrir, dans quelques mois, un nouveau a Dal
las. ou nous avons ddjk deux pr6tres risidants. Pour les
missions, nous avons deux risidences: Saint-Louis, avec
cinqou sixmissionnaires, et LaSalle avec deuxmissionnaires (car les autres pretres sont pour la paroisse). 11 faudrait
plus de centres de missions, parce que l'Amerique estimmense en itendue: il faut quelquefois un temps relativement assez notable pour atteindre le lieu oi l'on doit donner une mission.
Un de nos confreres est place depuis quelques mois a
Long-Beach, le long de la c6te du golfe du Mexique. II y
donne ses soins aux immigrants; il est ainsi, en quelque
sorte, missionnaire.
Les missions francaises n'ont pas ici de representant; j'ai
pu fournir cependant, comme je vous I'ai dcrit, quelque
travail durant le Careme dernier malgr6 mes occupations
au s6minaire; mais si j'etais libre, je pourrais faire davantage, ici, dans la ville de la Nouvelle-OrlWans, et surtout i
la campagne.
En Louisiane, la plupart des paroisses sont des paroisses
francaises. Sur une population de I 4oooo00000 habitants, il y
a 5oo ooo catholiques, c'est-A-dire plus du tiers. La Louisiane est, en etendue, le quart de la France : les paroisses
sont tres vastes. Les curds, outre leur paroisse, ont quelquefois deux ou trois stations o6 ils vont une ou deux fois
par mois. Le directoire de 19o4 accuse un chiffre de cent
soixante-deux pr&tres sdculiers et d'une centaine de religieux, pour tome cette region. A cause du manque de pretres, bien des personnes vivent dans l'ignorance, surtout A
la campagne; certains n'ont pas fait leur premiere communioni j'en ai rencontr6 quelques-uns "dans cette situation
a lh6pital de la Charitd, A New-Orleans.
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Les missions francaises seraient done bien utiles. D'auirse
ordres religieux, Rddemptoristes, Jesuites et Benddictins en
donnent pour leur part en franqais. Vu les circonstances,
deux missionnaires francais seraient bien A leur place a
NewOrleans. Malheureusement, je suis seul et attachd au
siminaire. Je puiscependant entendre quelques confessions
a la.paroisse i titre de Frangais.
Depuis mon arrivee, j'ai un peu cultivi les langues; sans
parler de l'anglais que je pratique journellement, je me suis
applique A I'allemand, a 1'espagnol, a l'italien; la connaissance de quelques langues est toujours d'une grandeutilitd.
Je continue a m'occuper aussi de la langue arabe pour n.e
pas oublier l'Orient oi j'ai pass6 pres d'un an; et je r6cite
cbaquejour quelques-unes des prieres pour gagner les-indulgences, dans I'une de ces langues.
Nos ceuvres en Amerique sont prosperes : ce.n'est pas la
perfection, mais il y. a de 1a vie. C'est le cas de. redire la
parcle 4vangelisque ; la moisson est grande, et les ouvrier
sontirop peu noinbreux; et si l'on pouvait, notamment,
avoir plus de confreres pour I'oeuvre des missions,.que de
bien lon ferait aux Ames!
A. VAUTIER.

DERBY (CONNECTICUT)
Lettre de M. Paul WASZKE, pritre de la Mission,
a M. A. MILoN, secretaire gendral," Paris.
Derby, Conn.;Saint-Michel's church; 71, Front street; 5 dec. 1906.

: Vous m'ecrivez qu'une petite notice sur notre itablisseaont vous ferait.plaisir.: Eh bien, volontiers, je vais satisfaire votre desir.
.
11 y a trois ans que nous sommes venus de Galicie aux
Etats-Unis pour.y travailler aux missions. Alors plusieurs
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colonies polonaises dans 1'ttat de Connecticut etaient sans
pretres. Mgr Tierney, iveque de Hartford, ayant appris
notre arrivee nous confia tout de suite le soin spirituel des
Polonais dans deux paroisses de son diocese, c'est-a-dire i
New-Haven et & Derby. L'un et 'autre endroit se trouvent
a 78 lieues Prest de New-York.
Un confrere et moi, nous demeurons a Derby.
Derby est situde pros de Pembouchure du House TonicRiver. Une vallde entour6e de montagnes en forme un site
charmant. Autrefois Derby dtait un port celibre pour les
navires apportant les richesses des Antilles. Aujourd'hui
l'embouchure s'est ensablee et Derby a perdu sa situation
commerciale. Le nombre des habitants est d'environ huit
mille;ilstravaillentdansles usines de lingerie et de soie, de
fe et d'argenterie. La religion catholique est reprisent6e par
des Irlandais, des Francais, des Allemands, des Italiens et
des Polonais. Sauf les derniers, tous les autres tr6quentent
gdndralement 1'6glise catholique americaine. Les Polonais
appartiennent a notre paroisse. Quoiqu'ils ne soient qu'un
millier d'ames, ils ont commence cette annie au mois de
mai a batir une 6glise. A present, Pintdrieur de 1'eglise n'est
pas encore fini, mais j'espere qu'il sera pret pour Noel, au
moins le soubassenient lequel servira pour recole, qui est
la chose la plus essentielle pour le progres de notre sainte
religion.
Une population, en effet, qui n'a pas d'dcoles propres
aux Etats-Unis, succombera et ne pourra se mainteniit.
Chacun de nos paroissiens le comprend parfaitement. Bien
que nos Polonais soieat peut-etre les plus pauvres parmi
les autres nationalit6s, ils offrent g4nereusement ce qu'ils
peuvent pour 1'ecole et 1'eglise.
Nos. conditions mat6rielles ne sont pas brillantes, mais
elles sont suffisantes pour nous deux. Tantot c'est mobt
confrere qui s'adonne aux missions, tant6t moi, qui m'acquitte de ce devoir de notre sainte vocation et le bon Dieu
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nous donne sa bUnddiction si ndcessaire, surtout dans les
missions aux Etats-Unis. Pendant la journoe presque, tout
Ie monde travaille dans les fabriques, quoique tous voudraient de tout coeur etre presents i la mission. II s'ensuit
alors que nous devons faire le plus grand travail le soir
jusqu'a minuit.
Paul WASZKE.

SALVADOR
Lettre de M. THUaREAUD, pritrede la Mission,
d M. A. FAT, Supdrieurgdndral,
San Jacinto, 28 mai 19o6

L'hiver, ou plut6t la saison des pluies est venue, et depuis le 1r mai nous voici de retour a San Jacinto, apres
sept mois et demi d'absence.
Dans l'espoir d'apporter 4 votre coeur un pen de consolation, je vais vous parler de notre campagne qui vient de
se terminer. C'est Ie 29 septembre de Pann6e derniere que
nous sortimes de San Jacinto pour San Pedro Normales.
L'hiver t peine touchait a sa fin, aussi deux jours aprbs Fouverture de la mission la pluie tomba sans discontinuer durant trois jours entiers. Qui aurait osi sonner les cloches et
appeler les fiddles quatre fois par jour AI'dglise sous un pareil temps? M. le curd fit sonner quand meme; et, chose
admirable, quatre fois l'glise se remplit de monde;
quatre fois par jour plus de mille cinq cents personnes
venaient sous la pluie assister aux catichismes et aux sermons. Ce qui vous itonnera davantage, c'esf le grand nombre d'hommes qui se r6unissaient sur la place publique,
autour du missionnaire pour entendre Ie catichis.
me! M. le curd se donnait le plaisir de les compter, ils
itaient an nombre de quatre cent cinquante A cinq cents
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et jamais ce chiffre n'a baissd. Jugez de 1a, mon Pere,
combien ces habitants du Salvador ont soif de la parole
de Dieu, combien grande est leur foi, et comment est incoanu parmi eux le respect humain; ds le second jour
de notre arrivbe, cent personnes se confesserent, et ce fat
ainsi chaque jour, jusqu'I la fin de la mission; ce qui
donna un total de deux mille huit cents personnes, dont
mille cent trente-six hommes, pour vingt-six jours de travail.
Apres cette mission, un monsieur, proprietaire d'une
immense partie de la foret vierge nous appela dans son
hacienda pour dvangiliser les villages perdus au milieu de
ces bois A deux ou trois lieues de distance les uns des autres. Cest la que nous imitimes A la lettre la conduite du
bon Pasteur courant apres ses brebis igarees! Le matin,
apres la sainte messe, les missionnaires montaient A cheval, etA Paide d'un guide, chacun allait a la recherche d'un
village. Quaod j'entrai dans le premier hameau je crus 6tre
arriv6 au centre de rAfrique, tant les maisons 6taient miserables, la chaleur et les moustiquesinsupportables. Dans
chaque habitation, il y avait un malade de la fievre, lequel
en pleurant demandait un rem6de au missionnaire. Les pilules de quinine que les Filles de la Charit6 nous avaient
donnees pour nous preserver du paludisme, disparurent
comme par enchantement, tant etaient nombreux les malades. Pauvres gens! ils ne connaissaient pas plus le m6decin que le pretre. Vite, au son d'une clochette, le monde
se rdunit sous un arbre qui sert la fois d'dglise, de chaire
et de confessionnal. A midi, tous les missionnaires se
trouvaient de nouveau reunis pour le diner et une courte
recriation, apres quoi, de nouveau & cheval, autre
course a travers la fort, visite aux malades, catichisme,
confessions et retour avant le coucher du soleil. 11 fallait,
en effet, 4viter la rencontre du tigre bien plus A redouter que celle des troupes desinges qui peuplent ces forets et
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nous donnaient maintes fois occasion d'exercer nos talents de tireurs. C'est ainsi que nous avons pu evangliser et secourir une foule de pauvres gens completement
abandonnes au physique ex au moral!
Malheureusement, les chaleurs de la c6te malsaine du Pacifique, la mauvaise eau, et les moustiques venimeux attaqubrent violemment notre sant ! Au milieu de la mission
suivante, A San Augustin, M. Conte et moi, tombAmes
malades de paludisme, tous les deux Ala fois. Nous 6tions
sans remedes, car nous avions tout donne aux pauvres malades de la foret. Pour ne pas laisser languir la mission,
nous nous levions du lit A tour de r6le pour faire un bout
de catechisme et le sermon du soir. Tant bien que mal
nous termi nmes la mission et ffmes rejoindre M. Vaysse
et M. Hituin qui travaillaient a dix lieues de li, a Usulutan. Depuis cette ipoque, les fiUvres revinrent quasichaque
quinze jours. Apres une mission que M. Conte pr6cha seul
dans une ville de quatre mille Ames, oA il fit ks fonctions
A la fois de c uri et de missionnaire et benit soixante-trois
mariages de concubinaires, il resta malade plus de deux
mois dans la maison d'un paysan du volcan de San Miguel.
Puisque je vous ai parl6 de mariages, je voudrais pouvoir vous dire les sacrifices admirables que font ceux qui
veulent l1gitimer leur union en entendant la voix du missionnaire et les remords de leur conscience. La loi civile
exige jusqu'& trente, cinquante et soixante francs pour un
seul mariage. 'O- trouver un capital semblable chez des
gens qui W'ont pas meme de lit pour-dormir, ni une chemise de rechange, car ici pas de mariage religieux avant le
mariage civil.
*i Pre, disait l'un d'eux, pour pouvoir sortir du peche et
me inarier, j'aivendu ma paire de boeufs. L'un venditijusqii' sa eharrue, sa pioche et ses instruments de travail- an
autri vendit son coutelas et jusqu'a son lit et pref6ra cou-
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cher par terre que de rester dans le p&ch. Qui ne se sentirait emu, mon Pere, enprdsence de tant de foi et de-religion !
Nous croyons dtre aux premiers temps de l'Eglise, quand
des pauvres gens qui vivent A deux ou trois lieues de la
mission, apres avoir depensd leurs petites ressources, viennent en pleurant demander une aumone au missionnaire,
q Pre, je m'en retourne, je.n'ai pu me coafesser,il y a trop
de monde. VoilA trois jours que j'attends aupres dq confessional! * Que de fois de braves femmes passaient le .jur
aupres du confessionnal; d'autres se faisaient apporter leur
nourriture et dinaient aux portes de l'dglise.
Pardonnez, mon PEre, la longueur de cette lettre,mais
je voulais que vous sachiez un pen des choses admirables
que voient les missionnaires du Salvador I Vraiment nous
sommes heureux ! car, combien sans doute voudraient
avoir les mdmes joies que nous, voir ce que nous voyons
et faire ce que nous faisons. en cette r6publique du Salvador! En sept mois et demi de nos missions, dix-neuf mille
cinq cents personnes se sont confessees, et six cents mariages-ont et benits.
Jean THAURFAUD.

Lettre de M. VAYSSE, prdtre de la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
. Cacaoper, 29 ddcembre

9go6.

Lesquatre missionnaires de San-Jacinto (Salvador) ont
dte envoyes a Alegria I trois grands jours de distance de
San-Salvador. GCest l qu'ils vont r6side r - .
... Actuellement, nous sommes occupis A 6vangeliser. la
partie de la republique du San-Salvador la plus neglige et
par consequent laplus ignorante en fait de religion: toute
la journee, nous sommes occupes i enseigner -le-signe
de la croix, le Pater, 'Ave Maria, e Credo,-les comman-
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dements de Dieu et de l'Eglise, puis a inculquer une toute
petite idee sur la SainteTrinite, l'Incarnation,la Ridemption, les sacrements de Penitence et de I'Eucharistie. Des
qu'une personne sait suffisamment ce petit programme elle
reCoit un petit billet de capaciti et peut se confesser; aussi
les confessions ne vont pas vite; car il faut instruire: sans
l'instruction tout le reste n'est qu'un feu de paille.
La paroisse que nous evangelisons actuellement a
14 lieues du nord au sud, et autant du levant au couchant,
et il n'y a qu'un seul pretre pour une quinzaine de villages; et encore ce pretre ne fait-il presque rien. Quel malhe ur d'avoir fermi le grand seminaire de San-Salvador!
Bient6t, il n'y aura presque plus de pritres...
Pour nous, graces a Dieu, nous allons bien; pour nous
aider nous trouvons des catichistes hommes pour les hommes, et femmes pour des femmes; les autorites civiles
sont pleines de bonne volonti pour nous aider en tout.
Mes deux confreres, MM. Hetuinet Conte, sont infatigables; bien souvent, nous devons nous siparer, undans un
village, un autre dans un autre, pour. la raison qu'il n'y a
pas de quoi manger pour deux ou trois. Mais plus le corps
souffre plus le coeur est content. Dans ces parages le pain
n'est presque pas connu, doncpas de pain pourlesmissionnaires.
M. Thaureaud a du rester & Alegria pour surveiller et
activer les travaux de construction, afin que notre nouvelle
maison d'Alegria soit habitable en juin, quand nous rentrerons des missions. Ce qui est encore pour moi et mes
trois confreres une grande consolation, c'est l'esprit de charite et de gaietd qui regne parmi nous.
Je vous parle de nos travaux apostoliques et du bien qui
se fait par ici; il m'a sembl6 que ces nouvelles seront une
petite consolation pour votre coeur qui se voit abreuvi
tous les jours de tant de tristesses.
Joseph VAYssa.
-
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BRESIL
RAPPORT

SUR L'ASSOCIATION DES ENFANTS DE MARIE
DE RIO1D

JANEIRO

Nous empruntons avec plaisir aux Annmes des Enfants de Marie
(annie 1906) I'interessant rapport queM. Dehaene, directeur de 1'Association et visiteur des Pretres de la Mission au Brdsil, a presente i
S. Iým. le cardinal archevcque de Rio de Janeiro, le 9 septembre

9go6.

Eminence,
A l'upoque des croisades, quand s'introduisit 'usage du
blason, un gentilhomme illustre par ses hauts faits .d'armes, prit pour insigne de noblesse une tour environnie de
coeurs avec cette devise: a Les coeurs sont ma force. a
Votre force, Eminence, est dans le Seigneur, comme le
proclame hautement la devise sacree gravie sur vos armes
Dominusfortitudo nostra. C'est cette force surnaturelle
qui vous soutient au milieu des luttes de la vie et qui rend
votre carriere aussi riche en vertusque glorieuseen oeuvres
durables.
Acette devise: a Le Seigneur est ma force m, votre Eminence pourrait ajouter celle du gentilhomme des croisades:
(< Les coeurs sont ma force. )
La sincdrit, la vivacitd de l'amour que vous consacrent
tous les coeurs a eclatd a l'occasion de votre el6vation A la
pourpre cardinalice. Les manifestations grandioses qui furent faites en votre honneur n'ont point de precidents dans
I'histoire du Brisil.
Aujourd'hui, c'est aux pratres de la Mission et aux Filles de la Charite que revient I'honneur d'offrir a votreEminence l'hommage de leur respectueuse et filiale affection.
Le prdsent que les enfants de saint Vincent de Paul offrent
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a Votre Eminence, leur a codt6i cinquante annees de travaux et de fatigues; il est devenu l'un des plus beaux ornements de votre diocese; c'est l'Association des Enfants
de Marie Immaculee. A vos pieds sont reunis les mille
cinq centdix jeunes filles qui la composent. Leurs coeurs
seront votre force, car ce sont des caeurs qui prient, et la
prifre des coeurs humbles et purs est toujours exaucee.
Daigne, Votre Eminence, agrier ces cceurs comme timoi.gnage vivant de notre ddvouement pour le diocese dont
vous 6tes le digne pasteur, et de noire filliale affection pour
votre auguste personne.
Permettez-moi, Eminence, de r6sumer en quelques
mots Phistoire des Associations des Enfants de Marie.
11 existe trois associations d'Enfants de Marie : la Pieuse
Union, la Prima-Primaria, les Enfants de Marie Immaculee.
La Pieuse-Union fut fond6e a Ravenne, au commencement dudouziime sitcre, par le bienheureux Pierre de M onestis, chanoine regulier de Saint-Jean-de-Latran.
Les membres de- la confrerie portaient comme insigne
un ruban bleu et une medaille. L'association fut florissante
du vivant de son fondateur et pendant les quelques annees
qui suivirent sa mort, mais elle ne tarda pas i disparaitre.
Vers la fin du seizieme siecle, la Pieuse-Union fut res tauree par le bienheureux Pierre Fourier, cur6 de Mataincourt, en France. Ce pieux chanoine 1'6tablit dans sa paroisse'oi elle mourut avec lui.
En 1864, lecure de Sainte-Agnes a Rome, le chanoine
Albert Passeri, ressuscita la Pieuse-Union et la placa sous
le patronage de la Vierge Immacul6e et de sainte Agnis.
Ainsi retablie, elle s'est rdpandue rapidement, et compte
aujourd'hui un grand nombre d'associies. En 1866, le
'Saint-Pere l'eleva a la dignite de a Primaria a.
La deuxieme association, connue so us le nom de c PrimaPrimarian, est celle des PKres Jdsuites.
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En 1563, le protestantisme ripandait ses pernicieuses
doctrines. L'ennemi du genre humain inspirait aux hireiiques des blasphemes contre l'auguste M&re de Dieu sachant
que, s'il parvenait i detruire parmi les hommes la devotion
a Marie, ii aurait dcarti un grand obstacle a ses triomphes.
Marie, voyant le peril qui menacait les gienrations futures, inspira an R. P. Jean Lion, de lillustre Compagnie
de Jisus, Fidee de former au college romain une association composie des meilleurs elives qui prirent leiom
d'Enfants de Marie et se placerent sous la protection de la
sainte Vierge. De cette humble semence sortit Ie bel arbre
qui, en peu de temps, etendit ses bras vigoureux par le
monde entier. En 1584, Grigoire XIII, par la bulle Omipotens donna F'approbation canonique a rAssociation qui
prit un tel diveloppement que, cardinaux, ievques, rois
voulurent en faire partie. Dans sa bulle d'Or (1748), Benoit XIV fait ressortir tous les services qu'elle rend i I'Eglise. En 1884, Lion XIII, dans son bref du 27 mai, en
fait le plus bel gloge, a Foccasion du troisieme centenaire
de sa fondation.
La troisieme association est celle des c Enfants de Marie
Immacalee s.
En i83o, a la maison-mere des Filles de la Charite de
Paris, la sainte Vierge daigna apparaitrei une sceur du
seminaire, soeur Catherine Labourd.
a Ma fille, lui dit la Reine des cieux, je desire qu'on etablisse dans les maisons des Filles de la Chariti une association de pieuses jeunes filles en 'honneur de ma Conception immaculie.
Le P. Etienne, Supirieur gene•al des Pretres de la Mission et des Filles de la Chariti, fit part an Saint-Pre du
desir exprime par Marie. En 1847, le Souverain Pontie

erigea canoniquement l'association des Enfants de Marie
dans la maison-mere des Pretres de la Mission, permit de

I'itablis dans toutes les maisons des Filles de la Chariet, et
17
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lui accorda les memes indulgences qu'i la Prima Primaria
des Peres Jesuites.
C'est cette association que fondirent & Rio de Janeiro les
enfants de saint Vincent, en 1852, des leur arrivie i la
capitale.
L'arbre planti & la Santa Casa, premier 6tablissement
que dirigerent les Filles de la Charite a Rio de Janeiro, ne
tarda pas a croitre et A se charger de fruits savoureux; il
6tendit ensuite ses rameaux feconds dans les maisons filiales de Saint-Clement, de Sainte-Marie, de Cascadura, de
Saint-Corneille; sous son ombre bienfaisante, il protege
aujourd'hui trois cent quatre enfants de Marie contre les
ardeurs des passions et les sollicitations du monde.
L'association fut ensuite 6tablie au college de MATTOSO.
Dans cette bergerie spirituelle, les agneaux du bon Dieu
reqoivent en abondance la piture de la foi et de la piete.
Elleoffre aujourd'hui a Votre Eminence trois cent soixantecinq de ses plus chores brebis qui, revetues des livrees de
Marie Immaculee, sont le plus bel ornement de son coll6ge et les auxiliaires les plus actifs de Mgr Bennassi, le
vindr6 pasteur de la paroisse.
Le College de lImmaculde-Conceptionest un delicieux
jardin oi coulent les eaux de la grace et oh se respire le
parfum de la vertu.
L'association des Enfants de Marie en est le plus riche
parterre. Ma soeur S..., de pieuse mimoire, y a cultivd de
beaux lis qui charment les yeux par la blancheur de leurs
corolles et par 'or de leurs etamines. Ma sceur H..., heritiere de la sagesse et de lhabilete du premier jardinier, pr6sente a Votre Eminence un bouquet formd de quatre cent
soixante fleurs qui ont etd jugies dignes d'tre consacries a
Marie Immaculee.
La maison deLarangeirasest, pour le Brisil, la maisonmire des Filles de la Charite. Elle est une ruche oi les
jeunes soeurs amassent en abondance le suc delicieux dont
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elles composent le miel de la charite. Cette ruche possade
un essaim de cent trois Enfants de Marie, abeilles spirituelles qui butinent le miel de la modestie et se nourrissent du parfum de la pikti.
Le Recueillement de Sainte-Thierse est un un ecrin qui
renferme des pierres pricieuses. Dans cet ecrin, il y a une
riche couronne de quatre-vingt-huit diamants qui ornent
Pauguste front de Marie Immacul&e. Ce sont les quatrevingt-huit enfants de Marie dont la vertu a le reflet du brillant le plus par.
La maison des Enfants Trouvis rijouit le ciel par les
nombreux anges qui y vivent a I'ombre dusanctuaire. Marie
Immacule y compte aussi des enfants qui imitent les esprits
celestes. Elles sonticipr6senties, avec le vdtement blanc de
I'innocence, les ailes ouvertes de l'obdissance, la harpe de
la piWet, la beaute ravissante dune jeunesse sans d6clin.
L'association de I'h6pital de la Saute a ecrit sur ses diptyques les noms de quatre-vingt-sept jeunes filles. Pleines
de g6nerositi, elles gravissent, aux ipoques ditermindes par
le reglement, la c6te escarpde de la Gomb6a et vont sur les
hauteurs respirer I'air pur de la vertu et se retremper dans
Famour du sacrifice et du devoir.
La plus ricente des associations est celle de Saint-JeanBaptiste, mais elle n'est pas la moins fervente. Les soixanteseize jeunes personnes qui la composeht ont pris pour modele le saint precurseur et se distinguent entre toutes par
leur ardent amour pour Notre-Seigneur et par leur zlee a
le faire connaitre au sein de leur famille.
En resume, quatre mille buit cents Enfants de Marie ont
it6 reSues dans l'Association depuis l'dpoque de sa fondalion; aujourd'hui, mille cinq cent dix fr6quentent r6gulie
rement les reunions.
Toutes les sections ont pour directeurs les Pretres de la
Mission, i 1'exception de celles du Mattoso etde la Gomboa,
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Sdinig6es, la premikre, par Mgr Bennassi, la seconde, par
Mgr Curio.
SL'Associatioa des Enfants de Marie Immaculee a eti ane
pipiniere de vocations religieuses. Le livre d'or de ses
Annales enregistre les noms de cent trente-trois jeu nes fi lles,
qui, brisant les liens de l'affection filiale, at foulant aux
pieds ls joies du monde, se sont revitues des livrres de
Jesus crucifii et sont devenues ses heureuses epouses.
Les Dames de la Charite sont pour la plupart d'anciennes
Enfants de Marie. Modeles des vertus chritiennes an foyer
damestique, elles elevent leurs enfants dans les principes
de foi et de pidat qu'elles out poises dans les reunions de
l'Association.
Je ne puis passer sons silence rAssociation des Enfants
de Marie de Nitheroy. Elle rivalise en ferveur avec celles
-de Riode Janeiro. Les trois cent quatre-vingt-seize membres
qui la composent forment un bataillon d'avant-garde, une
-compagnie d'aite fidele a sa devise-: a Dieu et Patrie. .
Toujours aux avant-postes dans les combats du Seigneur,
ces vaillants soldats honorent ]a patrie par les vertus qui
sal iuoj nations grandes et fortes. I.a plupart sont venus a
notre appel, afin d'offrir a Votre Eminence leurs respectueux
hommages et se fortifier pour de nouvelles luttes et de nouveaux triomphes.
J'espire qu'avec la grice du Seigneur, toutes ces Enfants
de Marie continueront A imiter les vertus de leur Mere
c eleste, et se rendront de plus en plus dignes de la paternelle bienveillance que Votre Eminence daigne leur t6moi_gner.
Lorsque, en automne, les hirondelles imigrent vers des
climats plus chauds, elles se rdunissent en troupes, afin de
traverser ensemble la mer orageuse. Parmi elles, il y en a
qui sont fortes, vigoureuses; d'autressont petites, faibles, a
peine closes. Celles-ci ne pouvantsoateniru n vol prolange,
s: reposent de temps en temps sur les ailes etendues des plus
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vigoureuses, et reprennent ainsi force et courage. Szaidant
les unes les autres, elles arrivent toutes A la plage disiree.
Votre Eminence a sous les yeux mille cinq cent dix. gracieuses hirondelles. Un bon nombre sont fortes dans la
vertu et peuvent planer sur les hauteurs. D'autres, jeunes
filles sans experience, essayent leur premier vol dans ratmosphere de la pieti. Elles se rCunissent pour traverser la
mer orageuse du monde; les fortes pretent aux faibles le
secours de leurs ailes. S'aidant les unes les autres, elles
arriveront toutes au port desire, la bienheureuse eternit6l

DE

L'ASSOCIATIOW

LA WiDAILL6
BBS EXFANTS BE MARIJE IMACULEB.

Eminence, ainsi vivent les Enfants de Marie. Unies entreelles par les liens de la charitd chritienne, elles aiment leurs
maitresses d'une affection toute filiale; ellesentourentlears
directeurs d'un religieux respect. Mais la premi&re place
dans leurs coeurs, apres Dieu, est pour le vdnri pasteur qui
a daigni presider cette rdunion gdnfrale. En retour de leur
respectueuse affection, elles soilicitent de Votre Eminence,
une benidiction paternelle qui sera, pour 1'Association, un,
gage de prosperiti toujours croissaame.
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PARANA
LES COLONIES POLONAISES

Rappelons d'abord quelques renseignements donnespricedemment dans nos Annales.
Le Parana, un des vingt Etats du Brbsil, est situd entre
22* 55' et 27' 59' de latitude meridionale, et entre 4' 44' et
S118' de longitude occidentale du m6ridien de Rio de Janeiro. La superficie de ce vaste Etat est de 240 ooo kilombires carres. Une haute chaine de montagnes le parcourt du
nord au sud, et le divise en deux parties bien distinctes:
celle de Beira-mar et celle de Serra-acima. La partie qui
longe la mer est chaude, insalubre; on y trouve toutes les
productions des pays tropicaux. La seconde est un immense
plateau de 5oo kilometres de largeur. Le climat y est
delicieux; c'est un printemps continuel. Le sol y est tres
fertile et est sillonn6 d'une infiniti de cours d'eau, qui deriennent ensuite de grands fleuves. On arrive a ce plateau, qui est a zooo m6tres au-dessus du niveau de la mer
par une voie ferrie qui est une merveille de I'art. Elle suit
sa marche ascendante a travers les montagnes, les forits
vierges, les abimes, les precipices, traversant quinze tunnels et plus de cinquante ponts, offrant au regard ravi des
panoramas d'une grandiose beaut6. C'est l'oeuvre de
l'ing6nieur brisilien Teixeira Soares.
II y a vingt-cinq ans, le Parana comptait 125 ooo habitants ; aujourd'hui, on 6value sa population a 400 ooo habitants. Cette augmentation si rapide est due principalement a Pimmigration europeenne.
Le Parana a fait partie de l'ivachi de Saint-Paul jus.
qu'en 1862, epoque de la fondation de l'evhchi de Curityba. Lediocese de Curityba comprend actuellement (1906)
les deux Etats de Parana et de Santa Catharina.
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CARTE DES ETATS DE PARANA ET DE SANTA-CATHARINA (BRESIL) 1906.
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Les Pretres de la Mission ou Lazaristes oat au Parana
deux sortes d'ceuvres : i* les Lazaristes de la province du
Br6sil, francais et bresiliens, sont charges i Curityba.de la
direction du seminaire depuis 1895 et de missions diocdsaines depuis 19go ; 2 les prdtres de la Mission polonais
ont etC appelis pour le service religieux des imigres pololonais an Parana en 1903.

Nous avons publi6 des renseignements historiques sur
i'euvre du s6minaire et sur I'euvre des Missions. (Voyez
ci-dessu s, p. 64 et 73).
Nous allons donner quelques indications maintenant sur
lesoeuvres religieuses aupres des emigr6s polonais au Parana.
Les colonies d'immigrants au Parana sont surtout composies d'Allemands et de Polonais. - D'apres une statistique que nous avons sons lesyeux, voici des renseignements
gendraux sur quelques-unes de ces diverses colonies; pour
les autres colonies, les renseignements qu'on pourrait avoir
sont sans doute analogues.
Les groupes coloniaux de l'Etat de Parana sont r6unis
administrativement autour de certains centres on municipes. Ces municipessont Curityba, Saint-Jose dos Pinhaes,
Campo largo, Lapa, etc.
Au municipe de Curityba ressortissent 19 groupes dont
celui d'Abranches (Abranszes).
A celui de San Jose dos Pinhaes, 7 groupes dont celu
de ThomasCoelho.
Le groupe colonial d'Abranches occupe 82 lots de terrain qui constituent 70o hectares. Abranchesest a 6 kilometres du centre do municipe (Curityba) et a go kilometres du port de mer. La population est de 32o habitants
dont 12 Brisiliens et 208 Polonais.
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Thomas Coelho est le plus important des neuf groupes
de colons ressortissant au municipe de San-Jose dos Pinhaes. I1 comprend 270 lots de terrain formant 1 665 hectares. La population est de g900 habitants dont environ
1 3oo sont Polonais et les autres Bresiliens.
Luccna, dans le sud, est sur un territoire contestd entre
l'Etat de Parana et rEtat de Santa Catharina.

Les quelques lettres qui suivent, &critespar les prtres de
la Mission polonais, donneront une ide generale des ceuvres. Ces lettres sont traduites des Anales de la Mission
edition polonaise, annie 19o6, n* 4.

Lettre de M. BAYEa, pretre de la Mission,
a M. StLOXIus J Cracovie.
Thomas-Cc•lho, le 24 juillet 90o6.

Dans quinze jours, la nouvelle maison d'Abranches sera
achev6e et alors nous irons, M. Kandora at moi, a Abranches pour la fete de sainte Anne, le 28 juillet prochain;
M. Kandora restera li comme administrateur temporel jusqu'a rarrivie d'un autre.
A Prudentopolis, la reception de nos missionnaires a eti
cordiale de la part de toutes les trois nationalites du lieu,
Polonais, Allemands et Brisiliens, temoin la lettre de
M. Chylaszek et meme la correspondance dans le Kompass
qui rend tris bien l'impression du milieu allemand ici.
Nous esporons travailler ici, toujours avec plus de fruits,
car une fois qu'on a gagne les coeurs, les esprits sont aussi
soumis, et, ds le commencement, nous pouvons compier
sur les bonnes dispositions de la population.
Comme je disais dans ma derniire lettre, notre colonie a

t6 honoree par la visite de Mgr Tonti (d6elgu6 apostoli-
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que au Brisil) r6sidant A Pitropolis. Cette visite avait &t6
annoncee seulement quelques jours auparavant, de sorte
qu'on n'avait que tris peu de temps pour faire les preparatifs. Nous n'avions qu'une journee pour orner l'dglise, mais
notre plus grande crainte etait de penser que cette nouvelle inattendue ne serait pas rdpandue assez t6t dans toute la
colonie. Deux messagers a cheval partirent en toute hbte
pour aller dans chaque localiti annoncer larrivie de lillustre h6te. A cette nouvelle, ripandue bient6t dans toutes
les families, les hommes se mirent aussit6ten route pour a!ler a la rencontre de Monseigneur le nonce. La reception
fut magnifique.

Lettre de M. CHYLAszmr, pritre de la Mission, a M. BAYER
Prudentopolis, le g juillet 1906.

Depuis quelques jours dij, nousnoustrouvons a Pruden.
topolis. Notre reception a 6ti tres cordiale et tres touchante ;
M. Lech, de Rio dos Patos, etait venu i notre rencontre
avec sa voiture et une escorte de cavaliers composde de Polonais, d'Allemands et de Brdsiliens. Sur notre passage, on
fit eclater des p6tards et des bombes, et nous fimes conduits tout droit au presbytere.
Il y eut grande fte le soir chez M. Szkleniavz et le le.demain diner chez M. Lech. Les Polonais, ainsi que les Allemands et les Br6siliens, nous requrent tous tres cordialement quand nous sommes alls leur rendre visite, mais
surout les Polonais qui sont enchantds de notre prdsence
parmi eux; les Allemands aussi nous rappellent leur fraternitd (Bruderschaft). L'office divin se cdlebre chaque jour
dans les eglises de chaque nationalit6. Celle des Allemands
est tres belle. L'eglise polonaise est aussi tres bien, surtout
Sl'intirieur, c'est 'oeuvre de M. Atanaz i qui revient tout
honneur. Nous faisons tout pour preparer I'intrieur a
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cilbrer Poffice divin et nous avons d6ji install un autel
provisoire avec tabernacle, candilabres, etc. Nous avons
aussi des chaises, une chaire, un confessionnal, une armoire pour les ornements, prie-Dieu, lavabo, etc. Les gens
de la paroisse nous viennent offrir genfreusement tout ce
qui pent nous servir pour 1'dglise.
Au presbytere nous manquons encore de tout, exceptd
de vivres; mais au moins il ne manque pas de travail. Le dimanche, je c6lbre la messe dans l6glise polonaise et il y a
'toujours beaucoup de monde; tous sont dans l'admiration
et se promettent un avenir plein de tranquillit6 et de donce
jouissance. Mais un soir, on apprit que je devais partir pour
Abranches, alors tout le monde vint m'embrasser en pleurant et avant de me siparer d'eux je leur donnai de bons
conseils en les rassurant et leur promettant que je reviendrais bient6t.

Lettre de M. MIEsoPusr, pritre de la Mission, i
M. LEWANDOWSKI,

a Cracovie.

Prudentopolis, a juillet

9go6.

Comme le bon Dieu m'a fait passer par des changements
ces dernieres annees ! C'est etonnant ! De Kleparz A Stra*dom, de Stradom a Kleparz et de li a Lucena ad Parana,
et maintenant a Prudentopolis, mais je metrouve bien
-partout. Nous sommes arrives ici le 5 juillet dernier; le
voyage n'itant pas bien long. Nous avons dtd accompagn&s par M. Lech depuis Thomas-Coelho. Nous somaes
tris heureux d'aller secourir et soutenir nos compatriotes a Prudentopolis. Notre voyage nous a fait connaitre
un peu le pays; le premier et le second jour, nous n'avoos
presque rien vu deremarquable, pas un 4tre vivant ne s'est
trouv6 sur notre passage, partout un pays d6sert, 9 et li
une misirable cabane d'indigine, c'itaittout. Letroisieme
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jour, il y avait plus de varidtd, car on approchait d'une
colonie italienne ou polonaise prbs de Kupim.
Quand nous arrivames en vue de Prudentopolis, nous
descendimes de voiture et alors nous ftmes entour6s par
toute une bande de cavaliers qui etaient venus a notre
rencontre prs de Rio dos Patos ; ils avaient amend avec
eux de petits cabriolets et nous fumes invites Ay prendre
place. Apres avoir r6pondu brievement, i leurs souhaits de
bienvenue, nous primes done place dans ces voitures ldgeres, et on se mit en route pour Prudentopolis. Nous
avions deja fair quelques kilomrtres, lorsque les acclamations et les dktoaations d'armes a feu annoncerent notre
arrivie. Nous nous readimes tout droit A la maison qui
doit nous servir provisoirement d'habitation. I1n'y a pas
encore de seurs ici.
Les deux premieres semaines, nous nous sommes occupes a rendre des visites, d'abord aux Polonais, puis aux
Allemands et aux Brisiliens. Pour montrer A nos chers
compatriotes que nous voulons consoler leurs coeurs et
soulager leurs maux, nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir. II nous faut quelquefois, a pied, aller visiter nos
paroissiens qui demeurent i une distance de 3 et 5 kilometres..
Prudentopolis me semble la plus. belle ville que j'aie vue
jusqu'ici au Parana. L'eglise aussi y est tris belle, quoique A 1'intdrieur tout ne sois que provisoire; plus tard il y
aura des autels, des bancs,une chaire, etc. Le people a fait
une cotisation pour 'entretien de I'glise et pour pourvoir a nos besoins; tout est done bien 6tabli pour le moment.
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de M. MIESOPUST, pretre de la Mission,
a M. SLOMINSKI, visiteur a Cracovie.
Prudentopolis, 21 juillet r9o6,

Depuis trois semaines, je suis chez M. Chylaszek, h Prudentopolis. Cest une belle ville, quoique petite, car, en
g6neral, ici, dans les plus grandes villes, ii n'y a rien de
remarquable. Pres d'ici, coulela fameuse riviere Rio dos
Patos (riviere des canards). Les Polonais dtaient ravis de
nous voir, car il y a deji maintenant trois ans qu'ils
etaient sans pr6tre et sans secours spirituel. ls sont affligds de voir que les autres nationalitis diploient tant de
z6le pour se procurer les secours n6cessaires et mime des
ddlassements, comme cabinet de lecture, thbetre, etc., tandis qu'eux sont comme un troupeau sans pasteur. Mais
maintenant, leur condition est dejA beaucoup meilleure que
par le passe. Le temps est venu de rifuterle bruit qui courait dans le pays, Asavoir que les Polonais n'auraient jamais d'6glise a eux ; or voili que l'eglise est debout, grace
Ala g6nerosit6 du peuple. C'est une grande et belle eglise,
qui fait honneur a l'architecte. Celui-ci est un Brisilien
qui s'est marie avec une Polonaise, fille d'un officier de la
derniere insurrection, M. Rowinski. II peut 6tre fier de sa
construction, car elle fait l'admiration de tout le monde.
Les Allemands et les Brisiliens ont aussi leur eglise particuliere. M. Atanaz, I'architecte de notre eglise, vient
souvent chez nous assister a lYoffice, mais il faut encore
rendre hommage a M. Chylaszek qui a fait le plan d'une
grande partie de 1'ddifice, et surtout des vodtes.
11 est visible que le sacri Coeur de Jesus a voulu avoirici
son sanctuaire; mais les Polonais ont eu a lutter contre de
grandes difficultes. II s'6tait deja pass6 un certain temps
sans qu'ils pussent se riunir pour le culte; et is doutaient
de leur propre force, car auparavant ils 6taient beaucoud
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plus nombreux, tandis que maintenant ils ne comptent

plus que trois cent cinquante families.
Cependant, malgre toutes ces difficults ils rdussirent i
bitir leur-glise, et le sacr6 Coeur a son sanctuaire. J'y celIbre la sainte messe maintenant, et quelquefois je la
dis dans l'glise des Allemands. Celle-ci est loin d'etre
aussi belle que la n6tre; elle est en bois, tandis que la n6tre,
en pierre, se trouve en une position magnifique. Les
Allemands, d'ailleurs, ne sont pas trs.nombreux ici, ils ne
comptent en tout que dix-sept families, mais it y a encore
l'element brisilien qui est le plus nombreux. Il y en a parmi
eux qui donnent bien quelque chose pour notre iglise,
mais on ne peut pas demander beaucoup. D'ailleurs, la plupart sont pauvres et demeurent loin de nous dansles forts;
ils ne peuvent done pas donner. Cependant j'ai chaque
dimanche sermon en allemand ; je me propose aussi de parler de temps en temps pour les Brisiliens; mais, pour le
moment, cela m'est encore trop difficile.
M. le Supdrieur m'avait demandi si nouspourrions faire
aussi quelque chose ici pour les Indiens. Je crois toutefois que nous ne pourrons pas satisfaire tout de suite a ce dsir. Ilest vrai que quelques Indiens viennentcheznous, mais
ceux-ci sont dedj completement convertis, car, avec la foi
catholique, ils ont aussi adopt6 les coutumes des Bresiliens.
Dimanche prochain, je donnerai la benediction nuptiale i
deux Indiens, pour laquelle j'al obtenu l'autorisation du
curd de Guarapuava. Au nord de Prudentopolis, se trouve
une ville qui m6rite d'dtre mentionnie. Lorque, en 1759,
fut publid le malheureux dicret du ministre portugais Pombal, la vie 6tait florissante dans toutes les possesions portugaises; Pindustrie dtait bien developpee, et le peuple jouissait de l'abondance des productions; il y avait un bien-dtre

gendral, et le nom de cette ville en est un tdmoignage; elle
s'appelle villa Rika ou ville riche, parce que Populence y
rdgnait. II parait que cette ville est tombde completement;
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il y a desruines partout, et on dit que sous ces ruines il y
des trisors ensevelis, entre autre une grosse cloche, etc. La
route qui mine a a ville est maintenant couverte de broussailles et, par consequent, tout A fait impraticable.

Ici, i Prudentopolis, nous jouissons d'une grande influence aupres du peuple qui est tres bien dispose. Cest
encore le mEme peuple avec toutes ses bonnes qualitis, de
vrais Polonais qui ont conserve les traditionsde leurs pires;
mais, malbeureusement, ilssont trop disseminds au milieu
des Russiens, et par suite, il est tres difficile de les reunir.

Lettre de M. KINnosA, pritre de la Mission.
Abranches, 18 aofit 1906.

Notre nouvelle paroisse ici est tres 6tendue et comprend
un district tres industriel; il y a des carrieres, des fours a
chaux, et un grand nombre de briqueteries. La position du
pays est trbs belle, et de notre maison on peut jouir du panorama qui s'etend devant nous, car la vue peut se porter
tres loin; d'ici pous voyons tres bien la paroisse voisine,
Curityba qui est &6 kilometres de chez nous.

D'ici jusqu' la ville voisine, il n'y a qu'unelongue serie
de colonies dont Abranches est le centre principal. Nous
comptons ici 84 families polonaises dont chacune se com-

pose de z5 membres on au moins 1o membres; mais ilya
aussi des Allemands, des Italiens et des Brisiliens qui
viennent tous a notre ~glise. Abranches est entoure d'autres
colonies polonaises dans un rayon de 3 milles. La colonie
la plus eloignee est celle de Bocaiuba qui compte 20 families polonaises; un peu plus proche deja se trouve

Casihue avec 1o families, Petit Lamcuhia avec 80 families
et Grand Lamcuhia avec 112 families et enfin Pilarsiuho

qui compte 35 families.
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Nous exerqons aussi notre ministere, en partie du moins,
a San Venantio, a Antonio Prado, et a Gabriela, mais cela
seulement nominalement car, de fait, presque tous viennent
chez nous. Le peuple est tres attache aux missionnaires et
les enfants temoignent leur reconnaissance de toutes les
manieres. Ily a aussi des ecoles; jusqu'ici je n'en ai visit6
que deux. Nous allons partout a cheval, surtout pour les
grandes distances dans les colonies eloignaes. Le travail
s'annonce abondant ;ddja, a la fdte de 1'Assomption, nous
avons etabli ici Iassociation des Enfants de Marie. Dans
les icoles, nous avons institue aussi 'oeuvre de la SainteEnfance, et ces oeuvres sont soutenues puissamment par le
z&le denos'sceurs, les Filles de la Charit6, et le peuple de
son c6ti se montre tr6s gendreux. La paroisse a une belle
eglise et une cure oIt tout est installi a la mode des Polonais, car presque tous les objets viennent de notre paysnatal.
Plusieurs de nos compatriotes ont ddja gouverni cette
paroisse d'Abranches. Depuis 1875-x877, travaillait ici
M. Gizynski; mais les chroniques de la paroisse ne mentionnent que son nom; apres lui, le poste a eti occupd par
M. Grabouski dont nous lisons quelques lignes dans les
registres de la paroisse. Quand M. Grabouski arriva ici,
il n'y avait absolument rien de prepare; tout etait A faire.
Aussi les fideles qui etaient sans pasteur faisaient des instances pour avoir un prdtre afin de pouvoirassister Il'officc divin le dimanche et les jours de fete. Ils itaient obliges
d avoir recours a un pr6tre A qui 6tait confie le soin de tout
le district. M. Grabouski avait une tAche ardue, mais il
n'hesita pas, car il y allait de la gloire de Dieu et du salut
d-s Ames.
La premiere chose a faire itait d'acheter un terrain pour
bitir un presbytere, car la maison habitie par le missiona .ire n'ttait que provisoire.
Apres le depart de M. Grabouski, la paroisse fut gou18
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rcrnie par M. Gurowski, qui s'es maintenant retire dans
un couvent de Bernardios a Tarnoviz. C'est pendant
son sijour a Abranches que fut commencie la coastruction d'une cure, qui est biie an milieu d'an grand
jardin et environnie de champs c de bois; c'esr une situation pittoresque.
Lorsqu'en t89 , M. Gurowski retourna en Europe, sa
place fut occupee par M. Driatkowiec qui resta ici pendant
trois ans. C'est de son temps qu'on a commence i batir
l'iglise et cela en tres peude temps. Le i3 janvier 1892, la
premiere pierre fut posee par le vicaire general, Mgr Albecto do Goneales, et, des I'anne suivante, 1'eglise 6eait
achevee complitement. C'est une tres belle dglise et assez
grande pour contenir nos fideles qui viennent en foule assister aux offices.
L'intirieur de F'glise 6tait encore entikrement nu ; mais
maintenant il y a un maitre autel tres beau, au-dessus duquel est placee la statue de sainte Anne. Les autels laterauz ne sont que provisoires, il y a aussi dans le choeur
deux rangees de banes. Dernierement, on a commence une
tour au-dessus du chceur, ce sera notre clocher, mais les
cloches doivent encore arriver de l'Europe. Ainsi notre
eglise sera complete. - KAN•DRA.

Pour les relations avec les maisons du Parana, voici
quelques indications sur les adresses tlegraphiques:
Pour Curityba : N..., seminaire, Curityba.
Pour les elablissements epars dans les colonies polonaises, il n'y a que le t6legraphe des municipes auxquelles
ces colonies a ppartiennent; Thomas-Coelho appartient a
Araucaria; Lucena, a Rio-Negro; Abranches a Curityba.
II fautdo nc tilgraphier:N..., Araucaria (Thomas Coelho),
Parana, Bresil, etc.
Prudentopolis a le tel0graphe.
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

54.
JEUN.

-

D&CRET SUR LA COMMUNION

DES MALADES SANS

-TRE A

(S. C. du Concile, 7 d6cembre I906.)
DECRETUM S. CONCILI
EDS. CoMumouNE
uIFIRXIS NON JEJUNIS.

Post editum de frequenti et quotidiana SS. Eucharistiac sumptione decretum die 20 mensis Decembris 1905, concessasque a
SSmo D. N. Pio PP. X die3o mensis Maii eiusdem anni indulgentias
omnibus Christi fidelibus, qui certas preces devote recitaverint pro
quotidiane Communionis propagatione; post additum praeterea decretum Urbis et Orbis, die 14 mensis Februarii 1go6 a S. C. Indulgentiarum et Reliqui:rum, cuius decreti vi possent Christi fideles
per quotidianam Communionem lucrari omnes indulgentias, absquc
onere confessionis hebdomadaria, vix dicere est, quanta laetitia benigna huiusmodi S. Sedis dispositiones excepta sint, presertim ab
Episcopis et moderatoribus religiosorum Ordinum. Excitato inde
studio fovendae pietatis, quasitum est, si quo forte modo consuli
posset agrotis diuturno morbo laborantibus et eucharistico Pane
baud semel confortari cupientibus qui naturale ieiunium in sua integritate servare nequeant. Quare supplices ad ho: preces delate
sunt SSmo D. N. Pio PP. X; qui, re mature perpensa auditoque
consilio S. Congregationis Concilii, benigne concessi tu nfirmi, qui
iam a mense decumberent absque certa spe ut cito convalescant, de
confessarii consilio SSmam Eucharistiam sumere possint semel aut
bis in hebdomada, si agatur de infirmis qui degunt in piis domibus,
ubi SSmum Sacramentum adservatur, amt privilegio fruuntur celebrationis Misse in Oratorio domestico ; semel vero aut bis in mense
pro reliquis, etsi aliquid per modum potus ante sumpserint, servatis de cetero regulis a Rituali Romano et a S. Rituum Congregatione ad rem prascriptis. Presentibus valituris, contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Rome, die 7 mensis Decembris 1906.
t VINCENTIUS, Card. Episc. Pranestinus.
Prefectus.
C. Ds LAI, Secretariw.
TRADUCTION

On ne saurait dire avec quelle satisfaction furent accueillies, en particulier par les evdques et les supdrieurs des
ordres religieux, les dispositions bienveillantes du SaintSiege, exprimees successivement par le decret du 20 decembre 9go5 sur la communion fr6quente et quotidienne;
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par les concessions des indulgences que S. S. Pie X, en
date du 3o mai de la meme annee, a bien voulu accorder
i ceux qui reciteraient pieusement certainesprieres pour
la propagation de la devotion a la communion quotidienne; enfin par le decret Urbis et Orbis, du 14 fevrier 9go6,
par lequel la Sacrie-Congrigation des Indulgences et des
Rites diclara que les fideles, qui font la communion chaque jour, peuvent gagner toutes les indulgences, sans etre
tenus &la confession hebdomaire. Le mouvement suscite
par ce developpement de la pietia fait songer au moyen d'en
etendre les fruits aux personnes retenues par une longuc
maladie, et desireuses neanmoins de se rdconforter souvent par la riception du Pain eucharistique, sans cependant pouvoir garder, dans son intigriti le jeune naturel.
C'est pourquoi des suppliques furent adressees dans ce sens
i Notre Saint-Pere le Pape Pie X. Apres avoir murement
examine ces demandes et consulte la Sacree Congregation
du Concile, le Souverain Pontife a daigne accorder auxinfirmes qui seraient arretis deji depuis un mois, sans
espoir certain d'un prochain retablissement dans leur etat,
sur le conseil de leur confesseur, la permission de recevoir
la sainte Eucharistie, apris avoir pris quelque chose par
maniire de liquide, une ou deux foispar semaine, s'ils'agit
de personnes vivant dans dans de pieuses maisons ou le
tr6s saint sacrement est conserve, ou qui jouissent duprivilege de la sainte messe cilebree dans un oratoire domestique ; et, une ou deux fois par mois, pour tousles autres malades, sans prejudice des regles etablies par ailleur,
par le Rituel romain et la Sacr6e Congregation des Rites.
Ces concessions sent valables pour I'avenir, quelles qu,
soient les dispositions anterieures contraires.
Donne i Rome, le 7 decembre 9go6.

Signd: VINCENT, card., iveque de Prineste,

Prefet.
C. DE LAx, Secrdtaire.
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Apr6s avoir donnd le texte de ce dicret sur la communion
des infirmes sans etre a jeun, le savant directeur de l'importante revue le Canoniste contemporain ajoute ces explications (no de janvier 1907, p. 19):
c Ce d6cret sur la communion des malades pourrait se
passer de commentaires. Pr6cisons cependant pour la pratique, les dispositions et facilitds qu'il apporte. II dispense
certains malades et pour un certain nombre de communions du jefne eucharistique.
c Cette dispense comporte la permission pour le malade,
de prendre avant de communier quelque nourriture, mais
seulement per modum potus, par maniere de boisson; c'est
la clause uniformement impose par les rescrits du SaintOffice. La clause ne limite pas la quantite de nourriture
prise par mani6re de boisson, bien qu'elle suppose une
quantiti modiree, aliquid. Elle signifie qu'on ne doit pas
manger, mais seulement boire, bien que la boisson puisse
etre assez substantielle. Nous avons i ce sujet une reponse
lormelle du Saint-Office en date du 7 septembre 1897 (Canoniste, 1898, p. 389) : * En disant: per modum potus, on
a entend qu'il est permis de prendre du bouillon, du cafe ou
Sautre nourriture liquide, dans laquelle on aura melang6
" quelque autre substance, comme par exemple de la se" moule, du pain grille en miettes, etc., pourvu que le meilange ne perde pas la nature de nourriture liquide. II n'y a
a done pas lieu de se demander scrupuleusementsi on reste
a dans les limites de l'autorisation : la ligne de demarcation
c est trks facile A determiner. Les potions prescrites par mat nitre de remides sont aussi permises, a plus forte raison.
K Ceux qui peuvent bendficier de la dispensesont les malades chroniques, assez souffrants pour ne pouvoir sans

peine demeurer i jeun, sans cependant etre dangeureusement malades au point de pouvoir communier en viatique.
Car rien n'est modifie aux regles antzrieures pour les malades qui peuvent rester A jeun,ni pour ceux qui ont droit au
viatique.
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a II sera facile d'appricier leur etat par les deux conditions indiquies: qu'ils soient malades depuis un mois et
que ieur maladie paraisse pouvoir se prolonger encore
quelque temps : Infirmi qui jam a mense decumberent
absque causa spe ut cito convalescant. II ne faudrait pas traduire trop littiralement decumbere par a garder le lit ..
comme si on n'etait assez malade qu'i la condition de ne
Fouroir se lever; I'expression signifie plut6t 4 itre malade •
ou encore Egarder la chambreD. De mime, il n'est pas n&cessaire que pendant ce premier mois de maladie on n'ait
pas communi6 a jeun; il suffit que I'on soit malade depuis
un mois. Et quant a la guerison, il suffit qu'elle n'apparaisse pas comme prochaine pour qu'on puisse bineficier
de rindult. Au surplus, cete guirison n'a pas besoin d'etre
definitive pour qu'on cesse de se trouver en mesure d'user
de l'indult; il suffit que le malade puisse sans peine garder le jedne eucharistique et reprendre les communions de
devotion suivant la rgle ordinaire.
< La decision a prendre ne rel6ve pas du malade, mais
bien du confesseur, qui agira suivant sa conscience et en
tenant compte des circonstances individuelles.
, Entin, le dicret fixe le nombre des communions permises avec dispense du jeine. Si le malade habite une maison
ayant chapelle ou oratoire domestique, que le saint Sacrement y soit conserve ou que seule la messe y soit autoris6e,
on lui permet uneou deux communions par semaine. Pour
les autres malades qui habitent plus ou moins loin de l'glise, on leur permet la communion une ou deux fois par
mois.
KCes communions ne se distinguent en rien des autres,
en ce qui concerne les ceremonies rituelles; il nous suffira
donc de renvoyer au rituel, comme le fait le decret. .
A. BOUDINHON.
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55. LE a CHAPELET DU CHEMIN DE LA CROIX DE LA
SERVANTEE

D DIEU,

LOUISE DU CRUCIFIX ).

Ce sont les indications de la notice que nous avons sous
les yeux sur une divotion qu'on nous prie de mentionner.
En outre du chaplet, qui est une portion du rosaire de
saint Dominique, ont itd instituds, depuis, divers autres
chapelets. 11y eut au dix-huitiime siecle, le Chapelet (secret)
du Saint-Sacrement, propage par de c6elbres religieuses,
(voyez Joseph de Maistre). Une soeur nazareenne de Turin,
Louise Borgiotti, h qui Notre-Seigneur lui-meme, dit la
notice, donna le nom de Louise du Crucifix, a institud,
elle, le Chapelet du chemin de la croix.
Aux personnes qui achteent ce chapelet on distribue une
notice qui indique la maniere de s'en servir.
Des indulgences y sont attachies, et M. Vincent Tasso,
assistant de M. le Supirieur gndral, a obtenu, le 2 novembre
1906, de Sa Sainteti, le Souverain Pontife Pie X, pour tout
pretre de la Congregation de la Mission, le pouvoir de
benir et indulgencier ce chapelet. - Voici cette pi&ce, suivant la copie qui nous a 6te communiquee :
Beatissimo Padre,
Giovanni Vincenzo Tasso, Assistente Generale della Congregazione
della Missione, Zelatore dell'Arciconfraterniti della santa Agonia di
Gesit nell Orto, stabilita nella Casa Madre di Parigi e in molte Case
de' Missionari e delle Figlie della Cariti, prostrato al bacio del Sacro
Piede, supplica umilissimamente la Santiti Vostra di estendere a
tutti i Preti della Missione e a tutti i Direttori e Z-latori della Santa
Agonia, la facolti di benedire e indulgenziare la Corona della Via
Crucisdella Serva di Dio Luigia Borgiotti, Confondatricedelle Snore
Nazarene, facolti gia concessa dal S. Padre Pio IX al Cardinal De
Angelis, e da Vostra SantitA Stessa al Cardinal Richelmy e al Superiore della Missione di Torino, nell'Udienza privata accordataa Monsignor Parodi, Arcivescovo di Sassari, il 4 aprile 19o6.
Che della grazia, ecc.
Juxta preces in Domino,
Die 2 qbris Igo6.
PIUS PP. X.

56. -
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LE LENDEMAIN CERTAINES FETES DOUBLES DE PRE-

ETr DE SECONDE CLASSES,

EMPECHIES LE JOUR OU ELLES

TOMBENT. (S. C. des Rites, 2 mars 1907.)
CONGREGATIONIS MISSIONIS

Ne festa sive officia ritus duplicis prime vel secunds classis in
kalendario perpetuo ad usum Congregationis Missionis diu nec levi
incommodo transferri contingat quoties in propria sede impedita occurrant; Rmus Dnus Antonius Fiat, Superior generalis ejusdem
Congregationisa Sanctissimo Domino Nostro Pio X facultatem humillime flagitavit qua ejusmodi officia in primam diem respective
insequentem amandare liceat, officio duplici minori adritum simplicem redacto.
Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino nostro tributis, benigne annuit
progratia, ad instar particularis Rubrica reformata BreviariiRomani
quehabetur in festo Pretiosissimi Sanguinis D. N. J.-C. Dominica
prima julii: servatis rubricis. Contrariis nonobstantibus quibuscumque. -

Die 2 martii 1907.

fL.S.
S. Card. Canrrom, Praef.
- D. PmAIC, Archiep. Laodicen. Secrius

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

52. Frere Leite (Joachim), coadjuteur, dieced

le _ de-

cembre 1906, i Felgueiras (Portugal); 70 ans d'Age, 39
de vocation.
53. M. Che (Jacques), pretre, dieced en decembre 19o6,
au Tchi-ly septentrional (Chine); 55, 23.
54. Fr. Aubry (Jacques), coadjuteur, d6ecded
la maisonmere i Paris, le 22 dicembre I906; 92, 6t.
i. M. Alvernhe (Alexis), prktre, decede a Beyrouth (Syrie);
le 12 dicembre 19o6; 79, 52.

2. M. Chieco (Pierre), decede a Oria (Italie), le 24 dicembre 19o6; 78, 63.
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3. Fr. Franco (Jean), coadjuteur, ddcidd a Savone(Italie),
le I9 dicembre 1906; 71, 53.

4. Fr. Broutin (Jean-Baptiste), coadjuteur,d6c6d&i la maison-mere i Paris, le 18 janvier 1906; 79, 1o.

5. M. Mirone (Antonin), pretre, d6ec6d i Catane (Italie),
le 19 janvier 19

7

; 72, 14.

6. Fr. Obrador (Jacques), coadjuteur, de la maisonde Barcelone (Espagne), le 26 d6cembre 19o6; 3 ans de vocation.
7. M. Chen (Noel), pretre, diecd6 & Smyrne (Turquie
d'Asie), le 2o janvier 1907; 78, 47.

8. Fr. Machinena (Sylvestre), coadjuteur, dicide a La Laguna, ile de Tindriffe (Espagne), le 3r janvier 1907; 27,
6.
9. Fr. Vixes (Pierre), coadjuteur, de la maison de Marseille
(France), decid le 4 fdvrier 1907; 8o, 58.

NOS CH-RES S(EURS
Thirese Loos, d6c&ide a I'Orphelinat de Saint-Michel, France;
igie de 75 ans, 54 de vocation.
Sophie Woelfel, Asile des Enfants-Trouvis de Baltimore, ItatsUnis; 59, 42.

Augustine Labo, H6pital italien de Salonique, Turquie; 53, 32.
Francoise Pages, Maison Principale &Paris; 74, 52.
J eanne Chayla, Maison de Charite de Montolieu, France; 67,45.
Marie Mule, H6tel-Dieu de Monaco; 40, 17.

J osephe de Nucheze, H6tel-Dieu de Sable, France; 26, 5.
Maria Perez, Maison Santa Isabel de Madrid; 3o, 8.
Barbe Klasinc, H6pital Saint-Etienne de Budapest, Hongrie;
38, 8.
Francisca Collell, H6pital de Badajoz, Espagne; 64, 44.
J uana Aloy, Asile de Betera, Espagne; 34,

12.

Marie Beaumont, Maison de Charit6 de Salindres, France;
8o, 6o.

Marie Gros, Maison de Charit6 de Saint-Michel,
Cdline Cloputre, Maison de Charit6 de Boghar,
Marie Dupont, Hospice de Santiago, Chili; 70,
Marie Notario, H6pital de Seregno, Italie; 41,

Algerie; 76, 54.
Algerie; 66,4748.
03.
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Usebine Courribet, H6pital de la Charite i Saint-Etienne, France; 72. 52.
Jeanne Ehmann, H6pital Wilhelmine de Vienne, Autriche;
35, 15.
Anne Casalis, College de l'Immaculde-Conception de Rio de
Janeiro: 73, 55.
Antoinette Ricci, Maison Saint-Vincent de Nice; 38, 7.
Amelina Le Doult, Hospice de Malzieuville, France ; 62, 4 o .
Marie Schmitt, Maison centrale de Belletanche, Lorraine ; 32, 7.
Francoise Constet, Maison Saint-Vincent de I'Hay, France;
70, 5i.

Honorine Malarska, Maison de Charite Saint-Vincent de Varsovie, Pologne; 25, 6.
Adele Denis, Maison de Charit6 Saint-Nicolas-du-Chardonner,

A Paris; 67, 45.
Lucia Tofferle, H6pital Saint-Roch

de Budapest,

Hongrie;

32,9.
Marie Chapuy, H6pital Saint-Francois de Borgia i Santiago,
Chili.; 72, 47.

Elisabeth Bain, H6pital de Schwarzach, Autriche; 83, 56.
Aliana Colin, Maison de Chariti Saint-Seurin a Bordeaux
61, 37.
Maria Cenzano, H6pital de Falces, Espagne; 2o, 2.1

Ramona Martinez, Hospice Saint-Louis de Sdville, Espagne;
5o, 32.
Marie Salers, Hospice de Moissac, France; 61, 39.
Barbe Berthier, Maison Principale h Paris, France; 76, 46.
Sophie Tiberghien, Hospice des Enfants-Trouves de Pernam-

buco, Bresil; 84, 58.
Marguerite Hauptmann, College d'Olinda, Bresil; 57, 3i.
Jeanne Pallard, Hospice de Marmande, France; 28, 7.
Marie Chappard, Maison de Charit6 Saint-Etienne-du-Mont i
Paris; 49, 22.

Secondine Gribaldo, Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italie;
45, 22.

Geronima Rebagliasi, Maison centrale de Turin, Italie; 23, 2.
Marie Brunet, H6pital de Moulins, France; 79, 53.
Elisa Brun, Mission de Mustapha, Algdrie; 33, i3.
tleonore Bricout, Asile des Aliends A Rennes; 75, 52.
Marie Miout, Maison de Charitd de Saint-Marcel;
59,. 37.
Celine Dubois, Hospice de Nesles, France; 76, 53.
Marie Trisoglio, H6pital de Mondovi, Italie; 8r, 6 .
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Amandie Boussard, Maison de Charite, paroisse Saint-Thomas

d'Aquin A Paris; 74. 55.
Jeanne Navarron, Maison Principale h Paris; 71, 49.Elisabeth de Dieudonnu,

Ecole Saint-Louis i Heverle, Bel-

gique; 6x, 34.
Jeanne Dupouy, Maison de Charite d'Arcueil, France; 73, 49.
Marie Four, Maison de Charitl de Clichy, France; 63, 39.
Ambroisine Penavayre, Hospice de Ponancd, France ; 7, 52.
Elise Bofer, Maison centrale de Salzburg, Autriche; 26, 5.
Anna Lo, Maison Notre-Dame a Ki-Ngan, Chine; 3o, 6.
Marie Faringo, Maison centrale de Turin; 29, 7Marie Eardly, H6pital de Lowell, tEats-Unis; 63, 26.
Marie Ortner, H6pital Gdndral de Graz, Autriche ; 42, It.
Anna Gilgenheimb, Ecole d'Urmeiny, Hongrie ; 68, 39.
Marie Illendorf, H6pital d'Erlau, Hongrie; 5o, 37.
Severa Alvarez, H6pital Gdinral de Valencia, Espagne; 56, 35.
Antonia Pareras, H6pital de Manresa, Espagne; 68, 42.
Francisca Lizaso, H6pital d'Antequera, Espagne; 31, 8.
Josefa Assigarraga, Maison San Diego de Valdemoro, Espagne;
72, 49.

Marie Gsrbas, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche;
27, 4.

Ursule Koch, Maison centrale de Cologne-Nippes, Allemagne;
46, !5.
Marie Chauchard, H6pital de Copiapo, Chili; 84, 62.
Madeleine Gille, Maison Principale de Paris; 72, 51.
Catherine Gondaud, Asile Saint-Vincent de la Teppe, France;
84, 6o.
Cludine Durcet, Misericorde d'Hussein-Dey, Algdrie; 73, 55.
Lionitte Peslot, Maison de Charit6 de Saint-Did, France ; 8, 52.
Marie Weiss, H6pital de Hartberg, Autriche; 27, 6.
Marie Mullin, H6pital Sainte-Marie de Rochester, Etats-Unis;
72, 44.

Marie Le Gueut, Maison de Chariti de Saint-Brieuc; 74, 52.
Margarita Merino, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne; 32, 6.
Maria Raoux, Maison Saint-Diego de Valdemoro, Espagne;
68, 45.
Maria Mugica, Maison Saint-Diego de Valdemoro, Espagne;
57, 31.

Clotilde Moscoso, Maison centrale de Quito, Equateur; 44, 16.
Victoire Delbos, Hospice Saint-Mort de Huy, Belgique ; 71, 49
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Barbe Fusek, Asile Saint-Antoine de Vienne, Antriche; 24, 4.
Catherine Ramolla, H6pital Wilhelmine de Vienne, Autriche;
3x, to.
Marie Gondal, Maison de Charitd de Bellevue, France; 78, 58.
Francesca Pasca, Maison Saint-Joseph de Portici, Italie ; 47, 24.
Vincenza Mannato, Maison Mater Dei a Naples, Italie; 64, 44.
Anne Picard, Maison centrale de Naples, Italie; 73, 45.
Antoinette Kuster, Prison de Marianostra, Autriche; 29, I2.
Marie Delorme, Maison de Charitd de Bully-Grenay, France;
27, 4.

Ellen Ryan. Hospice des Enfants-Trouv6s & San-Francisco,
Etats-Unis; 65, 43.
Marie Tagliabue, Orphelinat de Tours; 83, 58.
Marie Arnoux, Maison Principale & Paris, 88, 46.
Lionard Gutowska, Providence de Varsovie, Pologne; 26, 3.
Josephine Pitioch. H6pital Saint-Eoi de Montpellier; 27, 5.
Maria Zanetti, Orphelinat d'lesi, Italie; 60, 35.
Marcelline Gitterbe, Maison centrale de Graz, Autriche; 79, 54.
Rosalie Alzate, Maison centrale de Cali, Colombie; 27, .9
Marie Gyesse, Maison de Chariti de Rodez; 24, 4.
Jeanne Bouchard, Hospice d'Avallon, France ; 61, 40.
Gugliehnina Bruschi, Maison centrale de Turin; 31, 7.
Anne Mac Coy, Maison centrale d'Emmittsburg; o8,63.
Marie Leddy, Orphelinat Saint-Vincent de Boston, Etats-Unis;
67,41.

Marie Parisot, Maison de Chariti de Gentilly, France; 53, 28.
Julie Goix, Maison Saint-Vincent de 1'Hay, France; 33, 9.
Thirese Caraher, Orphelinat de Lanark, Ecosse; 76, 48.
Juana Aburto, College de Guanabacoa, lie de Cuba; 33, 15.
Maria Mas, H6pital de Carmona, Espagne; 70, 49.
Leonor Abaitua, Asile Saint-Jean-Baptiste de Barcelone, Espagne; 36, 15.
Basilisa Landaburu, Maison centrale de Madrid; -3, 3.
Maria Rodriguez, H6pital de Santa-Cruz de la Palma, (Iles
Canaries; 27, 3.
Carmen Galvet, H6pital de Jerez, Espagne; 38, 19.
Petrona .Alarcon, College de I'lmmaculde de Buenos-Ayres;
62, 27.

Anna Byrne, Maison centrale de Mill-Hill, Angleterre; 63, 40.
Renie Cocheril, Maison centrale de Naples; 8z, 55.
Maria Azuramendi, H6pital de Fuenterrabia, Espagne; 54, 32.
Casilda Riestra, Hospice de Burgos, Espagne; 71, 54.
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Juana Sanchez, Asile Beneficos de Sancta Cruz de Tenerife,
lies Canaries; 27, 8.
Madeleine Winter, Orphelinat de Szegszard, Hongrie; 3o, xo.
Jeanne Poyet, Misricorde de Fontenay-le-Comte, France;
66, 45.
Maria Torre. H6pital de Costa-Rica, 52, 29.
Marguerite Fritz, Maison centrale de Salzburg; 74, 48.
Elisabeth Persin, Maison de Charitd, Saint-Pierre-Gros-Caillou
i Paris; 39, i.
Olivia Moore, Maison centrale d'Emmittsburg; 74, 5o.
Marie Schwarz, H6pital de Knittelfeld, Autriche; 27, 7.
Aloisia Krajuc, H6pital de Ujpest, Hongrie; 33, 15.
Marie Leotard, Infirmerie Marie-Thirese i Paris; 83, 59.
Anne Pelletier, H6pital Saint-Charles h Rochefort, France;
38, 12.
;lanche Vassallo, Maison Saint-Joachim i Turin; 54, 3o.
.'larie Guigou, Maison de Charite, paroisse Notre-Dame de
l'Annonciation, rue Raynouard A Paris; 58, 36.
Louise Poissonnier, Maison de Charite, paroisse Saint-Ferdinand
des Ternes, I Paris; 56, 33.
Mary Foreshaw, Maison centrale de Mill-Hill; 37, iI.
Alphonsine Lampriere, H6pital general d'Angers; 23, i.
Elisa Leveque, H6pital Saint-Joseph & Paris ; 59, 3z.
Dolores Tintori, H6pital de Falces, Espagne ; 55, 3x.
Teresa Rovira, Asile de Santa-Cruz de Tenerife, lies Canaries;
31, 9Josefa Contreras, College de l'Immaculee-Conception a la Havane, Ile de Cuba; 62, .38.
Maria Perez, Hospice des Enfants-Trouves de Murcia, Espagne;
26, I.
Ines Kormaechea, Maisondu fourneau &Seville, Espagne; 36, 18.
Marie Sauffrignon, Maison de la Providence a Kosrowa, Perse;
65, 42.

Marie Navareta, H6pital de Riobamba, Equateur; 2o, 3.
Olympe Josse, Maison de Charitd Saint-Vincent a 1'Hay; 68, 45.
Julienne Baledent, Maison de Chariti de Chiteau-rl'tvque,
France; 73, 51.
Elisabeth Buckley, H6pital Saint-Vincent h Bridgepost, EtatsUnis; 50, 24.
Maria Kaspret, H6pital de Budapest; 33, io.
Tomasa Martinez, H6pital de Lorca, Espagne; 64, 38.
Helene Chasle, Maison St-M ichel de Boulogne, France; 35, 1 t.

-

270 -

Cicile Wisniewska, Hospice de Sadowa Wisznia, Pologne-Autriche; 46, 26.

Jeanne Aichinger, Hospice municipal de Graz; 31, 8.
Marie Maheo, Maison Saint-Joseph de Bebeck, Turquie-d'Europe; 84, 58.
Marie Larrieu, Hospice de Montauban ; Go, 39.
Marie Neyme, H6pital de Carrf, Italie; 76, 53.
Catherine Sanmartino, Institut Saint-Vincent de Virle, Italic;
26, 6.
Angele Rossi, Maison centrale de Turin; 34, 14.
Christine Holzlsauer, H6pital de Schwarzrch, Autriche ; 37, 17.
Therese Worndl, Maison centrale de Salzburg; 63, 39.
Marie Camel, Maison de la Providence Sainte-Marie A Paris;
76, 55.
Louise Labbe, Maison de Charite de Bourg-la-Reine, France:
Go, 38.
Arabella Jordan, H6pital de Troy. Etats-Unis; 69, 46.
Marie Declareuil, Maison de la Sainte-Famille a Santiago,
Chili; 6o, 61.
Marie Blancheton, H6pital Saint-Jean de Dieu i Santiago;
80, 55.
Francoise Epivent, Maison de Chariti de Chateau-l'Evequc;
67, 38.
Rosalie Huet, Maison de Charite de Chiteau-l'Evdque; 83, 56.
Marthe Mourath, Orphelinat de la Salute i Naples; 83, 57.
Marie Fourestey, Maison de Charit6 de Chfteau-l'Evique; 69, 49.
Aim6e Bouilleau, Maison de Charite, paroisse Saint-Georges a
Paris; 73, 56.
Eugenie Derelo, Maison de Charit6 de Montclieu; 75, 47Aimie Galan, H6pital de Montauban; 88. 65.
Julienne Perouffe, Maison centrale de Naples; 69, 51.
Jeanne Fresnais, Maison de Charitd Paroisse Notre-Dame au
Havre, France ; 77, 56.
Eugenie Ramelet, Maison de Charite de Sanary, France; 34, 13.
Jeanne Barre, Maison des Aliends de Rennes; 57, 33.
Candida Piermattei, Maison de Chariti de Naples; 59, 37.
Maria Muguruga, Maison centrale de Madrid; 72, 46.
Cipriana Jimenez, H6pital de Barbastro, Espagne; 24, 4.
Marie Dupuy, Maison de Charite d'Orsay, France; 79, 6i.
Elisabeth Sweeney, Asile des Alienes de Dearborn, Etats-Unis;
75, 54.
Catherine Failey, H6pital dc Montgomery, Etats-Unis; 28, 4.

-

271 -

NOTICES
Voici la liste des interessantes et 6difiantes notices des seurs
publides dans la circulaire de la tres honorde Mere Kieffer aux
Filles de la Charitd, le tr-janvier 1907 :
90o 6, 7 dec.

Soeur Agnes DERIEUX, H la Maison centrale (Circ.
90o6,
ANs
p. 4-26)(Belgique).
19o5,25 aoit. Sceur Gabrielle IZARD, i 1'H6TERAMO
pital (Circ. p. 26-32).
(Italie).
1905, 6 sept. Sceur Julie BOISSELIER, a I'H6pital dei Pellegrini (Circ.
NAPLES
p. 32-35).
(Italie).
a MIRABELLA
1905, 14 juin Scepr Jeanne SACCAREAU,
l'Orphelinat (Circ. p. 35-38).
(Italie).
19o5, 8 sept. Soeur Henriette Wu.soN, h la
maison centrale (Circ. 19o6, EMMITSBURG
p. 38-41).
(Etats-Unis).
1905, 14 sept. Sceur Winifred RYAN, a l'H6NASHVILLE
pital (Circ. 1906, p. 41-43).
(Etats-Unis).
19o5, 29 dec. Sceur Marie CURRAN, a l'Ecole
Sainte-Philomene(Circ. 19o 6 , SAIT-LouIS
(Etats-Unis).
p. 44-47).
1905, 20 sept. Sceur Caroline de LAVAIssiERs,
a la Maison de Charite (Circ.
OURaMAH
19D6, p. 48-50).
(Perse).
JAEN
19o5, 9 oct. Sceur BaltasaraCALvo, l'H6pital (Circ. p. 50-54).
(Espagne).
I9o5, 3 dec. Soeur Antonia SALBATiS, i I'H6- TORREDEMBARRA
pital (Circ. 1906, p. 54-56).
(Espagne).
1So5, 6 dec. Soeur Angelique LE BERRE, i
la maison de Saint-Louis-enI'Isle (Circ. 1906, p. 57-61).
PARIS.
1906, 21 anv. Soeur Camille ANTHOARD, i la
maison de St-Pierre du GrosCaillou (Circ. 19o6, p.62-76).
PARIs.
1905, 6 janv. Sceur Adelalde FRATTINI, a la
Maison Saint-Vincent (Circ.
VHO
(Italie).
19o6, p. 76-79).
1906, 27 fev. Soeur Zod LACHAUSSEE, i I'H6-CHALONS-S.-M.
(France).
tel-Dieu (Circ. 1906, p. 8o-S8)

-

1906, 28 fev.

106l, 28 mars
S90 6 , 30 mars
r906, 15 avril

1906, 2 juill.

1905, 13 sept.

1905, 15 sept.
1905, 24 dec.
1906,23 janv.
1906, 28 fiv.
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Soeur Angeline JUPIN, A la Maison de Chariti (Circ. 1906,
p. 89-93).

LA ROCHELLE

Soeur Julie CoRDIER, ila Maison

TILLEUR

(France).

deCharite(Circ. 9o6,p.9 3 -97).
(Belgique).
SoeurTherese HADFIELD, i l'OrLETFIELD
phelinat(Circ. 9go6,p.97-0o5). (Angleterre).
Sceur Marcelline BIROT, i la
Maison de Charitd(Circ. 9go6, SAIHn-QUEzWrI
p. 106-112).
(France).
Sceur Marie BOLLAND, &la Mai.
son Sainte-Madeleine (Circ.
1906. p. 112-117).
PARIs.
Sceur Hermance de TBaVERRET,
i la Maison Saint-Euge•e
(Circ. 1906, p. 117-118).
PARIS.
Sceur Marie MARCOTTE, i la
DAMAS
Misdr. (C. 19o6, p. 118-119).
(Syrie).
Sceur Berthe PRUGNAUD, i 'H6LE CAIRE
pital. (Circ. 1o6, p. 19-120).
(Egypte).
Soeur Elisabeth FAIDIS, i la MiRENNES
ser. (Circ. 1906, p. 120-121.
(France).
Soeur Josephine HERVE, i la
RENNES
Misdricorde (C. 1906, p. 121).
(France).

1906, Ix mars Sceur Anne BELLOCQ, i I'Hos- VIC-SUR-SEILLE
pice (Circ. 19o6. p. 121-122.
(Lorr.-Allem).
1906,24 janv. Sceur Marguerite BELLANCA, a
l'Hospice municipal (Circ.
CATANE
1906, p. 122-123).
(Italie).
1906, 8 mai Soeur Brigitte Russo, i la MaiNAPLES
son centrale (C. 1906, p. 123).
(Italie).
1906, 19 mars Sceur Josephine ROHRMOSER, i
SCHERMBERG
1'Asile (Circ. 1906, p. 123).
(Autriche).
1906, 13 fiv. Soeur Melanie DEMAN, i 1'Orphelinat Ste-Ther&se (Circ. RIO DE JANEIRO
1906, p. 123-124).
(Brisil).
1906, 28 juin Soeur Marie AMOUROUX, a la
Santa-Casa (C. 1906, p. 124- RIO DE JANEIRO
125).
(Brisil).
1906, 7 juill. Soeur Emilie HIVER, a la Maison Saint-Vincent (C. 1906,
L'HAY
p. 125.
(France).

-

273 -

1906,21 juill.

Soeur Marie CHAUCHARD, a
I'H6pital (Circ. 190 6 ,p. 125).

19o5, 23 dic.

Sceur Anne SUDRE, a l'Orphelinat Sainte-Constance (Circ.
1906, p. 125-126).
Soeur Marie-Louise MEURIER, a
l'Orph. N.-D.-des-Flots (Circ.
10o6, p. 126).
Soeur Josephine DU MORLE, h la
Maison de Chariti (C. 19o6,
p. 127)Sceur Leonie LacAUSSADE, au
College(C. xgo 6 ,p.127-12 8 ).
Soeur Alice CORDONNIER, i la
Maison Principale (C. 19o6,

19o6,

8 mai

igo6, 8 mai

S9o6, 5 sept.
1906, Io mars

p. 128-129).

COPIAPO

(Chili).
METZ

(Lorraine).
DIEPPE

(France).
ARCUEIL

(France).
AsSOMPTION

(Chili).
PARIs.
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LA CONGREGATION DE LA MISSION
PENDANT LA REVOLUTION
1788-18oo

GiERALAT DE M. FELIX CAYAIA DE LA GARDE
Dixieme SupErieur general. (Suite 1.)

§ 5. - Disastrede Saint-Laoare.
Les rivolutionnaires, pour avoir un pr6texte de faire ar-

mer le peuple de Paris et le porter ensuite A I'attaque de la
Bastille, qui devait avoir lieu Ie 14 juillet, firent sonner le
toscin toute la nuit du dimanche au lundi (du 12 au i3
juillet 1789). Ilsdirigrent d'abord les brigands en grand
nombre dont ils disposaient vers les quelques barrikres
auxquelles ils mirent le feu cette meme nuit. Apres cette
premiere attaque, ilsarraterent le pillage des maisons religieuses,et Saint-Lazare fut designee pour commencer.Afin
d'avoir une idde plus exacte de cette devastation, nous rapporterons les differentes relations qui en out et6 faites et
qui se completent les unes les autres 3.
I. - On lit dans le proces-verbal, dressd trois jours
aprs ce lamentable 6v6nement: c Le lundi i3, M. Rouyer,
procureur de la Maison de Saint-Lazare, se trouvant avec
le frere Jean Meaufflet, sur les deux heures et demie ou
deux heures trois quarts, l'rembrasure d'une croisie sur
la rue, vit arriver une vingtaine de personnes avec des
torches allumees, au nombre de six on sept, et les autres
armies de haches, de massues et d'armes a feu. Les bri
i. Voir Annales, n* 284, p. x.3.
2. Nous sommes obliges de faire un choix dans ces citations dont
plusieurs se r6petent en grande partie. - Note des Annales.

-

275 -

gands forcerent la porte principale; a cc premier ditachement, vint bient6t s'en adjoindre un autre de vint-cinq A
vingt-six personnes. Entres dans la cour, ils s'y etablirent
et firent des dicharges de leurs armes A feu.
a Un,.tudianr, M. Dunault, se pr6senta le premier a eux
et leur demandace qu'ilsvoulaient.Sur leur reponse qu'ils
voulaient boire et manger, il leur ouvrit la salle dite de
Saint-Denis, et leur fit apporter du pain, du vin, de la
viande et des cerises. Environ cinquante-cinq personnes
prirent part A cette refection. Quand ils eurent tout consomme, trois d'entre eux levant le sabre sur M. Dunault,
menacerent de le tuer s'il ne leur faisait pas donner A chacun 20 louis.

a Pendant que les cinquante-cinq brigands 6taient dans
la salle Saint-Denis, douze ou quinze etaient restes dans la
cour d'entrie, sous le commandement d'un chef dont la
taille avait au moins 5 pieds 8 pouces; il avait un habit
noir A revers jaune, il etait muni d'une arme A feu, dont
il faisaitdes ddcharges de temps en temps.
* Dans le temps que les premiers se gorgeaient et se soulaient, d'autres brigands en bien plus grand nombre,
etaient entres dans la maison, s'etaient repandus dans les
corridors, 6taient entris dans leschambres oil ils brisaient
les portes, les crois6es, cassaient et d6chiraient tout ce
qui leur tombait sous la main.
a Pendant ce m6metemps encore, un nombre consid6rables de jeunes gens de treize, quatorze, quinze ans, portant
toutes sortes d'armes,'etaient restds ala porte, criant au secours et demandant du renfort. Leurs vociferations attirerent une grande quantit6 d'ouvriers, de femmes et d'enfants qui se precipitkrent dans la maison pour tout piller,
saccager, d6truire et mettre mCme le feu en plusieurs endroits 1.
t. Nous ne savons d'oi est tird ce proces-verbal. A cause des noms
de personnes, des details circonstancies, la piece parait authentique.
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II. - L'auteurde l'Histoirede Parispendant trois mois
(I5 mai ann. 1789 et suiv.), le cousin Jacques, rend compte
en ces termes du pillage de Saint-Lazare : a Les brigands
entrerent en foule dans cet asile respectable de la religion
et de l'humanitd, et s'y porterent Ades exces qu'il faut avoir
vus pour y croire. Le procureur de la maison vint leur
offrir une somme d'argent considerable, s'ils voulaient se
retirer : mais ils aimerent mieux voler qu'accepter ce
qu'on leur offrait. Ils forchrent toutes les caves, pillkrent
toutes les chambres, jeterent les matelas et les lits par les
fenetres, enfoncerent les armoires, riduisirent en morceaux
la bibliotheque et le cabinet de physique.
a Les supdrieurs, les prdtres, les etudiants, les novices,
les frtres, les pensionnaires, les ouvriers de la maison et
jusqu'aux fous et aux prisonniers d6tenus dans la prison
de force attenant i la Communauti, tout se dispersa dans
les cours. et de l1 se sauva dans Paris et dans les campagnes, par toutes les issues qui favorisereut leur fuite.
£ Un vieillard a cheveux blancs, courb6 sous le poids
des annees et des austdritis tomba sur ses genoux chancelants et conjura les pillards de respecter an moins la jeunesse qu'il avait autour de lui. I1 itait alors environni
d'une grande quantite de jeunes ecclesiastiques que l'o formait dans cette maison & la pratique des vertus de leur
6tat; il ne fut point dcoutd, il n'eut que le temps de se cacher hitivement afin de se soustraire a la fureur sacrilege
de ces bandits.
a Le vin fut verse a grands flots au milieu des caves, et
1'on trouva le lendemain matin une trentaine d'hommes et
de femmes, nageant dans des flots de vin, noyes et diji
morts depuis plusieurs heures, apres s'itre enivr6s. Plusieurs de ces brigands s'empoisonnerent eux-memes en buMais M.Perboyre ne dit point o0 il I'a trouvee :.c'est ainsi, on le sait,
que, il y a soixante ans, presque tout le monde ecrivait I'histoire.
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vant des liqueurs qu'ils avaient trouvCes dans l'apothicairerie.
aOn a trouve dans cette maison, a-t-on dit, une grande
quantite de sacs de bl6 et de farine qu'on a conduit a la
halle. - Mais a cette objection, si on peut considerer cette .
remarque comme telle, je rdponds:
a x° Toutes les voitures qu'on a vues sortir de SaintLazare, n'ont pas seulement charrid du bld, mais d'autres
effets .
K 2* On a grossi la quantite de blW,
comme on a tout
grossi aux yeux du public.
* 3o La Maison de Saint-Lazare, de date immdmoriale,
6tait dans l'usage de s'approvisionner de grains, ayant tous
les jours cinq cents bouches a nourrir, sans parler des
aum6nes consid6rables qu'elle faisait au dehors; de quatre
retraites des ordinands qu'elle recevait par annie; de quatre retraites de pauvres qu'on y nourrissait encore gratuitement, en les instruisant; et de la retraite annuelle des
cures de Paris, toutes fondationsadmirables, qui exigeaient
un approvisionnement de vivres bien superieur a celui des
autres communaut6s.
. 6° La veriti dont j'ai voulu m'cclaircir de point en
point, est que la Maison de Saint-Lazare n'avait d'autre
bl dans les magasins, lors du pillage, que la quantite ndcessaire pour vivre jusqu'A la Toussaint prochaine, et pour
faire vivre-l'h6pital du Saint-Nom-de-Jesus et la grande
maison des soeurs de la Chariti, dont Saint-Lazare etait le
grenier. II fallait en outre, dans cette maison, trois grosses
fournees de pain par semaine, uniquement pour les pauvres.
i. Les voitures chargees de ble sur lesquelles on fit monter, Ie r3
au matin, M. Brunet et son compagnon, ne sortaieat pas de SaintLazare ; elles venaient du dehors etCtaient destindes pour I'lcole
militaire, quoique les malintentionn6s criassent, pendant qu'on les
conduisait a la halle, qu'elles venaient de Saint-Lazare. Voir notice
de M. Brunet, chap. x.
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7° Y eut-il eu d'ailleurs i Saint-Lazare plus de grains
qu'on l'assure, etait-ce une raison pour rdduire en cendre la valeur de plusieurs millions en effets de toute espece. Les pauvres de ce quartier sont privis pour longtemps des secours abondants qu'il en tiraient, et jamais on
ne pourra dedommager cette maison de la perte des livres
et des manuscrits precieux de sa bibliotheque, des remedes
anciens et efficaces et des monuments curieux qu'elle
conservait dans son cabinet de pharmacie et d'anatomie.
c Tel est le ditail viridique du pillage de Saint-Lazare.
Le peuple de Paris a fait justice de ce brigandage, dls le lendemain mardi, car on a pendu sur les lieux plusieurs bandits qui avaient occasionnd le d6egt. a
III. - Pourattenuer la hideuse devastation de Saint-Lazare, a laquelle les Missionnaires n'avaient pas fourni
1'ombre de pritexte, les revolutionnaires chercherent A
accriditer des bruits calomnieux ; nous croyons devoir
mettre ici la d6claration non suspecte du commandant du
district des Recollets dont les redacteurs du Journal de
Paris ceriifibrent l'exactitude des faits qu'elle contenait,
d'apris les certificats qui leur furent mis sous les yeux.
EXTRAIT DU SUPPL#MENT DU Journalde Paris.
N* 25.

Lundi, 5 aoOt 1789.

Aux auteurs du Journal.
Paris, ce 26 Juillet 1789.
Messieurs,

Tout le monde connait le desastre que vient d'6prouver
la maison de Saint-Lazare; sans pain, sans asile, sans habits, cette vaste et respectable communaut6 s'est vue dispersee par plus de quatre mille brigands qui non contents
de piller on de ditruire les provisions de toute espece, ont
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brisi tous les meubles, lits, fenetres; emportd ce qui s'y
trouvait, de plus prdcieux; dechird les papiers, saccagd les
bibliotheques et enfin mis le feu a leur grange, pour parvenir a mettre en cendre la maison et mime la ville. Cepend ant, comme si ces malheurs n'dtaient pas suffisants, on
ripand sur le compte de la maison de Saint-Lazare, les
bruits les plus injurieux et les plus injustes.
SPersonne ne connait mieux que moi, Messieurs, I'dtat
de la maison de Saint-Lazare. Au moment de son disastre
du 13 juillet, le district de Saint-Lazare, de Saint-Laurent
et des Rdcollets, reunis alors dans l'glise des Recollets,
m'ayant nommi commandant de la milice bourgeoise, je
me suis transporti dans ladite maison de Saint-Lazare, a
la tete de la nouvelle legion, ou apres etre parvenu A faire
chasser un nombre considerable de scelerats et &etablir un
peu d'ordre, j'ai fait emporter une multitude de cadavres, noyds dans le vin et empoisonnis par les liqueurs de
'apothicairerie; et ensuite, sur le bruit public, j'ai visiti
gendralement toute la maison.
a Et c'est pour satisfaire aux principes de la plus rigoureuse justice que j'atteste : xI qu'il ne s'est trouv6 aucune
arme a feu chez Messieurs de Saint-Lazare, excepid un fusil rouille et le fusil a vent de leur cabinet de physique;
2* qu'il n'y a chez eux aucun souterrain ou ils puissent cacher du bli ou autres choses; 3o que la quantitd de bld et
de farine trouv6e i Saint-Lazare suffisait tout au plus pour
leurs besoins personnels pendant trois mois, selon 1'6tat
constat6 par cinq de messieurs les ldecteurs, d6putes de la
ville et commissaires au ChAtelet et la note que j'ai gardie
de tout ce que j'ai fait transporter, sans laisser meme un
seul sac de farine A la maison, observant que trois cents sacs
de farine, portds sur facture n'taient point complets, vu
la precipitation et le desordre avec lesquels on les chargeait, et qu'il n'ont donna que 247 setiers, selon l'ordre
suivant:
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92 setiers de farine pure.
35 setiers de farine d'orge, seigle et bid, melds pour les
pauvres.
35 setiers de gruau A remoudre;
70 sacs de farine non blut6e;
45 sacs de son et recoupe.
247 au total.

a Cette quantite de farine, jointe a 3o5 setiers de bli,
suffit tout au plus pour nourrir, pendant trois mois,une communautd qui consomme par mois 187 sacs et qui, outre les
membres qui la composent et lesretraites eccldsiatiques qui
s'y font, a encore a sa charge tout l'h6pital du Saint-Nom
de Jesus. J'atteste 3* que, au moment oh le feu s'est montri
dans la maison, c'est-a-dire trois heures du soir, il n'y
avait plus qu'un seul pr6tre et un frere concentrds dans
I'Eglise pour la d6fendre des profanations, et que les sc61rats, auteurs de l'incendie, ont it rencontres a deux heures
apres minuit portant en main des torches allumdes, et ce
n'est qu'aux soins et Ala vigilance de la milice bourgeoise
qu'on doit la conservation de tout le quartierSaint-Laurent.
c Je dois en outre rendre ici un temoignage public a
ramour des Pretres de la Congr6gation de la Mission pour
leurs concitoyens, dont.il ont mirite constamment le respect et restime. Toute la paroisse Saint-Laurent sait que
tous les jours, depuis le commencement de decembre jusqu'a PAques, Saint-Lazare a distribue du pain et de la soupe
h plus de 8o0 pauvres, et depuis PAques jusqu'A la triste
6poque du x3 juillet, A 2oo on 3oo. Voila les hommes que
la populace calomnie, mais que Paris et toute la nation reverent.
<<Que ne sont-ils mieux conn us? On saurait que la Communaut6 de Saint-Lazare, composde de plus de 3oo membres, est une icole de pieti et de science, d'oii se r6pand
chaque annde dans presque toutes les villes du royaume et
dans les pays 6trangers, en grand nombre, de jeunes pr6tres
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consacrds i 1'instruction publique, a l'instruction et ausoulagementdes pauvres; quela vie qu'ony mine, ne peutetre
plus frugale et plus laborieuse, 1'habit plus simple et plus
commun; que chaque semaine on y reqoit gratuitement un
nombre d'artisans de la ville et de la campagne, pour y
vaquer a la retraite; que,tousles jours, deux vieillards pauvres et infilmes de la paroisse Saint-Laurent mangent a
c6t6 du Supirieur gindral, etc. Que ne pourrais-je pas
ajouter ici ? Mais leur resignation et leur modeste tranquillit6 au milieu de l'indigence a laquelle ils sont reduits,
en annoncant la soliditd de leur vertu et resprit de saint
Vincent de Paul, leur pere aussi calomnid de son temps par
les pauvres qu'il nourrissait, met le comble A leur eloge.
a J'espere, Messieurs, que vous voudrez bien insdrer dans
votre journal une lettre dictde par lestime, le respect et la
justice pour une Congregation si ch6re a la France, et qui
devient aujourd'hui plus n6cessaire que jamais.
£ Je joins ici le certificat de Messieurs les Electeurs de la
ville et Commissaires du ChAtelet, celui du district de
Saint-Lazare et des Rdcollets que je vous prie de lire, pour
pouvoir annoncer au public que ma lettre n'est que l'expression des sentiments de tous mes concitoyens et de la
plus impartiale veriti.
J'ai lhonneur d'etre, etc.
Signe: a La COMTE DEVONSHIRE,
Commandantdu districtdes Rdcollets. »
Notes des Ridacteurs:
c Les certificats qui ont iet mis sous nos yeux attesteht
les faits contenus dans cette lettre.
* Une note dchapp6e a la destruction d'un grand nombre
de papiers, et souillee encore par la boue d'un ruisseau oh
elle fut ramassee, nous fait connaitre le nombre exact des
personnes que la maison de Saint-Lazare nourrissait a r6poque du disastre:
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Communaut6 de Saint-Lazare composie de. ..
320
Pauvres de l'h6pital du Saint-Nom de Jesus. .
6o
Employds dans les fermes et pauvres avoisinant ces
fermes. ..
.........
...
..
19o
Communaute des Fillesde la Charit ; parce qu'elle
avait consomme ses provisions de Pannie A cause
des pauvres qui ont abonde pendant lliver,
composee de.
. .. ....
.
.. .
. 3oo
En tout
.....
.
. .
...
870
c Ainsi la Maison de Saint-Lazare avait A nourrir journellement 870 personnes, independamment des secours en
potage et en pain qu'elle fournissait a 700 ou 8oo pauvres
en hiver, et a 3oo ou 400 indigents qu'elle sustentait pendant P'td, comme nous I'apprend une relation.
a La Maison de Saint-Lazare avait en outre a sa charge:
d I° Deux retraites eccldsiastiques compos6es chacune
ordinairement de cent A cent cinquante pretres.
a 2zQuatre retraites pour les ordinations qui fournissaient
chacune de 5o a 8o ordinands et quelquefois davantage.
, 3*Deux retraites pour les laiques de toutes conditions et
dont le nombre ddpassait ordinairement too et mime i5o.
< 4 Tous les jours, les frais de plusieurs retraites particulikres. v
Quelque douloureux que soient les ricits du disastre de
Saint-Lazare ddej exposes, nous croyons ne pouvoir nous
dispenser d'en mentionner encore deux autres plus complets et qui feront mieux ressortir la haine sauvage et
impie de ceux qui dirigerent la fureur des brigands, leurs
sdides dans cene inique entreprise. Le premier est tird des
Tableaux historiquesde la Rdvolulionfrancaise, ouvrage
qui parut au commencement de nos troubles et qu'on ne
saurait accuser d'exagdration; le second est un extrait de la
lettre que Lamourette adressa au comte de T... sur cette
catastrophe, degagd par M. Jeauffret, depuis 6vaque de

-

283 -

Metz, des termes libdraux et du langage sentimental en
usage A cette triste epoque.
IV.

-

DOUZI:ME TABLEAU DB LA RAVOLUTION

Pillage de Saint-Lazare.
a L'dvinement funeste dont nous allons parler est, de
tousles disastres pr6curseurs de la Revolution, celui qui
l'annonce sous les auspices les plus sinistres.
a Le lundi, i3 juillet 1789, A deux heures du matin, pendant qu'A I'extremitd de chaque faubourg, les barrieres
incendiees fumaient encore, tandis que le plus grand nombre des citoyens, apres avoir vu lincendie 6teint, se retiraient chez eux, des brigands (c'6tait le nom qu'ils se donnaient eux-memes) se rassemblbrent derriere le moulin des
Dames de Montmartre, et 1 tinrent conseil pour savoir
par oi commenceraient leurs forfaits qu'ils appelaient leurs
exploits. Les uns voulaient ddbuter par Ie prieuri de SaintMartin, les autres pard'autres maisons religieuses,lorsqu'un
d'entre eux demanda la priorit6 pour la maison de SaintLazare; la priorite, ce fut son terme. Ces miserables se
faisaient un jeu d'imiter dans leur conciliabule, les formes usities dans les assemblies populaires et d'en produire
meme les expressions. Cette motion contre Saint-Lazare
ayant eu la majorite, un des membres fit ajouter par amendement, disait-il, qu'aprs l'incendie de Saint-Lazare, on

procederait a celui des maisons religieuses et ensuite de
toute maison reputee riche, sans en epargner une seule, A
moins qu'on ne rencontrat une resistance insurmontable.
Cet amendement qu'on avait icoute dans le plus profond
silence, fut recu avec acclamation et d6cr6t6 unanimement.
a On passa ensuite A la nomination des chefs, entre les
mains desquels on jura une obdissance aveugle en tout ce

qui serait recommandi pour 1'execution des projets convenus. I fut assign6 a ces chefs une decoration visible, arboree A 'instant: c'tait un ruban vert et noir, flottant aupres
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de la ganse du chapeau. Toute arme offensive leur fut interdite, et une canne ou un baton fut dans leurs mains le
signe du commandement. Ils devaientde plus s'abstenir de
carnages, conditions qu'ils accepterent apres quelques
debats.
a Ayant ainsi tout riglM, la horde se miten marche, armde
de bAtons, de sabres, de masses, de merlins trouv6s dans les
bureaux des barrieres. Ils arriverent sans bruit, a trois heures du matin, devant une des portes de Saint-Lazare, oh se
fit sur-le-champ I'appel nominal qui devait preceder Pexpedition. L'appel ne fut pas long; les associds n'dtaient alors
que quarante-trois, en y comprenant les chefs.
, Le signal 6tant donne, ils assaillirent la porte, qui ne
resista pas longtemps aux coups de haches et de masses;
elle fut enfoncde, et deja les brigands inondaient la cour de
la Communauti et criaient d'une voix terrible: du pain, du
pain ! A ces cris, les Missionnaires s'enfuient sans savoir
oi, laissant leurs effets et leurs hardes A ces misirables qui
s'en saisirent et s'en rev&tirent sur le champ, melant ainsi
Papparence d'une mascarade aux horreurs d'une scene revoltante.
" Cependant, A ces cris: du pain, du pain i le procureur
de la maison ordonna que Pon conduisit ces messieurs
par la basse-cour dans la cuisine, ot l'on dressa en toute
hite des tables aussit6t couvertes de pain, de viande etde
vin i discretion, les Freres s'empressantde servir ces ex6crables h6tes.
I Apres avoir assouvi leur faim et surtout leur soifi ils
demanderent s'il n'itait pas possible de procurer des armes pour ddfendre la ville contre les ennemis du Tiers-E tat.
« Les missionnaires de Saint-Lazare rdpondirent A ces
pretendus vengeurs du 'riers-Erat qu'il n'y avait point d'armes dans la maison et qu'on pouvait s'en assurer par la
visite de toutes les chambres. - Eh, bien, de l'argent! Le superieur et le procureur, montds sur un banc, leur
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ripondirent avec un extirieur tranquille: Messieurs, votre
volont6 sera faite; et a l'instant on leur fit distribuer 6oo
livres. Un murmure de m6contentement fit connaitre
que lasomme paraissait modique ; et aussit6t on leur donna
une autre somme de 8oo livres. Cette seconde distribution
parut les calmer; et pressentant que leur nombre allait
s'accroitre, ils se hitrent d'en faire lepartage, avant Iarrivee des survenants.
a Aussit6t apr6s cette seconde distribution, les chefs
avaient envoyd quelques-uns de leurs subordonnis parcourir la maison, pour prendre connaissance des lieux et diriger I'attaque; c'est ce qu'ils appelaient la visite de leurs
inginieurs. Ceux-ci se firent attendre jusqu'a cinq heures
et demie, et, pendant ce temps, les cours se remplissaient de monde: hommes, femmes, enfants, qui attendaient six heures, moment ou devait commencer Pataque
gdndrale.
a Le signal se donne: aussit6t ils courent aux appartements qui renfermaient les objets les plus pricieux, au secretariat general de la Communautd, a la pharmacie, a la bibliotheque, toutes les deux celebres, a l'appartement du Superieur g6enral, oi ils trouvent des reliques qu'ils brisent,
un coffre-fort qu'ils enfoncent, de l'or qu'ils saisissent,
qu'ils se disputent, pour lequel ils se battent. Les cris les
imprecations, les hurlements retentissent a travers le bruit
des haches, *des marteaux, des maillets. Les maitres des
maisons voisines, les habitants du quartier sont saisis
d'effroi, tremblants pour eux-memes et ne sachant ofi peut
s'arreter ce disordre affreux. Quelques-uns courent aux
casernes des gardes-francaises, rue du faubourg SaintDenis, pour implorer leur secours. Les soldats repondent:
qu'ils ne peuvent se diplacer sans un ordre de leurs chefs.
et q ue, de plus, ils ne se melaient point des objets de
police.
u Le hasard suspenditun moment ces atrocites. Ungros
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detachement de gardes francaises passa devant SaintLazare, pourgagner le faubourg Saint-Denis. Les brigands,
saisis d'ipouvante, le croient command6 contre eux; ils
prennent la fuite et parcourant I'enclos, les unsescaladent
les murailles pour se sauver, les auties, plus timides, se cachent dans les bls. On se croyait ddlivre de ces monstres ;
mais, par malheur, un de leurs chefs qui s'etait trouve A la
porte de la maison, avait recueilli le refus qu'avaient fait
ces nouveaux gardes francaises d'entrer dans rintdrieur,
disant comme les autres, que la police ne les regardait pas.
Transporti de joie, ce miserable rappelle ses complices,
fait des signaux, les rallie malgri leur frayeur, et leur apprend le refusdes soldats qui les remplit d'une feroce alldgresse. Leur fureur redouble, ils remontent a la bibliotheque, a la salle des tableaux, au r6fectoire, aux chambres particulieres des Missonnaires, brisent, renversent,
jettent tout par les fenatres, et semblent regretterde n'avoir plus rien Ad6truire que les murailles.
a Tout a coup, un de leurs chefs repr6sente qu'il faut donner une preuve de leur humanitd, et aller dilivrer les prisonniers ditenus dans la maison de force. On y court, les
portes sont enfoncies et deux prisonniers, les seuls qui
s'y trouvaient alors, sont conduits en triomphe devant le
chef. a Je suis surpris et fich, dit-il, que vous ne soyez
que deux ; allez et profitez de notre bienfaisance. * A ce
mot, on se rappelle une autre espece de detenus, les fous,
les alienes, et l'on s'dcrie qu'il faut les delivrer sur-le-champ.
L'ordre est donn6, il s'xdcute. Alors paraissent et defilent
Pun aprbs l'autre ces Wtres infortunds, que leurs pretendus
libdrateurs soutiennent sous les bras et qu'ils conduisent
dans la rue, en y d6posant les hardes et les malles de ces
malheureux qu'ils abandonnent Ala place publique. Quelques citoyens honnates, pinetres de douleur, se chargerent
d'eux et les firent conduire a l'H6tel-Dieu, pour leur donner un asile et les secours dus A leur triste itat.
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SToutes ces horreurs, commenc6es dans la nuit, se consommaient en plein jour et, ce qui est inconcevable, aux
heures determinies d'avance par les chefs. On a su depuis,
et c'est un de ces traits qui remplissent l'Ame d'une douleur
profonde, on a su qu'un de ces chefs etait un jeune
homme autrefois requ par charit6 dans la maison de ces
Missionnaires et meme traitd par eux avec une indulgence
paternelle. C'dtait le titre qu'il avait fait valoir aupres de
ces brigands pour etre nomme par eux sous-chef malgrd sa jeunesse, et temoigner sa reconnaissanee a ses bienfaiteurs.
STelle fut, dans ce desastre, la pieuse simplicit6 de ces
bons Peres, qu'au milieu de ce tumulte, on en vit quelques-uns, dans une des cours de la maison, montEs sur des
bancsetprechant I'smour de Dieu et du prochain au peuple
qui s'etait rasssembl6; ils ne cesskrent leur sermon que
lorsque les cris de joie pousses par les brigands a l'ouverture du coffre-fort, leur eurent enlevd tout leur auditoire
et les eurent laisses seuls au milieu de la cour.
a Midi 6tait I'heure destin6e an pillage de la chapelle et
de F'infirmerie. Les brigands s'y portrent... Bient6t marchant processionnellement a la suite du ciboire, tenant des
cierges allumds, ils sortent et s'avancent vers l'eglise des
Recollets 1. Ils obligent tous les passants A s'agenouiller,
craignant, disaient-ils, d'etre accuses d'irreligion. Des coureurs, envoyes en avant, ordonnent aux Ricollets de venir
h la rencontre des bandits jusqu'a rentrie de la rue SaintLaurent. LA, ils remirent le ciboire a lun des pretres recollets, et exigerent imp6rieusement la benddiction, disant
qu'ils 6taient presses de retourner a leur( ouvrage B qui
consistait Areduire en cendres les debris de tous les meubles accumulis dans la cour de Saint-Lazare.
x. Situde en haut de la rue du Faubourg-Saint-Martin,oii est aujourd'hui l'h6pital militaire.
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a A trois heuies, on tint conseil. II fut d6cidd qu'il tallait
conduire les blis lahalle. II en fut chargi dix-sept voitures
de buit sacs chacune, tant en bli qu'en seigle. Leur marche
fut un triomphe hideux, assorti A leur liche et affreuse
victoire. Sur ces voitures chargies de grains, ils avaient
guindi des squelettes anatomiques; a c6ti, ils avaient force
de s'asseoir de malheureux pratres de Saint-Lazare, au
milieu des cris d'une populace qui, voyant arriver des
grains, applaudissait a ses conducteurs. Ainsi, ces monstres
bient6t punis, les uns dans I'instant et par eux-memes; les
autres, quelques jours apres et par la justice, furent requs
comme des bienfaiteurs publics; et un air de fete, moitid
burlesque, moitie firoce, se milait i ces odieuses violences.
a Cependant, la punition approchait, et la plupart la
portaient deja dans leur sein; ils itaient empoisonnis avec
des liqueurs qu'ils avaient stupidement bues dans la pharmacie de Saint-Lazare; a d'autres, l'exces de vin tint lieu
de poison; plusieurs, en tombant et restant couchds A terre
furent depouilles d'abord et enfin assassines par leurs camarades. Un grand nombre etaient demeur6s &Saint-Lazare oil, apres avoir force les caves, ils s'etaient endormis
ivres-mors.
AA ce tableau d'horreurs, a cette degradation de la nature
humaine, opposons un acre de courage, un trait d'intrepidite, qui la rehausse dans ce lieu meme, oii elle se montra
si horriblement avilie.
a Tandis que ces scelerats deployaient leur fureur contre
eux-memes et jonchaient de leurs cadavres la maison de
Saint-Lazare et les rues adjacentes, un de leurs chefs se
rappelle qu'ils ont oubli6 le pillage de I'eglise, chappie
comme par miracle a leur sacrilege frenesie; il les invite a
ce nouveau crime, qu'il appelle 1'ordre du jour. Ils courent
aux portes qu'ils trouvent fermies et qu'ils enfoncent; ils
entrent. Que voient-ils? Un homme seul, un pr6tre,
M. Poiret. - Oh allez-vous, impies? leur dit-il d'une voix
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ferme et imposante. - Le trdsor, le trisor de l'glise!
s'ecrie la horde furieuse et menacante. Lui, tranquille et
calme, les regarde; et, ce qui dtonne, il s'en fait icouter.
Croirait-on que ces monstres, interdits et decouragds, se
retirerent comme saisis de terreur!
£ Une derniere deliberation decida qu'il fallait detruire
la maison de fond en comble; et pour commencer ils mirent
le feu aux ecuries. Deja, la flamme en s'elevant, avait r6pandu la consternation dans les quartiers voisins. Les pompiers arrivent de toutes parts; mais, assaillis et maltraitis
par les brigands, ils se retirent consternes. Heureusement,
trois ou quatre cents gardes franqaises, mieux instruits du
peril et des consequences, voulurent bien s'6lever au-dessus
de leur consigne et croire enfin que la police les regardait.
( Quelques d6charges de fusils purgerent le terrain de
ces brigands et assurerent le travail des pompiers qui con perent les bAtiments voisins et empecherent le progres des
flammes. Un champ de bataille offre un spectacle moins revoltant que l'aspect de l'enceinte et des environs de SaintLazare, ruisselants de sang, couverts de mourants, de
morts. P
Voici enfin un dernier document:
V. - Lettre de Lamourette A M. le comte de T...

( Vous me demandez, mon cher comte, ce que c'est que
cette maison de Saint-Lazare, sur laquelle une pppulace
effrende a exercd, le mois dernier, une si inconcevable fureur
et quelles sont les circonstances et les ditails de ce disastreux evenement.
II faut avoir vu de pres et friquenti cette communautd
respectable, Fun des plus saints et des plus utiles asiles qui
fussent renferm6s dans la vaste enceinte de la capitale, pour
se former une idee de ses droits F'estime, an respect et A
la reconnaissance de tous les gens de biens.
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a Son existence tenait a tousces monuments publicsd'humaniti et de bienfaisance que les 6trangers eux-memes parcouraient avec un si grand interet, lorsqu'ils venaient admirer la magnificence et la grandeur de cette cit6 celebre,
ou plut6t c'est de cette communauti que ressortaient comme une source primitive et toujours subsistante, tons les
6tablissements que saint Vincent de Paul avait conqus et ex&cutes pour la consolation des malheureux. Cet homme si
itonnant par rimmensitd, par lasoliditd et la perpituitddes
ressource s qu'il a su minager A toutes les classes des infortunes, cet homme qui, nd dans le sein de la pauvreti ec
n'ayant de son fonds personnel que sa grande Ame et son besoin de la repandre sur les misdrables, a dilate plusde cceurs
et mis fin Aplus de tribulations que s'il e0a etd le maitre
d'un empire, cet homme a qui son zele pour les autreshommes a fait concevoir des projets dorn la puissance des rois
aurait a peine osd tenter Paccomplissement et par la seule
force de la charite, sans nom, sans richesse, sans aucun caractere public, les a suivis et consommes avec une constance victorieusedeioutes lesimpossibilitis humaines. Tel
est lhomme incomparable, I'homme immortel qui, vers le
milieu du dernier siicle,rassembla,dans la maison de SaintLazare, les premiers prdtres avec lesquels il jeta les fondements de cette congrigation si nombreuse et si respectable
par la reputation de son fondateur, par l'excellence de ses
fonctions, par la saintet6 de ses membrcs, par son incorruptible devouement a servir et a instruire les pauvres, enfin par une influence sensible sur les mceurs publiques et
par consequent sur le bonheur de la societd.
a Le ministere des Missions, si saint dans son objet, si
sublime dans sa fin, si universellement utile dans ses
effets, etait la premiere fonction des enfants de Saint-Vincent-de-Paul. La maison de Saint-Lazare etait l'ecole oix
ils se formaient A la science et aux venus de la vie apostolique. C'est la que des maitres consommes dans la connais-
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sance et la pratique de Penseignement dvangdlique, pr6sidaient a rinstruction cliricale de ceux qui devaient porter 1e
nom et les promesses de Jesus-Christ devant les habitants
des villages et des hameaux, et c'est de li, comme d'un foyer
intarissable de salut et de lumiere que des generations de
prdtres, animes du z61e le plus pur et rev&tus de cette force
toute divine que nous donne Phabitude de rdflichir, de
nous recueillir et de prier, allaient se rdpandre au fond des
ames et ouvrir les tresors de la religion a la classe inginue
et laborieuse des artisans et des agricuheurs. Oh! combien
de paroisses rurales furent redevables aux travaux des disciples de saint Vincent de la paix dont elles avaient joui,
de r'esprit de probit6 et de justice qui y r6gnait et de la securit6 avec laquelle leurs habitants abandonnaient a la foi
publique le produit de leur sueurs.
SII estune autre fonction non moins essentielle an bonheur des petples, dont les disciples de saint Vincent etaient
charges, c'est eille de former dans les seminaires les pasteurs des peuples, do conduire l'ducation sacerdotale, de
crier pour ainsi dire les peres et les sauveurs des hommes
et de preparer par I'itude, par la retraite, par Phabitude
d'une vie grave et severe, par une longue experience des
exercices religieux, ces ouvriers irw.orruptibles, dignes de
deployer dans toute sa majest6 ce grand don de Dieu, cette
religion sainte, ces verit6s si riches, cette morale si lumineuse et tons les tr6sors iternels dont P'Evangile renferme
l'inappriciabie dip6t.Plusieurs siminaires de France etaient
gouvernis par les pretres de la Mission. Mais ce n'tst pas
seulement dans 1'enceinte de cet Empire, ni mime de PEurope, que ces pretres bornaient les services qu'ils rendaient
A la religion et a la patrie. La plupart des Missions etrangeres leuretaient confi6es.
SIls avaient, au moment de la Revolution soixante-dixneuf maisons en France, vingt-cinq en Pologne, toutes tres
nombreuses, cinquante-six, tant en Italic qu'en Espagne et
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en Portugal, Ie college de Mannheim dans le Palatina t; le
toll.ge, un sdminaire, un pensionnat et l'Universitd &Heidelberg, le college et la paroisse de Neustadt.
4 En Afrique, ils avaient les Missions d'Alger et de Tunis, oi ils se divouaient au p6rilleux exercice d'offrir le s
consolations et les encouragements de la religion a leurs
freres charges de chaines et ou la n6cessiti de trainer eux m&mes a c6td des infonunis qu'ils evangklisaient les fers de
l'esclavage, devint plus d'une fois le prix le plus'ordinaire
de la tendre charit6 qui les animait. La maison de SaintLazare honorait et possidait dans son temple la d6pouille
honorable et chdrie de plusieurs de ses enfants, qui dans
les contrees barbaresou dans d'autres pays infideles, avaient
confessI le nom de Jdsus-Christ dans les flots de leur sang
ou dans les flammes des buchers. Les pritres Lazaristes
6taient de plus charges des missions de l'gypte et de
l'Ethiopie, que le manque de sujets et de ressources pecuniaires ne leur avait pas encore permis d'occuper.
a En Asie, ces memes pretres avaient les missionsde
Constantinople et des ichelles du Levant, toutes les paro isses des iles de France et de Bourbon, une mission A Madagascar et une maison nombreuse a Pikin avec un siminaire
dans 'enceinte meme du palais impirial ou I'on forme des
eleves missionnaires de la Congregation pour les Missions
de la Chine. On formaita Paris des delves francais pour la
maison de P6kin.
u Louis XVI s'dtait charge de fournir tous les ans aux
frais de leur instruction; les uns travaillaient i devenir missionnaires astronomes; les autres missionnaires peintres;
ceux-lk, missionnaires physiciens; ceux-ci missionnaires
mathematiciens, tant 1'esprit de propagation chritienne
sait se faire tout a tous, lorsqu'il s'agit de gagner des Ames
a Jesus-Christet d'dtendre son empire parmi les hommes.
Ainsi, dans la maison de Paris, des dleves se disposaient
par des etudes longues et opiniatres A porter jusque dans
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le vaste et antique empire de Jao, la connaissance de la
vraie religion, et ils etaient peut-etre destines un jour a
sieger en qualit6 de mandarins dans le conseil supreme de
1'empire, lorsque d'autres dleves, leurs confreres et leurs
amis, se disposaient par d'autres etudes plus modestes, A
consacrer leur vie, soit au ministere apostolique dans les
Missions du Levant ou A celles de Pintirieur, soit dans les
h6pitaux, les bagnes on dans les maisons de force, selon
une des fins principales de leur institution, soft enfin au
service des paroisses ou des colleges dont leur Congregation
6tait chargee. La maison de Saint-Lazare etait communement composde de 4oo individus, dont 2oo ecclesiastiques

ou pretres, on novices, ou jeunes 6tudiants en philosophie
et thdologie, 8o laiques, et le reste pensionnaires. L'organisation intirieure subsistait encore telle que saint Vincent
de Paul I'avait etablie; elle dtait la residence du Superieur
general. Lorsqu'on apprend que ce chef de congregation
commandait A des pretres itablis en communaute dans toutes
les parties de la France, de l'ltalie, de la Pologne, de l'Espagne, du Portugal, etc., en Asie, et en Afrique, on est
assez naturellement porte a se figurer qu'un tel homme
tenait un grand etat dans la capitale et qu'il etait un grand
seigneur dans la grande maison qu'il babitait. Mais ceux
qui venaient pour la premiere fois visiter cette demeure
etaient bien etonnes de n'y rencontrer auctine trace sensible
qui leur indiqut l'homme A qui tant d'autres hommes
obdissaient, et de voir qu'on ne pouvait le distinguer au
milieu de tous les ecclsiastiques dont il etait environne,
que par I'exemple qu'il donnait de la plus inviolable exactitude a tous les points de la discipline domestique. Comme
le plus modeste et le plus petit de ses enfants, it occupait,
dans cet immense edifice, une chambre dont les murs retracaient l'austere denuement des premiers anachoretes; quelques chaises, telles qu'on les trouve sous les toits de Pextreme mediocrite, un crucifix, l'image de la Mere de Dieu
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et celle de saint Vincent de Paul, une couche 6troite et austere, tel 6tait son ameublement. On ne vit jamais dans cette
grande maison que deux chambres tapissdes en papier de
tres modeste couleur, dont lune 6tait destinee a recevoir
Mgr l'archeveque de Paris, lorsqu'il venait presider la
retraite des cures de son diocese et I'autre, occupte au
moment meme.du pillage par un venerable vieillard, chevalier de Saint-Louis,qui venait de temps entemps renouveler sa religion dans l'air de saintetd qu'on respirait en ces
lieux.
« Le service de table du Superieur gdneral rdpondait a la
severe simplicitd de son logement; sa nourriture etait celle
de la communauti, les r6gles de la plus rigoureuse frugalite taient observies dans le refectoirede Saint-Lazare. Le
Superieur general n'y dtait distingu6 des autres prutres que
par le religieux et honorable privilege d'y avoir tous les jours
a ses c6tds deux pauvres, faisant partie d'une petite corporation de vieillards indigents spicialement adoptes par la
maison, qui leur faisait parvenir ses secours et ses largesses
lorsque leur caducit6 les empdchait de venir a leur tour
prendre leur place aupres du Pere commun des malheureux.
Le General de Saint-Lazare n'avait pas de domestiques
affectis a sa personne, et depuis quatre heures et demie du
matin, oh il allait dans le lieu d'oraison, invoquer rEspritSaint sur son edifiante famille, jusqu'i huit heures et demie
du soir, o&i ii allait sanctifier avec elle les derniers instants
d'une journe pass6e dans l'accomplissement des plus saints
devoirs, il n'aurait mdme pas eu le temps d'etre servi, tant ii
etait assidament a tout et a la tdte de tout.
< Rien n'est si frappant et n'inspire un sentimentde religion plus profond et plus vif, que ce silence grave, que cet
.ordre admirable d'excercices, que cette harmonieuse uniformit6 de devoirs, qui distinguaient dans tous les temps
.la communauti de Saint-Lazare. Depuis quatre heures du
matin, jusqu'a neufheures dq soir, tous les membres de cette
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immense maison etaient en action, mais dans un si bel
ordre, que les etrangers de tout etat qui affluaient san s
cesse, pour s'y recueillir et s'y ddifier, nes'apercevaient pas
que cette communaut6 6tait si nombreuse.
* Rien de si admirable que la simpliciti et l'unit~ que
saint Vincent de Paul avait introduites au milieu des fonctions muhipli6es et disparates de ses divers disciples.
« Un Superieur gienral et quatre conseillers pour le
gouvernement de la Congr6gation, deux superieurs particuliers pour le d6tail interieur de la discipline, quatre
professeurs et un prefet pour les etudes, deux directeurs
pour les novices, un directeur pour les retraites gratuites
continuelles pour les etrangers, outre les huit retraites pour
les ordinations ecclisiastiques de Paris et la retraite generale pour tous les cures du diocese, quatre directeurs pour
la grande maison, chef-lieu des Filles de la Charit6, situde
vis-a-vis celle de Saint-Lazare, deux directeurs pour une
maison de d6tention, un directeur pour un pensionnat de
jeunes gens, un autre directeur pour I'h6pital du SaintNom-de-Jisus, a la charge de la maison de Saint-Lazare;
une colonie de missionnaires, parcourant tous les jours les
campagnes aux frais de la maison, deux procureurs charges desaffaires temporelles, des diacres faisant le catichisme
a plus de 200 pauvres auxquels on distribuait la soupe et
du pain, des Freres coadjuteurs qui se chargeaient de tout
le detail 6conomique; tels etaient les hommes sur qui se
reposaient les soins de la maison chef-lieu de Saint-Lazare
on qui s'en partageaient les diffdrents travaux depuis la mort
de saint Vincent de Paul.
* Que ne puis-je maintenant citer le nom de toutes les
personnes, sans en excepter celles d'un dtat 6minent qui
doivent leur conversion et leur salut au bonheur d'avoir
connu cette maison et d'en avoir frdquenti les habitants :
elle 6tait ouverte chaque semaine gratuitement a un nombre
d'ouvriers, d'arisans, de mendiants meme, qui voulaient
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se sanctifier par les exercices d'une retraite spirituelle. Oh !
combien d'hommes de ces classes infortunees et laborieuses
s'y taient presentis avec des intentions profanes et souvent corrompues et s'6tonnaient de se trouver A la voix de
ces hommes politiques chrdtiens, hommes religieuxet gens
de bien! Combien d'Ames grossieres et incultes y ont recueilli les premieres id6es de probit., et conqc le premier
sentiment de la justice et de la vertu ! Ah! le monde ne sait
pas combien la vue d'une soci6te d'hommes modestes, sobres, tranquilles, bons et heureux a d'empire sur les coeurs
les plus iloignes de la sagesse 1
. Si l'on ajoute que la maison de Saint-Lazare pr6sidait
par ses Superieurs et dirigeait par ses pr6tres celle des Filles
de la Charite, on aura fait assez entendre que cette maison
illustre rendait les plus signalds services a la religion et A
la patrie et qu'il n'en restait pasen France, dont les rapports
avec le bien gendral de l'Egliseet de l'humanitefussent plus
etendus. C'etait done sur elle que devaient se porter les premiers coups de 'impiete.
* Les brigands qui vinrent la devaster de fond en comble,
dans.la nuit du 12 an 13 juiilet 1789, ne furent que les
Sexcuteurs des voeux de quelques impies contre tout institut chretien dont la fin est celle de glorifier Jesus-Christ
par ses euvres jusqu'aux confins de 'univers. Ce n'est pas
qu'on ne puisse rien etablir de certain sur les causes immediates qui conduisirent a la maison de Saint-Lazare
cette troupe de brigands qui n'avaient nuilement besoin de
ce rendez-vous pour remplir tout Paris de terreur et d'alarrnes. Mais lorsqu'on compare d'un c6t6 cette destination
sans motif pour ceux qui 1'ordonnerent, et de 1'autre les dirers passages et la correspondance de Voltaire et d'Alembert, qui ne cessent de provoquer une d6vastation semblable pour les Missions catholiques,on ne peut s'empecher de
soupqonner dans les premiers moteurs de cet affreux brigandage, le double projet de donner carriere a l'insurrection du
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peuple du faubourg, et de satisfaire leur haine personnelle
contre la religion en la frappant dans le plus bel etablissement qu'elle eOt en France.
a Quoi qu'il en soit, au premier signal de linsurrection,
dans la nuit du 12 ou 13 juillet 1789, 2oo hommes furieux

arm6s de poignards, de fusils, de lances, de batons, accoururent en tumulte devant la principale porte de la maison de
Saint-Lazare. La plupart d'entre eux ignoraient eux-memes la raison de leur concours en ces lieux et ils demeuraient incertains sur ce qu'ils avaient A faire, lorsque sur
les deux heures et demie du matin, a rordre de quelquesuns de leurs chefs, voila que les longues et silencieuses
vodtes de cette grande enceinte retentissent, d'une maniere
horrible, des coups dont on ibranle ces portiques sacres,
du feu roulant de quelques soldals du r6giment des gardes
francaises et des clameurs des assaillants: voila ces beaux
et antiques linteaux abattus et mis en pi6ce: les brigands
se prdcipitent en aveugles dans lint6rieur de la maison et
s'elancent d'abord vers un batiment, situd dans une des
arriere-cours oiu se trouvaient vingtditenus pour cause de
folie et quatre enfants de famillesrespectables, d6tenus pour
cause d'inconduile par lautorite publique et A la sollicitation de leurs proches. It fallut fracasser une barribrede fer
pour arriver a ce bitiment; cet obstacle n'en fut pas un
pour ces brigands dont il ne fit qu'irriter le z6le fanatique.
e Camarades, lalibert6 ! v s'6crierent-ils, en p6n6trant dans
1'enceinte. Les quatrejeunes gens de famille lesentendirent
et s'evaderent. Les vingt aliends restrent enfermes jusqu'au
soir; d'autres brigands crurent alors les mieux servir en
les mettant hors de leur asile. Ces vingt aliends et les quatre jeunes gensse disperserent les uns, les autres,au milieu
de la confusion qui regnait dans la capitale, sans qu'on ait
pu jamais avoir aucune indicede leur existence.
a Ce premier attentat consomme, la troupe de brigands
revint au bAtiment de la Communautd, se fit conduire au
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rdfectoire, ordonna qu'on lui servit B manger et a boire,
qu'on se prdparit a lui livrer I'argent de la maison. On
concevait quelque espoir de tranquillit6, en voyant que ces
hommes pressaient si peu les moments, qu'ils se rassasiaient assez a loisir de ce qui leur avait et6 prisentd et
qu'ils acceptaient l'argent qu'on leur distribuait.
Mais toutes les avenues 6tant resties ouvertes, une populace innombrable vint grossir cette troupe de forcenes, et
le brigandage ne connut alors plus de bornes. On n'a pas
dout6 que cette seconde irruption n'ait et6 combinee; on
entrevit une sorte de commandementet de prisidence: on
y aperqut des ordonnateurs et des chefs; une tresse noire
les distinguait a la tete et ils paraissaient tirer eux-memes
leurs ordres du Palais-Royal; il importe de remarquer
cette circonstance, ainsi que celle oi commenqa le pillage
des bles et farines de la maison. On n'y songea qu'A dix
heures du matin, le lundi 13 juillet, et la maison 6tait a la
discrition des ddvastateurs depuis deux heures et demie
apr6s minuit. On conclura naturellement que l'objet essentiel et direct de ce dichainement de fureur n'itait pas de
punir, comme le rdpandit une classe instruite ou mal intentionnie, la Maison de Saint-Lazare du rec6lement et de
Fabondance de ses approvisionnements; on verra qu'a
I'ipoque de sa devastation, le public devait dtre bien claird
.sur 1'dtat des greniers de cette Communautd. Maintenant,
poursuivons le r6cit de cette scene de tenebres.
a Aussit6t apres Parrivie de ce renfort de brigands, on entendit de toutes parts le fracas d'une destruction g6ndrale :
vitres, crois6es, portes, armoires, tables, chaises, liis, manteaux de cheminee, on voyait tout se riduire en iclats sous
le fer implacable de ces forcends. En mdme temps, un flux et
reflux de voleurs de tout age et de tout sexe ddgarnissaient
toute les chambres et emportaient avec une incroyable avidit6 tous les meubles et effets qui s'offraient a leur vue, pn&6traient partout, pillaient tout jusqu'aux objetsde la derniere
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-valeur. Pas la moindre parcelle d'habillements, de linge de
corps, de lits, de tables, pas un seul des ustensiles de cuisine et des autres offices domestiques n'bchappait a I'insatiable rapacite de cet essaim fdroce. C'etait peu pour ces miSsrables de s'approprier ce qui etait portatif, il fallait que
leur rage de nuire s'exerqit sur le reste et que cette maison
devint inhabitable. Ils arracherent, briserent, mirent en
lambeaux, dispersirent dans les cours les bois de lits, les
chaises, les tables, mirent hors de service toutes les paillasses et tous les matelas, digraddrent tous les lambris, 6cornerent jusqu'aux angles et cordons des murs. De plus de
mille portes qui fermaient les cellules des dortoirs, de plus
de mille cinq cents fendtres qui en dclairaient l'intdrieur,
rien ne resta en entier, tout subit les derniers traitement#
de la fureur.
( Le refectoire, ce vaisseau immense et superbe, estim6
par les connaisseurs pour l'ordonnance de son enceinte
et surtout pour la beaut6 des peintures qui en d6coraient
les murs, n'offrit plusi l'instant a l'ceil du spectateur, que
les tables renversees, les vases brisis, des banes en dclat,
des tableaux en lambeaux, et toute la nudit6 d'un lieu oi
le fer et la guerre ont ddployd toutes leurs horreurs. Memes
devastations dans les salles destinees aux exercices de la
Communautd et aux retraites des etrangers. II en existait
une remarquable et tres connue de la capitale pour la col*lection qu'elle renfermait de cent soixante portraits de
papes, de cardinaux, d'ev8ques et d'autres personnages
illustres dont la memoire est pricieuse A la Congregation
de la Mission. Toute cette collection pricieuse devint la
proie des haches et des lances et fut change en un monceau
de toiles lacedres, froissees et salies sous les pieds de ces
furies d6chaindes. La grande bibliotheque de la Communaume, la bibliotheque des clercs-6tudiants, celle des superieurs et professeurs, les deux bibliotheques affectdes aux
Sdeux pensions dtablies dans.cette maison, furent avec leurs
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trumeaux et leurs treillages, bouleversaes, dechirdes et foulies aux pieds, jetdes par les fenetres et dispers6es dans les
jardins et dans les cours, riduites enfin a un 6tat de
degradation qui ne laisse pas meme I'espoir d'extraire de
tant de ruines le moindre assortiment. On ditruisit jusqu'aux dernieres traces d'un cabinet de physique que la
maison avait organise du produit de ses epargnes annuelles pour l'instruction de ses 6lves et qui servait surtout i
ceux qu'on preparait pour les missions de Chine, ob ils
n'6taient requs qu'a la faveur de Pappareil de g6ometrie, de
dioptrique et d'astronomie, dont il faut qu'ils s'environnent,
en abordant ces contries idolatres.
• La salle de l'apothicairerie, qui renfermait un fond trbs
riche et des parties precieuses, ne fut bient6t qu'un amas
de ruines. Tous les ateliers domestiques furent sapis et
depouilles, et toute cette maison ne presenta plus le lendemain l'ceil de ceux qui la visiterent, que des murs et des
d6combres. La perte de la procure ginerale fut immense,
parce qu'elle entrainait les fonds et les titres des diverses
maisons de la Congregation, itablie, comme nous l'avons
vu dans le monde enrier.
a Le pillage de la procure domestique, toujours assez
pauvre en fonds d'argent, ne put lui ravir que 5ooo ou
6ooo livres; c'est tout ce que renfermait le coffre d'une
maison, composee de quatre cents personnes. Mais ceux
qui savent combien le rigime des depenses de cette Communaut6e ~ait austere et economique, comprendront comment elle se soutenait et subsistait avec si peu de moyens
pecuniaires.
( Tous les objets de confiance ou de chariti, dont le Supdrieur gaenral et plusieurs de ses assistants dtaient les
gardiens ou les dispensateurs, furent enlevds de cette
maison, ainsi que le modeste picule des jeunes eldves. Ce
ne furent pas ces peres qui affligerent des hommes si exerc6s aux privations et si libres de tout interat terrestre;
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mais ils ne purent se voir enlever sans regrets et sans larmes leurs divers papiers, ces gages chers et sacres de leur
application et de leurs longs travaux, ces tresors apostoliques, fruits de leurs veilles, instruments precieux du salut
des pauvres.
a Un autre sacrifice dut remplir leur Ame d'oppression.
c'est le ravage sacrilege, porti dans la chambre de saint
Vincent de Paul, dans ce tabernacle d6positaire de tous les
monuments sacr6s et chiris de sa pauvrete et de son austeritd. Une natte de chaume sur laquelle il itait mort; un
miserable chandelier, rong6 par la rouille et portant le
reste du suif qui eclaira son dernier soupir; une seule chaise
de paille, un chapeau grossier; des vdtements tissus de ce
qui se travaille pour la derniere classe des indigents; le
baton agreste sur.lequel il appuyait, i l'Pge de quatre-vingtcinq ans, son corps epuise par les veilles et les austiritis;
les bas de serge, les seuls dont il connut l'usage; des linges
encore empreints des plaies vindrables de ses jambes crevassees par la continuitE des courses que lui inspirait son
zele pour les malheureux; un chapelet, un briviaire:tels
sont les restes pr6cieux du mobilier d'un saint qui dat etre
si cher a tout ce qui possede une Ame humaine, que des
mains indignes et barbares- osdrent lacerer sans pudeur et
jeter avec emportement au milieu des dicombres et des
ruines qui signalaient partout les odieux vestiges de ces
aveugles instruments du crime. Mais le tableau de ce dernier attentat n'est pas achevd ; le delire conduisit ces hommes effrends vers un vestibule oi l'on venait de placer la
statue de saint Vincent de Paul, modele de celle que l'on
voit aujourd'hui aux Enfants-Trouves; ils fracasserent les
mains de cette image sacrbe; ils en mutilerept le corps; ils
en ddtacherent la tdte, et apris I'avoir promenee au bout
d'une pique dans les places et les carrefours de Paris,
comme rombre d'un homme qui aurait itc .funeste a son
siecle et qui aurait tde l'oppreseur de ses contemporains,
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ils finirent par le jeter dans le bassin du Palais-Royal.
a Ces malheureux ne trouvant plus rien au dedans de la
maison dont la destruction ne fut achevie, se portarent
danles jardins et les parterres, ils en ravagerent les fruits
et en arracherent lesarbres. De l, ils se repandirent dans
renclos, y 6gorgerent les moumons qui y paissaient et degraderent tout ce qui se trouvait sur lfer passage et, pour
mettre le comble a tant de scenes atroces, ils mireat le feu
aux engrangements. Une partie de ces constructions furent devorees parles flammes, et tout le corps de la maison
eft 6et reduit en cendres, si i'incendie n'eft ete arr6te par
la promptitude des pompiers et par le zMle de la milice
bourgeoise qui se cria et s'organisa dans la journee; 'incendie dura neanmoins jusqu'au i4 juillet dans les granges.
< Au milieu d'une multitude de plus de quatre mille miserables, alteres de pillage, de ruines et de malheurs, tout
etait i craindre pour les ecclisiastiques de la maison. II
leur fallut prendre la fuite, se disperser, errer dans les
plaines. Le Superieur general et deux de ses assistants s'echapperent par-dessus les murs de l'enclos, un troisieme
qui osa passer A travers la foule des malheureux pour aller
demander du secours, en fut violemment battu et dangereusement bless6. Les deux procureurs ne purent se sauver, qu'en se coulant perilleusement le long des goutiires
de rlglise, pour gagner les maisons voisines. Heureusement, la Providence fit trouver un moyen pour transporter
un vieillard octogenaire, qui s'6tait cass&une jambe peu de
jours avant cette devastation. Nous dirons tout a l'heure
comment un pretre paralytique fut porte dans la maison,
chef-lieu des Filles de la Charitd, par les brigands euxmimes que la garde-malade salaria pour ce travail; deux
autres infirmes furent conduits chez lesreligieux Rdcollets,
qui les accueillirent avec tout rempressement de la plus
tendre charitd.
Les autres pr6tres, clercsas Ii .
se dispers&rent de tous
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les c6t6s a demi nus, rdduits a manquer de tout, Ase travestir sous des formes s6culidres pour se d6rober aux outrages, Ademander les secours de l'hospitakitaiax causet am
vicaires de la campagnw, qui donnerent tous, en ces tristes
circonstances,des preuves bien touchantes de leurhumaniut
et qui pourvurent a tous les besoins avec une libdralit6
vraiment fraternelle. Nous avons dit que sur les dix heures du matin, les agents en chef de la d6vastation s'aviserent de donner un motif apparent a leur aveugle fureur, en
accusant les chefs des Lazaristes d'avoir voulu mettre la
famine dans Paris, en accaparant pour leur propre compte
des magasins considerables de bl6. C'est sur cette vague
denonciation que l'on s'empara d'un pritre et d'un sousdiacre de la maison, les premiers qui se rencontrerent sur
les pas des brigands.Tous deux, en soutane, furent mis sur
la mdme charrette, assis sur des sacs de bli et conduits a la
halle sous l'escorte d'une troupe de bandits, armes de torches allumdes et de diverses armes meutridres, et qui les
eussent a la fois immolds ou livres Ad'autres furieux, sans
l'adresse d'un officier de garde qui, sous pritexte de les tenir sous sa surveillance, les rendit secretement a la libertd.
a Cependantles brigands ne s'dtaient pas encore completement familiaris6s avec les actes sacrileges, auxquels on
les accoutuma depuis. Is se present1rent plusieurs fois a
la porte de l'6glise qu'ils ouvrirent, mais ils n'oserent y
commettre la plus lC6gre indecence. L'dglise fut le seul
endroit qui fut 6pargn6. La prudence toutefois avait fait
un devoir de porter a l'glise Saint-Laurent les vases sacres
et les hosties consacrdes. Le prdtre charge de cette mission,
traversa la foule, sans en eprouver aucune insulte. 11 est
enfin remarquable que dans les six cents chambres qui furent pillies et devasties de fond en comble, I'image deJesusChrist fut seule respectie au milieu des proianations de tout
genre, auxquelles les autres tableaux ou images furent
livres. b
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Tels sont les divers recits du pillage de Saint-Lazare que
nous avons jugi utile de mettrr sous les yeux du lecteur.
Its se completent lun l'autre.
Lorsque les brigands entrerent a Saint-Lazare, M. Cayla
avec le procureur general fut un des premiers a se prdsenter a eux. Mais ses paroles ne produisant aucun effet, et menace a plusieurs reprises, ii dut cider a I'avis que lui donnaient ses confreres, et quitter la maison en escaladant un
mur.
M. Brunet n'echappa non plus A la fureur des bandits
qu'en recourant au mime moyen.
M. Ferris, sorti pour chercher du secours, fut poursuivi,
frapp6, couvert de sang, et ii ne parvint a se derober a tant
de cruautis qu'en se retirant successivement dans plusieurs
maisons qui lui accorderent un asile.
M. Pertuisot, ce venerable vieillard que nous avons vu
precedemment conjurer a genoux cette horde de scdlerats
d'epargner les jeunes gens qui etaient autour de lui, ne put
qu'i grand'peine quitter la maison de Saint-Lazare, en
passant au milieu d'eux.
Tous les autres missionnaires, jeunes et vieux, se sauverent a moiti6 vitus, en passant par-dessus les murs de
1'enclos, d'autres en se frayant un passage i travers cette
horde impie dont ils essuyaient toute sorte d'injures et de
mauvais traitements.
Bon nombre d'eccl6siastiques de Paris et de la campagne, ainsi que des bourgeois, s'empressdrent de donner asile
aux persecutes de Saint-Lazare. II y eut cependant pas mal
d'dtudiants et de seminaristes qui, n'espdrant pas de sit6t
rentrer ASaint-Lazare, se retirerent dans leurs families.
Les pertes que subitla maison furent immenses; au jugement des experts, charges d'evaluerles degats fairs aux batiments, un million n'aurait pas suffi pour les rdtabl;r en
bon etat; et dans cette appreciation, n'dtaient pas compris
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ceux des bibliotheques, de I'apothicairerie, du cabinet de
physique et du mobilier des pensionnaires.
M. Jean-Baptiste de Nimes, qui habitait Saint-Lazare
en qualiti de pensionnaire, perdit en effets pour plus de
o1ooo francs et des titres pour plus de 400 ooo francs. Les
valeurs en numeraire et en titres, enlevees par les pillards
a differentes personnes, furent tres considerables.
Lorsque les gardes francaises eurent chassi tous les brigands et les voleurs et enlevi les cadavres, quelques missionnaires essayerent de rentrer daps la maison ; mais pas
une chambre n'etait habitable, parce qu'il n'y avait ni
fenetres, ni portes intactes, ni literie, ni mobilier d'aucune
sorte. Une quite faite dans les iglises de Paris, pour r6parer en partie cet immense desastre et qui produisit une
centaine de mille francs, mit les Missionnaires A mime de
faire executer les travaux les plus urgents, pour se reunir
de nouveau et continuer leur ministere de charit6 corporelle et spirituelle.
Tons ces desastres ne troublerent pas la paix de l'Ame du
Supdrieur gen&ral. Environne de ruines et de d6bris, il
conserva le meme calme, la mdme sdrinitx, la mdme dgalit d'ame, que lorsque la maison etait entiere et florissante.
Le 24 juillet, il fit un appel A toute la Compagnie pour solliciter des secours prompts et tels que le reclamait cette
epouvantable catastrophe.
a La renommie vous a d6ja porte, leur dit-il, la triste
nouvelle de nos malheurs, mais le tableau qu'on vous en a
fait, quelque exagedr qu'il vous paraisse, est infiniment audessous de la realite. On ne pent imaginer un disastre
plus universel et plus affreux.
a Des le 12 du courant, la fermentation fut tresgrande A
Paris, a l'occasion du renvoi de M. de Necker; des milliers de brigands profiitrent de la circonstance et, sous pretexte del'intdr&t national, ils ne viserent qu'A assouvir leur
haine contre le clergd, et leur passion pour le pillage.
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D ans leur fureur aveugle, ils avaient marque les barrieres
,et les Communautes qui devaientetrelaproie des flammes.
Vers les huit heures du soir, le feu parut aux barrieres. Le
tumulie 4tait epouvantable dans Paris, et la nuit fut Ires
in quieiante; cependant nous ne soupconnions pas le coup
qui nous menacait. A trois heures du matin,una bande de
ce s furieux armes de fusils, de sabres, et de torches se porta a Saint Lazare; les pores furent forcdes en moins d'un
quart d'heure. Le ravage commenca avec une fureur sans
exempleet its se soutint jusqu'a cinq heures dusoir par la
multitude de ces forcends qui se succedaient par milliers,
et que. rien n'effrayait, parce que Paris itait alors sans
troupe et sans defense. Tout a itd devast6 dans la maison,
il ne reste plus ni portnes, ni vitres, ni tables, ni lits; tous
les meubles quelconques ont 6et pills ; 'argent de la procure et celui des particuliers a ete enlev& Nous avons perdu la plus grande partie de nos papiers et de nos titres; la
bibliothique a souffert prodigieusement; le rlfectoire est
rempli de decombres; toutes nos provisionssont disparues;
le vin ruisselait de toutes parts dans les caves et pres de
cent de ces maiheureux s'y sont noyds, apres avoir bu avec
exces ; quelques-uns ont et4 empoisonues a l'apothicairerie
-dontil ne reste plus que les murs.
a Vers les trois heures de l'apres midi, le feu s'est manifesti dans le grenier Afoin ; tous les bitiments auraient iet
consumes sans le prompt secours des pompiers. Le dommage Acet 6gard n'a pas itd fort considdrable.
a L'glise a peu souffert et a &etrespectie.
" Dapris cet expose, jugez, Messieurs et mes tr6s chers
freres notre position. Tout Paris est indigni du traitement
qu'on nous a fait. Bien des personnes nous ont offert des
secours, et nous ne negligerons rien pour en obtenir du
gouvernement. Malheureusement, les circonstances e sont
pas favorables, et ce n'est guere que de la gendrositd de
nos maisons que nous pouvons attendre un remZde A nos
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maux. Cependant nous sommes bien 4loignis de vouloir
vous imposer des taxes au-dessus de vos forces. It est juste
que vous veniezau secours de la maison qui vous a engendrds A la Congregation et ce sacrifice ne coatera certainement pas a votre cceur ; mais les secours doivent etre proportionnes aux ressources.
, Voici quel est notre plan dans la situation ot nous
nous trouvons. La maison de Saint-Lazare ne peut plus
etre si nombreuse qu'elle etait; il nous est absolument
impossible de loger et de nourrir le meme nombre de Missionnaires, il faut done que chaque maison se charge d'un
nombre proponionne Ases facultes. Les maisons aisies y
ajouteront quelquessecoursen argent, et par ce moyen, soutenu de la plus grande frugalit6, nous pourrons peut-etre
continuer a exister a Saint-Lazare et nous preparer a reprendre un jour les fonctions propres-i cete maison,
a Cependant, Messieurs et tres chers freres, instruisonsnous par ce triste evenement de l'instabilit6 des choses humaines, et ouvrons nos ames aux sentiments que la religion
doit inspirer aux malheureux soumis aux ordres dhune providence mis6ricordieuse. Supportons avec joie la perte de
nos biens et soupirons avec plus d'ardeur vers cette patrie
heureuse qui doit finir nos maux et r6compenser nos travaux. Multiplions nos peines et nos sacrifices pour la reunion des esprits et des coeurs et n'oublions pas les malheurreux qui nous ont dipouillis, afin que le Seigneur daigne les
eclairer et les convertir. Ajoutons a nos prieres, les privations, le retranchement dans nos habits, dans nos repas,
dans nos ameublements. Ces sacrifices si convenables dans
l'infortune, deviendront une source de merites devant le
Seigneur et un moyen assure d'augmenter nos ressources
dans ce temps de d6tresse. Peut-etre Dieu a-t-il voulu punir par ce desastre, notre 6Ioignement de la simplicitk de
nos peres et nous ramener A la modestie convenable i
notre itat.Tels sent les sentiments que noire saint Fonda-
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teur tichait d'inspirer a ses enfants apres un malbeur a peu
pres semb!able, qui mit en 1649 la maison de Saint-Lazare
a deux doigts de sa perte; nos maux l'emportent de beaucoup sur ceux que saint Vincent eprouva alors. Puissent
notre courage, notre confiance en Dieu et une fidilit6 parfaite a tous nos devoirs nous rapprocher de ce grand saint,
notre modele et noire protecteur.
a CATLA,
a Supieur General

P.

Toutes les maisons de la Compagnie montrirent le
plus grand empressement a se conformer aux intentions
de leur digne chef, en accueillant cordialement les Missionnaires infirmes qui leur furent envoyds et en faisant
parvenir des secours qui mirent Saint-Lazare a m&me de
continuer, autant que pouvaient le permettre les circonstances, une partie des fonctions qui lui etaient propres.
(A suivre.)

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
291. Cantualead usum Domus ParisiensisCongregationisAissionis.
- Ce petit volume, comme son titre 1'indique, a 6te fait particulierement pour I'usage de la maison-mere de la Congrigation de la
Mission ; mais ii pent etre employd par tous les membres de la double famille de saint Vincent de Paul. 11 renferme un grand choixde
motets an saint Sacrement, a la tris sainte Vierge, a saint Vin
cent, etc. II est divise en trois parties. La premiere contient plus de
cinquante morceaux en plain-chant, tous extraits des differents re
cueils des Reverends Pares Benedictins de Solesmes; la seconde
renferme pres de cinquante chants en musique dont plusieurs sont
a deux voix. Les chants dont la musique est vraiment religieuse,
sont des meilleurs auteurs anciens et modernes. Un certain nombre
en ont etW composes par des Pretres de la Mission. Dans la troisiwme
panie se trouvent des cantiques en francais specialement en usage
dans la Congregation de la Mission et chez les Filles de la Charite.
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2. Suppldment am Cantuale.- Le supplement se compose de plusieurs motets en l'honneur du saint Sacrement, de la tres sainte
Vierge ct de saint Vincent de Paul qu'on chHntait autrefois i SaintLazare, et dont I'absence dans le Cantuale avait it6 regrettde.
3. Cantuale ad usum Domus Parisiensis CongregationisMissionis.
Organo vel harmonio comitante. - Ce cahier, grand in-4, ainsi indiqu6, comprend I ac-ompagnement de la deuxiime et de la troisiime
partie du Cantuale. Ce travail a ete fait suivant les principes recommandes par S. S. le pape Pie X dans son Motu Propriosur la musique sacree.
4. Supplement au Paroissien romain des Reve'ends Peres Ben&dictins de Solesmes.--Ce supplement, qui est du mime format que
le paroissien, renferme toutes les fetes particulieres a la Congregation de la Mission et aux Filles de la Charite et plusieurs autres que
doivent celebrer ceux qui suivent L'Ordo de Rome, mais qui ne se
trouvent pas dans le paroissien.
5. Orationes in Benedictione SS. Sacramenti. -Sous ce titre, on a
reuni sur trois feuiles toutes les oraisons qu'on chante aux saluts
du saint Sacrement ainsi que les oraiwons des fetes particulires a
la Congregation de la Mission et aux Filles de la Charite. Cc recueil
est tres utle a la double famille de Saint-Vincent, car il dispense de
livres plus grands et de recherches qu'on est oblig6 de faire pour
trouver ces diff6rentes oraisons.
OBSERVATIONS. - On peut se procurer tous ces livres a la Procure
I'E:onomat des Filles
de Saint-Lazare, a Paris, rue de Sevres 95,
o
de la Charit6, a Paris, rue du Bac, 40, et chez Desclee, a Paris, rue
Saint-Sulpice, 28, ou chez le meme libraire i Tournai (Belgique)
et

&Rome.
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PORTRAITS ET SOUVENIRS HISTORIQUES
DE

LA CONGREGATION

DE LA MISSION

MADAME LA BARONNE DE LUPE, NEE DE BORDA
FONDATRICE
DE LA MAISON DES PRtRES DE LA MISSION, A DAX t

Les chevaliers de Borda, pendant plus d'un siecle, Qccuperent les charges de maire perpetuel et de president au
i. Cette notice a ete ecrite d'apres les registres des baptemes de
l'iglise de Dax, les archives municipales et les archives de la maison
des Lazaristes i Dax, par M. Alphonse Delanghe, C. M.
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presidial de la villede Dax. Le 5 novembre 1807, Frano is
de Borda, qui avait port les titres de seigneur de Josse,
Gourby, Brutails et Abbesse, qui avait ensuite courageusement support I'exil, et les revers de fortune, venait a
Dax, presenter aux fonts baptismaux de 1'6glise Notre-

M"* la baronne de LUPE
180 7 -1862

Dame, precedemment cath6drale, son enfant nee la veille
en son domaine du Pouy, dans la banlieue de la ville. C'dtait
une fille qui requt les noms de Cecile-Charlotte ; elle fut
ensuite surnommie Amanda par 1'affection des siens. Cette
enfant, de grande esperance, faisait la consolation de son
digne pere et la joie de sa pieuse mere Laure Sallenave.
Pour recevoir une education plus parfaite, elle fut confiee

- 31t aux Ursulines de Pau. Elle profita beaucoup A cette bonne
ecole et garda toute sa vie le meilleur souvenir de ces excellentes religieuses. M&me des attraits pour la vie de communaute ne tardbrent pas a se manifester; mais ii fallut
attendre longtemps 'heure de la divine Providence. A quinze ans, la jeune fille dut rester ala maison paternelle poor
le soulagement et la consolation de sa bonne mere qu'une
cruelle maladie conduisait au tombeau le o1octobre 1823,
et que I'archipr4tre de Dax considerait comme un ange de
pietr qu'il aimait a visiter pour son idification. Dans cette
cruelle 6preuve, toute I'affection de M. Francois de
Borda se reporta sur sa fille unique. Un jour, c'6tait A la
fin de 1824, il 1'appela et lui dit &l'improviste: £ Ma fille,
vous allez epouser M. le baron Alphonse de Lup6. C'tiait
un capitaine de trente-deux ans, aux allures routes militaires, fils de M. le vicomte Urbain de Lupe de Garannd,
chevalier de la Legion d'honneur et de 'Ordre royal et militairede Saint-Louis. La jeune fille obeit. Elle parut dans
le monde et dans la meilleure socir~t de Dax avec grande
distinction, alliant les qualitds de I'esprit et la noblesse du
caractere A une respectueuse reserve et a une graviti audessus de son Age. Mais toutes les espirances de M. de
Borda ne se r6aliserent pas. De ce mariage il ne naquit pas
d'enfant... Et les andees de la jeune baronne s'ecoulaient
tranquilles au milieu des relations du monde. Le 22 septembre 1841, la mort arracha i 'affection des siens le pOre,
M. Frangois de Borda, vrai type du gentilhomme, et aim6
de tous ceux qui l'entouraient.Sepi jcurs aprbs, le 29 du
mdme mois, frapp it son tour, M. le baron Alphonse de
Lupe le suivit brusquement dans la tombe.
Mme de Lupe restait seule, plong4e dans un denil cruel
et dans la tristesse la plus profonde. Veuve a trente-quatre
ans et hdritierc de tous les biens de la famille, elle se voua
auceuvres de pitde et de charitd. Ses premiers soins furent
de realiser le voeu de son ven6re pOre: fonder un dtablis-
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sement religieux en la propriete du Pouy, y iriger une
chapelle ot reposeraient les restes mortels de ses parents
difunts. Ces pieux disirs furent accomplis, le 2 novembre
1845, jour ou M. Etienne, Superieur general de ia Mission,
vint b.nir cette chapelle de Notre-Dame du Pouy et cette
nouvelle maison quicompta d'abord deux missionnaires et

M. Francois de Bonna
dtc6de a Dax, le z22septembre 1841.

deux freres; ii yinstallale nouveau Supfrieur, M. Truquet.
Db ce jour, pour continuer les oeuvres de leur saint Instituteur,dans sa patrie m6me, les enfants de Saint-Vincent-dePaul lurtnt mis en possession de la propriet6 du Pouy, de
la maison bourgeoise,avec son importante bibliotheque, de
I'enclos avec ses jardins, pros, vignes, bois, de la tour dite
de Borda et du belvedere ou kiosque de Lupe.
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De son c6t6, la genereuse fondatrice se preparait I embrasser la vie religieuse. Elle dut auparavant r6gler toutes
ses affaires de famille et retablir sa santi pour lors bien
ebranlee. Durant ces annees d'attente, elle idifia la ville de
Dax par ses grandes venus. Enr61ee dans la confrerie des
Dames de Charitd, elle fut des plus zelees pour visiter les
pauvres et assister les mourants. Dans sa propre maison,
elle faisait de la soupe pour les indigents et la leur distribuait elle-meme. Elle organisait desreunions pieuses; elle
travaillait pour fournir des ornements et du linge a 1'6glise. Elle s'associa d'autres dames pieuses pour vaquer
ensemble aux exercices de laretraite annuelle et des retraitesmensuelles. Elles dtaient sept en 1846; elles se reunirent
vingt-deux en 1848, pendant cinq jours de retraite, avec trois
mdditations et une grande conference chaque jour, outre
les lectures tirees de Saint-Jure et de Belldcius, au milieu
du plus strict silence, sauf une demi-heure apres les repas.
Atoutes ces vraies chretiennes, la pieuse baronne donnait
lexemple, par sa r6gularitd et sa devotion. Elle avait pris
pour devise: * Jesus-Christ est ma vie: I'couter, l'imiter
et I'aimer, c'est le secret de mon bonheur. * Elle avait
icrit une methode pratique pour T'oraison mentale, des
prieres pour les principales actions de la journee, des actes
de preparation a la mort ; elle notait les pensdes qui
1'avaient frapp6e dans les miditations, les resolutions qu'elle
avait prises, surtout celles qui favorisaient I'humilit6, en
conformit6 avec Notre-Seigneur pauvre, cache, obdissant
partout et toujours. Elle avait choisi pour bouquet spirituel ces maximes de sainte Thirese: a Que rien ne te trouble, que rien ne t'dpouvante; tout passe; Dieu ne change
point. La patience obtient tout. Qui possede Dieu, rien ne
lui manque; Dieu seul suffit.
Telle etait la piet6 de Mme de Lupd dans le monde. Mais
cela ne suffisait pas a son Ame insatiable de biens surnaturels. Elle se depouilla done de tout son patrimoine et, au
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mois de mai 1853, elle prit le chemin de Toulouse. Son but
itait d'entrer chez les religieuses de la Visitation. Le cocher
toulousain se trompaet la conduisit an Refuge oumonastere
de Notre-Dame de Charite. Tout lui plut en ce couvent,
le parfum de pauvrete, d'austdriti et de piete qu'elle respirait produisit e elle une impression profoode. Mais s'etant
apercue de sa mdprise, elle se retire alors et se rend chez
les Visitandines. LA, rien de ce qu'elle voit et etend ne
lai parle au coeur. Elle estime alors qu'il y a eu unedisposition particulibre de. la divine Providence et revient au
Refuge o& elle est reue commueposmtlante. Malgrd ses quarante-six ans, sasanti fragile et les habitudes contractees
dans le monde, elle y fait son postulat et revet rhabit religieux, le 9 dicembre i853. Mgr I'arcbevkque de Toulouse
prdsidait la c6remonie et M. Truquet, lazariste, Superieur
de la Maison de: Notre-Dame de Pouy, i Dax, fit ressortir, dans rldoquent discours qu'il proaonsa en cete circonstance, toute I'etendue du sacrifice de la gindreuse
baronnede Lupe, n6ede Borda et appelee en religionsoeur
Marie de Saint-Charles. La fervente novice aimait A s'effacer, mais elle frappa ses compagnes par son exquise
politesse, par sa piete solide et par son amour du devoir.
Elle tomba gravement malade en octobre 1854. Par une
permission exceptionnelle de Mgr I'archev4que, elle
put, le 28 novembre, aprbs avoir requ les derniers sacremeats, prononcer les vceux sous condition et elle le fit avec
le plus grand esprit de foi et d'humilitd. Elle guerit toutefois et put reprendre sa vie de ddvouement. c Une religieuse, ecrivait-elle en octobre z855, ne doit vouloir que
travailler et souffrir... Notre-Seigneur fut tres pauvre par
affection et par preference... Nous avons quitt nos bieos
pour limiter. Cela ne suffit pas. It faut que ce clou vous
perce et fasse jaillir le sang. 11 faut pour son amour souffrir. 1I faut, en un mot, sentir la pauvrete... j Et cette ame
loyale pratiquait ce.qu'elle icrivait. Elk se prdpara avee
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grande ferveur et humilit6 a ses voeux solennels. Elle eut

le bonheur de les prononcer le 27 decembre 1855, fete de
Saint-Jean-l'Ivangiliste, en presence de Mgr Mioland, archeveque de Toulouse.
Soeur Marie de Saint-Charles se montra fidele A ses risolutions. EUe s'exerqa dans les vertus humbles et cachees
par amour pour Notre-Seigneur, tout en travaillant selon
ses forces a divers emplois de la Communaut6, a la sacristie, au secretariat et Il procure. Ses supirieures rendirent
hommage A sa prudence, I sa dilicatesse et a sa parfaite
discretion. Bient6t ses forces trahirent sa bonne volontd.
Elle dut reprendre Ie chemin de l'infirmerie. Pendant que
l'me se purifiait, et s'elevait, le corps etait terrass6 par un
terrible mal; le cancer qui lui divorait les entrailles finit
en 1861 par clouerla pieuse victime sur un lit de souffrances, en proie Adeterribles douleurs.Elle recourait ala priere,
pratiquait la patience, offrait ses peines pour 1'expiation de
ses pech6s et semblait goater d'avance les dilaissements
et lobscuritd du tombeau. Elle eut la consolation de recevoir les derniers sacrements et de communier plusieurs fois
avant le jour de la supreme ddlivrance.
Ce fut le2 avril x862 qu'elle quitta cette vallie de larmes
pour aller recevoir la recompense de ses oeuvres. La cirdmonie des funerailles fut tres simple. Elle fut enterrie
dans le cimetiere des religieuses de la Visitation, chez
lesquelles elle avait .desir6 une place en arrivant a Toulouse. Elle ne vint jamais occuper la place qui lui etait
pr6paree aupr&s de ses parents dans la chapelle de Notre-Dame du Pouy a Dax. Mais une plaque de marbre
y rappelle son souvenir; en voici linscription : a A la
memoire de tr6s noble et tres religieuse dame CicileCharlotte de Borda, Veuve de Lupd, qui s'itait reserve
ici sa demeure dernijre. Mais sceur Marie de SaintCharles voulut reposer parmi ses soeurs en Jesus-Christ
du monastere du Refuge A Toulouse. Nee le 4 novem-
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bre 1807, elle dceda le 2 avril 1862. Elleavait passe huit
ans et quatre mois dans le cloitre. Elle distribua ses biens
aux pauvres. Sa pidtd demeure a jamais et sa mimoire est
en benddiction.»

Le Girant: Ch. ScHiMYEa.

Imp J. Dumoulin, 5, rue des Grands-Augustins. Paris.

EUROPE
FRANCE
LA CAUSE DE BEATIFICATION
DES FILLES DE LA CHARITE D'ARRAS (1794!
Les journaux religieux ont publi6 la depeche suivante revue de
Rome :
a Rome, 14 mai.
* Ce matin, au Vatican, la Congregation ordinaire des
Rites a decid6 l'introduction de la cause de b6atification,
comme martyres, des Filles de la Chariti Marie-Madeleine
Fontaine et ses compagnes d'Arras, et des Ursulines de Valenciennes, guillotinees sous la Terreur. Consdquemment,
elles peuvent ddsormais etre disignees du titre de Venerables. a
Les Filles de la Charite d'Arras dont iLest ici question sont :
i* La soeur Marie-Madeleine FONTAmIE, superieure; elle naquit i
ltrepagny (Eure), en 1723; elle fut employee successivement i Rebetz, puis i Arras.
20 La smour Th6rese-Madeleine FAaTOu, du village de Miniac-Morvan, diocese de Dol en Bretagne, nee en 1747; elle fut plac6e successivement dans les maisons de Ham, Chauny, Cambrai et Arras.
3* La sacur Jeanne Giauna, de la paroisse de Cumieres, diocese de
Verdun. Placee i Arras.
4* Saur Marie-Frangoise-Pelagie L'ASnaL, de la ville d'Eu, diocese
de Rouen, nee en 1748; elle fut employee successivement & Senlis,
Saint-Lazare, Cambrai et Arras.
Les lecteurs des Annales seront bien aises, nous le pensons, d'avoir
sous les yeux un court resumi de la vie et de la mort de ces ven6rables et heroiques servantes de Dieu: nous le leur presentons dans
les pages qui suivent.
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LA VENERABLE MARIE-MADELEINE FONTAINE
ET SES COMPAGNES DE LA MAISON D'ARRAS,
FILLES DE

LA CHARITE

DE

SAINT-VINCENT-DE-PAUL,

MISES A MORT POUR LA CAUSE DE LA RELIGION
A Cambrai, le s6 juin 1794.

On etait en France au milieu de la formidable tempete
de la Revolution. C'est alors que, dans ce chaos, apparais;
sent ces ames innocentes, les pretres immolds, les vierges
martyres; au nombre de celles-ci, on compte la soeur MarieMadeleine Fontaine et ses compagnes de la maison d'Arras, Filles de la Chariti de Saint-Vincent-de-Paul. Elles
sacrifierent leur vie plut6t que de ne pas suivre leur conscience; elles monterent sur 1'echafaud a Cambrai, oh elles
avaient et6 transfdrees, et y moururent, le 26 juin 1794.

Rappelons le cadre historique dans lequel s'accomplirent
ces tragiques dvdnements, c'est la Revolution; nous raconterons ensuite la scene du martyre.
I. -

LA REVOLUTION

Cest a la fin du dix-huitieme siecle qu'&clata en France

le coup de tonnerre de la Revolution. Nul homme un
peu instruit de l'histoire, n'ignore a quel point, dans 1'Europe tout entiere, le ciel etait alors chargd d'orage. Toutes
les nations semblaient vouloir contribuer a former et a
nourrir la tempete.
Si le tr6ne croule en France et si les autels y sont renverses, qu'on se rappelle ce qu'etaient au dix-huitieme siLcle, autour de la France, les Tois et leurs ministres, et comment ces ministres et ces rois traitaient lrglise et les prdtres. Ne parlons que des nations catholiques : on sait ce
que, d'autre part, fut, par exemple, chez les nations protestantes, Fr6ddric II de Prusse, le correspondant et l'appui
de Voltaire. - En Autriche, regnait Joseph II, Ala fois im-
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pie, et, i cause de ses tracasseries, surnomm6 a le sacristain a. Dans l'Italie, en Toscane, Leopold II, son frere,
etait aussi son disciple et son imule. On sait ce qu'taient
les ministres des autres rois : A Naples, c'tait Tanucci, justement hai du peuple et sectaire impudent en face du pape
et de 'Eglise; en Espagne, c'dtait d'Aranda, lequel gouverna jusqu'en 1792 : c'est lui qui voulait, dit un philosophe de son temps, ufaire graver sur les frontispices de tous
les temples les noms de Luther, de Calvin et de Mahomet
avec celui de Jdsus-Christ5 a. On sait ce qu'etait, en Portugal, le ministre Pombal; il frappa la noblesse, et l'histoire raconte comment, en particulier, il traita les religieux
de la Compagnie de Jesus: IUs etaient dix-huit cents en
Portugal; l'exil fut la peine la plus douce; la prison et la
mort furent rdserv&es a un grand nombre, aucun ne fut jugE.
Sur cent vingt-cinq jesuites ensevelis par Pombal dans les
cachots, pres du Tage, ii n'en restait que quarante lorsque
ce -ministre hypocrite et sanguinaire tomba; les autres
avaient etd dans la prison, delivres par la mort. a Tel dtait
P•tat de ces nations pendant la seconde moiti6 du dix-huitieme siecle. En France, la situation 6tait semblable : on
venait d'avoir pour roi Louis XV qui n'6tait ni meilleur ni
pire que ses a frrres s d'Autriche, d'Espagne, de Naples,
de Portugal; on connait, hdlas! ses moeurs. II avait eu
pour ministre Choiseul qui est a sa place naturelle parmi
les Tanucci, les Pombal, les d'Aranda que nous venons
de nommer.
Partout donc grondait 'orage; la seule chose qu'on ignorait, c'etait ot ii 6claterait. Ce fut en France. Lb, les iddes
marissent peut-etre plus vite qu'ailleurs, soit pour l'apos-,
tolat du bien, soit pour celui du mal. Le peuple tira les
conclusions du spectacle scandaleux qu'il venait d'avoir
i. Paroles du marquis de Langle, dans son Voyage en Espagne.
Apud Chantrel, Histoie moderne, z* partie, p. 275 (1882).
2. Ibid., p. 271.
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sous les yeux et des doctrines perverses que le philosophisme r6gnant dans toute l'Europe avait fait retentir A
ses oreilles. 11 renversa le tr6ne et bouleversa Pordre social
qui existait: ce fut la Revolution. Et parce que les artisans
audacieux de cette ceuvre dont le souvenir meme fait trembler craignaient que les serviteurs de l'autel ne tentassent
de relever le tr6ne; parce que, aussi, ils dtaient pervertis
par les doctrines impies des philosophes, bient6t, a la Revolution politique vint s'ajouter la persecution religieuse.
Au milieu des terribles episodes qui marquent les etapes
de ce grandiose et sanguinaire bouleversement, racontons
'un d'eux: le martyre des Filles de la Charite d'Arras'.
II.

-

LA PERSECUTION. -

LES FILLES DE LA CHARrI

DARRAS

C'est en i656, du vivant meme de saint Vincent de Paul,
que les Filles de la Chariti furent envoydes a Arras. Elles
s'dtablirent dans un local que leur avait offert une demoiselle Deslyons dans la rue appelie encore aujourd'hui a de
la Charitd b. Les soeurs y demeurerent pendant plus d'un
siecle, se dipensant avec zele au service des pauvres; mais
en 1778, I'vEque, Mgr de Conzie, disirant donner de l'extension i leurs oeuvres, acheta, pour les y itablir, un vaste
terrain qui longeait la rue des Teinturiers. La nouvelle habitation fut terminee en 1782.
En 1789, la maison d'Arras comptait sept sceurs. La superieure, sour Madeleine Fontaine, nee a Itrepagny,
dans le d6partement de 1'Eure, en avril 1723, servait les
pauvres depuis plus de quarante ans et jouissait de l'estime
et de la vindration de toute la ville. Elle avait comme compagnes les soeurs Marie Lanel, Thirese Fantou, Jeanne Gii. Les d6tails historiques qui vont suivre ont et6 empruntes i Pou-

vrage intitule les Filles de la Charitid'Arras, par L. Misermont,

pretre de la Mission, 2*6dition. In-8, Cambrai, Deligne, Igo0; ct is une
brochure de meme titre, sans date et sans nom d'auteur. In-32, Abbeville, Paillard.
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rard, Rose Micheau, Jeanne Fabre et Frangoise Coutocheaux'.Toutes ensemble se livraient aux oeuvres chtres au
cour de saint Vincent. A l'6cole gratuite pour les filles,

elles ajoutaient la visite des pauvres i domicile et les soins
prodigues aux malades qui se presentaient nombreux a leur
dispensaire.
Au debut de la Revolution les sceurs ne furent pas inquietees. Une deliberation de I'administration du departement du Pas-de-Calais, datee dui5 mai 1791, avait mime
declard a qu'elles n'avaient pas a craindre de voir troubler
la tranquillitd dont elles jouissaient v. On ajoutait, dans le
style de cette epoque: i Elles doivent, au contraire, tant
qu'elles se renfermeront dans la sphere active et pure des
bienfaits de la charite chr6tienne, compter sur la protection
des lois qui leur est assur6e... a
Mais le mouvement revolutionnaire s'accentuait : la lgislation devenait de plus en plus exigeante et redoutable
pour tous ceux qui ataient suspects de vouloir riagir contre Pordre de choses qui venait d'etre dtabli violemment.
La sceur Fontaine et ses compagnes s'etaient resign6es a
quitter leur costume et A deposer leur cornette : c'itait un
sacrifice, sans doue, mais par I• elles sauvaient I'essentiel
qui itait de continuer leur ceuvre de charit6 et de religion
aupres des malades et des pauvres.
D'autres difficulths allaient surgir avec la question des
serments. Le premier serment, celui de fidelit6 a la Constitution civile du clerge n'eut pas A les embarrasser: ii ne
fut d'abord impose qu'aux ecclesiastiques c fonctionnaires
publics v. Rome le coadamna par une decision du mois de
mars 1791. Ce fut le seul sur lequel le pape prononca. Mais
il y eut d'autres formules de serment imposies successivement par les lois, notamment celui qu'on appelait de lix. Les dernidres se retircrent pendant la Revolution dans leur
famille; aprts la Rivolution, on retrouve quelques-unes d'elles dans
Icpersonnel de la Communaute.
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berte-igalite. Etait-il permis de le preter? Les fiddles sur
ce point s'en remirent a l'appriciation des administrations
diocesaines, lesquelles furent diverses dans leurs appreciations, suivant I'interpretation qu'elles donnerent aux formules discutees. L'ievque d'Arras, lequel avait emigre A
Tournai, d6clara qu'il regardait ce serment comme illicite;
les Filles de la Charite estimirent naturellement devoir
suivre la decision de I'6vique diocesain. DIs lors, leur ligne
de conduite etait tracee: puisqu'elles regardaient la prestation de ce serment comme defendue par la conscience, elles
devaient mourir plut6t que de le priter; et, on le verra,
elles moururent.
III. -

LA PRISON

En 1793, arriva a Arras, envoyi par la Convention, un
des plus farouches revolutionnaires, Joseph Lebon. Quelques jours seulement apr4s son arrivee, deux commissaires
se presentaient, an nom du district et du conseil general
de la commune, a la Maison de Charit6 de la rue des Teinturiers. lls ataient charges de s'assurer si les soeurs avaient
priti le serment et de a faire toutes autres requisitions a.
Les sceurs repondirent avec fermeti qu'elles n'avaient pas
preti le serment et qu'elles itaient deciddes a ne pas le pr&ter : les delais qu'on leur offrait etaient inutiles, car leur
conscience leur d6fendait de se soumetre aux injonctions
de la loi. Les commissaires prirent acte de ce refus et proc6derent ensuite dans toute la maison a une perquisition des
plus minutieuses. Ils vinrent la renouveler deux jours apres,
mais les recherches n'amenerent aucun r6sultat.
Ces visites et perquisitions inutiles furent bient6t suivies
(23 novembre 1793) d'un arriti d'apres lequel la Maison
de Charite perdait son nom pour recevoir ddsormais le nom
de Maison de I'Humanitd. Elle recevait un directeur, le
citoyen Mury, qui bient6t devenait le d6nonciateur, des
Sceurs. Neuf jours a peine s'riaient ecoulis depuis son
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installation, qu'il obtint un arrete qui le laissait seul
maitre de la Maison de 1'Humanite. En mdme temps, un
arrete du District ordonnait I'arrestation desquatre Filles de
la Chariti. a Considdrant, y etait-il dit, que les filles ou
femmes attachdes a la Maison dite de la Charitd, aujourd'hui de l'Humanitd, s'obstinent a ne pas faire le serment
exig6 par la loi, le District arrete qu'elles seront privies de
pensions on traitements, exclues des fonctions qu'elles
remplissent, et mises en arrestation comme suspectes. B
Elles furent d'abord conduites a l'Abbatiale, prison relativement douce, et bient6t dirigees brutalement vers la
prison de la Providence, oi les attendaient des privations
de toutes sortes.
Mury denonqa les sceurs comme ayant recel6 des journaux antipatriotiques et sa fille renouvela cette d6nonciation un peu plus tard. Le 4 avril 1794, la sceur Fontaine
et ses compagnes furent done conduites, pour 6tre interrogees devant le tribunal. La sceur Fontaine y repondit que,
quant aux journaux et aux differentes publications que l'on
pretendait avoir trouvis dans la Maison de Charitd, elle
n'en avail aucune connaissance : elle ne les avait jamais lus,
elle n'en avait jamais entendu parler. Les interrogatoires
des soeurs Gerard, Lanel et Fantou furent identiques A
celui de la sceur Fontaine,et les reponses furent semblables.
Le lendemain, 5 avril, elles furent transf6rees a la prison
des Baudets, oh, an milieu des autres prisonniers, elles
repandirent la consolation et les encouragements comme
elles avaient fait la prison dela Providence.
IV. -

A CAMBRAI. -

LE MARTYRE

Lebon ayant eti envoye d'Arras a Cambrai, il r6clama
pour son nouveau tribunal divers privenus d'Arras qui lui
furent envoyis : de ce nombre etaient les quatre seeurs de
Charit6, qui faute de place dans la prison de Cambrai
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furent enfermies au seminaire de cette ville, oi itait d6ji
dresse le tribunal.
Aprbs un court interrogatoire semblable i celui d'Arras,
la sentence de mon fut port6e. La seur Madeleine Fontaine, principale accusee, 4tait condamnee la premiere
comme a pieuse contre-rdvolutionnaire,. ayant conserve
pricieusement et mnme cache sous un tas de paille une
foule de brochures et de journaux respirant le royalisme le
plus effrend, ayant refuse le serment, ayant meme insulti
aux commissaires du district, etc... n La meme peine etait
portee contre les soeurs Jeanne Girard, Marie Lanel et
Thirese-Madeleine Fantou, a complices de la dite Madeleine Fontaine ).
La parole A retenir ici est celle de la sentence oi il est
dit qu'elles sont condamnees comme a ayant refuse le
serment i.

On 6tait au 26 juin 1794. Les seurs furent immidiatement conduites i rIchafaud dresse sur la place d'Armes de
la ville. LA, elles prierent a genoux attendant le moment de
consommer leur sacrifice, puis elles gravirent l'une apres
l'autre les degres de I'echafaud, ensanglanti dejA par d'autres
victimes. La sceur Fontaine mourut la derniere. Avant de
presenter sa tete au bourreau, elle voulut une derniere fois
adresser au peuple ses paroles d'espirance et de consolation.
On a dcrit qu'elle dit a ceux qui 6taient pres de FI'chafaud :
a Nous sommes les dernieres victimes. Demain la persecution aura cesse, 1'echafaud sera ditruit et les autels se releveront. mCe fut vrai pour Cambrai. Pen de temps apris,
survint la chute de Robespierre; elle obligea Lebon a fuir
les dipartements qu'il avait terrorises.
Les corps des quatre Filles de la Charitd furent deposes
dans la fosse commune du cimetiere de la porte NotreDame i Cambrai.
En vue de la cause de bdatification, un procis informatif
cut lieu par ordre de rarchevique de Cambrai en lgoo
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(voir Annales, t. LXXIV, p. 364). La cause de bdatification
vient d'tre introduite a Rome, comme nous l'avons dit
plus haut; ii y a lieu d'esp6rer qu'elle aura bient6t une
heureuse issue, et que, prochainement, ii sera permis de
saluer les Vinfrables servantes de Dieu du titre de Bienheureuses.
Lorsque les quatre seurs de Charite furent pres de monter sur richafaud et qu'on se preparait a leur lier les mains,
elles tenaient leur chapelet. Le bourreau voulait le leur
enlever. Un des assistants le prit et le leur plaCa i chacune
en forme de couronne sur la tete. Touchant symbole :en
pensant A ce rosaire, a cette couronne placee sur le front de
ces vierges qui allaient mourir pour la religion, ii semble
que )'on entrevoit I'autre couronne qui les attend quelques
instants apr6s, dans l'eternelle vie, et que lon entend le
cantique de leur entrde au ciel: a Venez, epouses du Christ,
recevez la couronne que le Seigneur vous a preparie pour
r'ternite. Veni, sponsa Christi, accipe coronam quam
A. M.
tibi Dominus praparavitin aternum. a

MONTOLIEU
Une lettre qu'on trouvera i la fin de ces notes et qui nous a e6t

transmise par M. B6lot, I'aum6nier d6vou6 de la maison de retraite
des Filles de la Charitn a Montolieu, nous a amene &recueillir quelques souvenirs sur cet 6tablissement: nous les donnons ic.
Montolieu est situd dans le sud de la France, dans le departement de 1'Aude. Cette petite ville s'66ve sur un promontoire granitique dans la fourche formee par le confluent de deux rivieres, la Rougeanne et la Dure dont la
reunion constitue I'Alzau. Montolieu compte aujourd'hui
environ i 5oo habitants. La localitd est en relation avec le
chemin de fer, soit par Carcassonne, soit par la station
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plus rapproch6e de Pezens qui est i 9 kilometres. Montolieu a un bureau de postes et le tdelgraphe.
Dans l'Histoire du Collage de Montdidier (2 volumes
in- 4 , Montdidier, 1904), college qui fut, comme celui de
Montolieu dirigi par les Lazaristes au dix-neuvieme sicle, et dont on peut dire qu'il lui succida, on lit ces details
sur Montolieu:
t Sur le versant meridional de la Montagne-Noire,
s'etage en amphithatre le vieux bourg de Montolieu. La
petite cite n'offre rien de bien remarquable ni comme aspect, ni comme position. Le paysage, du c6td du Nord
surtout, prisente meme quelque chose d'austere qu'on ne
trouve pas sur le versant oppose, generalement plus frais
et moins denude. Cependant, un gracieuxvallonqui s'ouvre
au sud de la ville, deux modestes cours d'eau qui descendent des hauteurs du massif et vont se joindre aux portes
de Montolieu, un petit mamelon couronne par un sanctuaire, plusieurs collines dont les vignobles n'ont pas completement disparu, donnent au site un peu de fraicheur et
de charme en lui 6tant ce qu'auraient de trop severe la vue
des gorges de la montagne et un horizon bornd. On comprend qu'un emplacement semblable, si bien fait pour la
solitude, ait it6 choisi autrefois pour une maison de
priere. Un couvent, en effet, avait tde bAti h l'ouverture
du vallon, mais, par suite de vicissitudes que nous n'avons
pas a rappeler ici, le couvent fit place a un college qui fut
confi6 &la Congregation de la Mission.
I Cet dtablissement, dont le nombre de pensionnaires
d6passa deux cents, a joui,jusqu'i sa fermettre, d'une rputation grandement meritie. Tout ce que le Midi comptait
alors de grandes families y envoyait ses enfants. La litterature surtout y itait en honneur. Les anciens 6elves de
Montdidier se rappellent certainement encore avoir lu
avec plaisir et profit des recueils imprim6s de devoirs littiraires composes par les eleves de Montolieu. Le nombre
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d'hommes distingues qui sortirent de ce college est considerable. Trois anciens dleves siegeaient encore comme
deputes, a I'Assemblde nationale de 1871.
4 M. Etienne, Supdrieur g6neral des Lazaristes estimant toute cette grandeur incompatible avec l'esprit de la
Congregation, en decida la fermeture en juillet 1846.
a Montdidier protita de la disparition de Montolieu.
Cette maison une fois fermre, en effet, on expidia sur le
college de Montdidier, une partie de la bibliotheque et da
cabinet de physique, des costumes richement brodds servant aux representations et de grands tableaux qui ornent
actuellement encore la chapelle du collge. s
L'immeuble de Montolieu fut alors utilis6 pendant quelques anndes, croyons-nous, comme s6minaire de philosophie pour les jeunes eccdsiastiques du diocese de Carcassonne. En 187o, il est devenu une maison de retraite
pour l'importante Communaut6 des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul.
Void quelques lignes de la lettre d'une des seurs qui
s'y trouvent actuellement:
* En souvenir de son passd si glorieux, notre maison
conserve le nom de Collfge de Montolieu. Nous en occu.
pons les bAtiments et la proprietd qui les entoure. Cette
antique demeure a di subir de nombreuses modifications;
les disciples de saint Benoit en avaient fait une abbaye, la
Revolution de 93 en fit des ruines, les Missionnaires lazaristes, apres la Revolution en firent un superbe collige;
elle est devenue apres 1870 et elle est aujourd'hui une
maison de retraite pour les Filles de la Charit6. Si l'ge
avancd, des infirmitis, ou un defaut de sante nous eloignent des ceuvres qui nous furent si chores et pour lesquelles
nous avons tout quittd, nous trouvons ici la plus douce
compensation.
a -La Communaut6 nous entoure de sa maternelle protection.
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KTous les ans, nous voyons arriver, aux six retraites
annuelles qui se donnent ici, nos sceurs des alentours qui
viennent prendre part aux exercices spirituels et reprendre
des forces nouvelles pour les oeuvres dont elles ont la
charge et la conduite. Dans la mesure des forces qui nous
restent, nous vivons de la vie de communaute : la priere,
le travail, le recueillement nous menent doucement a la
fin de notre exil, et, il faut le dire, puisque c'est la vdrite,
nous ne sommes pas trop pressies d'en voir arriver le terme.
t Sceur EUcaARIS. .

ITALIE
ROME
La tris honoree Mere Kieffer, avait charg6 deux soeurs
de la maison de Paris, la soeur de Montesquiou, econome,
et la sceur Hannezo, directrice du noviciat on seminaire des
sceurs a Paris, de la representer en mettant aux pieds du
Saint-PEre ses hommages.
La letre suivante donne le recit de I'accueil plein de
bienveillance que le Souverain Pontife a daigne faire aux
sceurs.
Lettre de la sceur MoNTSQuiou, Fille de la Charitd, i la
tris honoree Mere KIEFFER, d Paris
Rome, 24 mars 1907; dimanche des Rameaux.
MA BONNE ET ViNEIRE

MiRE,

II est tard ce soir et cependant je ne puis me decider i
clore cette journ6e, memorable pour nous, sans vous donner quelques details sur I'audience que nous avons cue ce
matin. Notre dipeche, envoy6e au sortir du Vatican, vous
a laiss6 entrevoir notre joie.
Nous sommes arrivees au Vatican, ma sceur directrice et
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moi, A dix beures et demie, et, un quart d'heure apres, on
venait nous chercher pour nous introduire pres du SaintPere. Nos coeurs battaient bien fort. J'ai voulu faire les
trois prostrations d'usage, mais des la seconde, le SaintPNre a paru tout disold et a dit plusieurs fois : a Debout!
Debout ! w II nous a donna son anneau a baiser, puis il
nous a fait asseoir; j'6tais tout t c6te de lui et il me regardait
avec un air si paternel et bienveillant que ma frayeur s'est
evanouie comme un rave. Je lui ai dit que vous m'envoyiez
ma vdndrde Mere, pour offrir a Sa Sainteti en meme temps
que l'hommage filial dela Communaut et denosSuperieurs,
l'obole des Filles de la Chariti; que vous auriez ardemment
desird venir vous-mdme remplir ce devoir si doux, mais
que la faiblesse de votre jambe ne vous permettait pas les
longs voyages. Sa Saintete a pris la petite enveloppe d'un
air tr6s imu et Pa mise sur son bureau en disant a que le
pape etait bien reconnaissant, que nous devions plut6t
recevoir que donner,mais que sachant avec quel coeur vous
lui faisiez cette offrande, il I'acceptait pour ne pas vous
faire de peine ,. II a ajoute : a Vous remercierez votre
Mere gendrale pour moi, et vous lui direz que je la binis
de tout mon coeur et... sajambe aussi, afin qu'elle guirisse
tout A fait. .
Enhardie par tant de bonte, j'ai parle A Sa Saintete de la
joie qu'avait eue notre tres honord Pere de le voir et le
Saint-Pere s'est hati de dire : a Oh! .e bon Pere Fiat! lui
aussi, je le b6nis de tout mon coeur. 2
Apres avoir dit A ma sceur directrice qu'il binissait
les soeurs du seminaire, le Saint-Prre a repris vivement : a Etes-vous encore A la maison-mere ? Ne vous
a-t-on pas chass6es ? v Sur la rdponse n6gative de ma seur
directrice, il a paru tout heureux, et il a ensuite exprime le
ddsir que les Filles de la Charite prient beaucoup pourlui;
je lui ai r6pondu que toutes, nous prions chaque jour pour
le Saint-Pere, et que dans toutes les maisons de la Compa-
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gnie, une ou plusieurs soeurs, d'apres leur nombre, faisaient
chaque matin la sainte communion a son intention. Cela a
paru lui faire un grand plaisir et il a repet6 plusieurs fois
avec effusion : a Je suis bien reconnaissant. a
A ce moment, j'ai parld de la cause de biatification de
notre v6n6rable Mere et j'ai dit i Sa Sainteti que vous m'envoyiez aussi pour lui demander de vouloir bien bdnir la
cause de notre venerable fondatrice, Louise de Marillac,
qui nous tenait tant &cceur et qui semblait trainer un peu
en longueur. Le Saint-Pere alors a dit tres vivement en
italien : a Mais la cause marche, elle avance, les obstacles
seront bient6t ecartns, j'ai tout lieu de l'espdrer; dites a
votre Mere ginerale qu'elle sera consolee; Dieu le lui doit,
dans des temps d'epreuves comme ceux que nous traversons et votre venerable Fondatrice sera glorifiee, vous pouvez en etre certaines. i II a dit tout cela avec une autoriteet
une vivaciti qui montraient combien lacause lui paraissait
chore et limportance qu'il semblait y attacher.
Puis le Saint-Pere a recommenc6 Adire avec quelle affection il vous bMnissait et vous remerciait, ma mere, qu'il
benissait toutes les sceurs de la maison-mere, les sceurs de
France et de Paris en particulier, celles de tout I'univers,
nos families, nos amis, etc., puis se tournant vers ma sceur
directrice, il a ajoute avec son bon sourire : a Je binis aussi
le s6minaire ! II ne paraissait pas presse du tout et r6pondait a toutes nos demandes avec une bienveillance et une
bont6 toutes paternelles.
Nous nous sommes remises A genoux a ses pieds: Sa
Saintetd a prononce sur nous et les objets que nous tenions,
les paroles de la binddiction ; il a pose la main sur nos
objets, nous a encore donn6 son anneau A baiser et nous a
congediees si gracieusement que nous en sommes demeurees
tout embaumees. II semblait nous quitter i regret, nous
faisant encore signe de la main et du regard, jusqu'a ce que
nous ayons quittn la salle.
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Voila, ma bonne et v6endre Mere, les details les plus
saillants de cette audience qui demeurera a jamais un de
nos plus chers souvenirs; je voudrais savoir mieux vous les
ecrire, mais nous completerons de vive voix au retour.
Cette aprbs-midi, nous sommes alles- Saint-Jean de
Latran oi nous sommes arrivdes juste comme on commenqait le Magnificat. C'etait pour nous comme le chant de la
reconnaissance, dans la mere de toutes les eglises, au jour
oh nous avions eu le bonheur d'avoir notre audience du
Saint Pere. Nous en avons iti tout impressionn6es; les
chants dtaient si beaux et cette 6glise si imposante !
Maintenant on fait naitre en nos cceurs une nouvelle
esperance : Notre Saint-Pere le Pape doit dire le jour de
Paques une messe a laquelle seront admises quelques personnes et peut-etre serons-nous de ces heureuses privildgides. Nous ferions alors la sainte communion de la main
du Saint-Pere.
Veuillez me croire, etc.
Soeur MoNTEsQUIOU.
On aura des details sur le voyage des deux soeurs par les
fragments qui suivent de lettres adressees par la soeur
Hannezo, directrice du s6minaire ou noviciat des soeurs a
Paris, Ala tres honoree Mere Kieffer.
Turin, 19 mars 1907.

De la cordiale rdception de Turin je- ne vous dirai rien,
car vous connaissez et cela suffit.
Nous avons pu faire la sainte communion en arrivant,
puis assister a- la grand'messe. Apres la messe, visite. au
seminaire des soeurs qui est en fete pour la fete de saint.
Joseph, solennitd de ce jour; excursion dans toues ses
dependances; et entretien avec notre digne et bonne soeur
Lequette, visitatrice. Je passe les attentions dont nous
sommes l'objet, je n'en finirais pas !...
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Aprcs diner, visite de cette maison centrale, si simple et
si digne, dont le cachet un peu austere recouvre une si large
cordialite.
La journee se termine par un pelerinage a Notre-Damede-Consolation,au Saint-Suaire de Turin,-- quel reliquaire
que cette magnifique eglise ! - et a la belle chapelle de la
Passion oi nous introduit M. le directeur.
Rome, 21 mars 1907.

... Entin, nous sommes A Rome depuis hier soir, mais,
comme rien n'est parfait en ce monde, avec le regret de n'y
pas irouver a la maison Saint-Vincent notre respectable
sceur Guze ; elle acheve sa convalescence a Anzio, avec
defense du docteur d'en sortir.
Ce matin, la plupart des seurs servantes de Rome dtaient
deja la pour offrir leurs respects a ma soeur iconome, et
vous devinez le premier cri du coeur : q Comment va notre
tres honoree Mere?... Et notre tres honori Pere?... et SaintLazare ?,.. Et la Communauti ?... * Nous repondons; on
benit Dieu. Tout va bien.
Avant de commencer a vous ecrire, ma bonne Mere, je me
suis mise a genoux devant la fendtre ouverte en face de
Saint-Pierre et du Vatican, et j'ai dit mon Credo en pensant
a vous.
Nos soeurs de Genes, de Pise et de la Spezzia sont venues
saluer ma seur econome au train; c'etait touchant I Ces
dernieres avaient amend deux petites orphelines de six ans
qui nous ont offert chacune un bouquet et un petit pain,
symbole de la charite et de I'hospitalitd.
A Rome, notre premiere visite a iti naturellement pour
la basilique de Saint-Pierre o4 nous nous sommes fidelement acquittees des commissions recues avant le depart;
Credo devant la Confession, baisers au pied du prince des
ap6tres, use par les levres des fideles !... Nous avons salu6
avec joie la statue de marbre de notre bienheureux Pare,

=i

SAINT VINCENT DE PAUL
Statue de marbre blanc, k Saint-Pierre de Rome. Sculpture de Bracci, dixbuitikme siecle. - Extrait'de ,Saint Vicent de Past e sa sissiou sociale, per
A. Loth, publid par Dumoulin, A Paris.
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saint Vincent de Paul, qui fait bonne figure au milieu des
fondateurs d'ordres.-A Rome, a Saint-Pierre surtout, on
se sent a chez soi *, et comme impregn6 des chs aaiates!...
Nous avons dej& vu quelques-uns des eminentissimes
cardinaux: le cardinal Merry del Val, qui s'est montrd d'une
exquise bienveillance; le cardinal Ferrata, ponent de la cause
de noire venerable Mere Louise de Marillac; le cardinal
Rampolla - quelle grandeur et quelle douceur d'ame en
lui !- Quant au cardinal Vannutelli, qui vous a connuedans
l'Amirique du Sud, je me tais par 6gard pour votre modestie. Eminences et monsignori nous donnent confiance pour
la beatification de notre venerable Mere Louise de Marillac;
mais il faut des miracles bien etablis; ils nous engagent a
en demander et a activer les enqurtes en suspens.
Nous avons eu le regret de ne pas trouver M. Alpi A la
maison de Monte-Citorio, mais M. Fontaine etait a la
maison de San Nicola de Tolentino; il a eu la bonaJ de
nous offrir de nous dire la messe tSainte-Cdcilei,.i catacombes et autres saints lieux ou nous irons.Rome, '2 mars 1go7.

... Nousavions hte de voirnotre digne seurGueze, aussi
sommes-nous parties pour Anzio: c'est un pays enchanteur,
'Antium des Romains, A 5o kilometres environ de Rome.
Neron y avait un palais dont la mer ronge chaque jour les
ruines imposantes, apr6s en avoir recouvert la plusgrande
panie. Contraste : nos smurs ont Jl une petite maison
blanche et modeste, oht elles font la classe; elles visitent
les pauvres. C'est tout pres de la mer; des palmier4 des
pins, des aloes en forment le cadre, l'air y est.pur. eidditicieux.
Notre respectable sceur conome a do vous dire que nous
avions visite a peu pres toutes les maisons de nos soeurs.
Par la pensde, vous avez pu nous suivre partout: chez ma
seur Boyer, dans cette grande maison des Zoccollette qui
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a l'honneur de distribuer les aum6nes du Saint-Pere; i
Sainte Marthe du Vatican o .ma soeur Th6rase nous a fait
voir la grande h6tellerie des pelerins, si admirablement
tenue et organisde que j'en suis restie ravie; au Bambino
Gesu, h6pital peupli de a petits J6sus * souffrants, mais si
bien soignis !... A Santa Maria in Cappella, avec son
antique et ddlicieuse chapelle, son jardin d'orangers, ses
grandes salles d'infirmes, ses beaux ouvroirs, sur lesquels
plane toujours le souvenir de la digne et vendrie sceur Marie
Lequette, -

la trace des saints ne s'efface pas ! -Puis,

nous avons vu la maison Torlonia avec ses belles oeuvres,
ses innombrables petits escaliers et la belle vue sur PAventin plein de souvenirs; les PetitsEstropies, un h6pital en
miniature d'oi nos sceurs voient les fenetres du Saint-Pere.
Saint-Joachim qui s'acheve a l'ombre de I'dglise offerte i
Lon XIII par le monde entier; Sainte-Agathe des Goths;,
enfin le splendide a palais , de la Convalescence Cerasi,
qui commence a se peupler ; nous y avons vu la bonne
soeur Morchio gudrie par faveur, sinon par miracle, de notre
ven6rable Mare, et qui va bient6t rejoindre ses compagnes.
Nous irons ces jours-ci &la Creche Doria, puis a SaintAntoine et a Saint-Philippeoh nos soeurs sont instalides
comme aux premiers temps de la Compagnie dans des
maisons de louage. Je ne vous parle pas de Saint-Vincent
oh nous trouvons une si ddlicate et si large hospitaliti :
c'est la maison de ma scour Guaze, c'est tout vous dire ...
Entre les visites aux Eminences et aux maisons de nos
soeurs, nous faisons quelques stations, trop courtes hlas !
dans les basiliques et les 6glises. Je sais, ma bonne Mare,
combien vous aimez ces 6glises de Rome, plus riches encore
de souvenirs que de chefs-d'oeuvre, avec leurs marbres
antiques qui sont comme les trophdes de la victoire sur le
paganisme : labside avec sa mosalque grandiose, la Confession gardant le corps du martyr, quelquefois, comme A
Saint-Clement, le tr6ne de I'vdque etles ambons de marbre.
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11 semble que tous les sicles viennent timoigner li de
'unitz ec de Pimmortalitz de l'Eglise !
Rome, 25 mars 1907.

Notre respectable saeur econome vous a 6crit hier une
longue et intressante lettre apres 'audience du Saint-Pere;
vous en avez donc les ditails. Vous avez vu ces trois cornettes, vos trois filles, a genoux aux pieds du vicaire de
Jesus-Christ et baisant son anneau; puis, assises par obeissance en face de lui, pres de son grand bureau tout charge
de papiers et de brochures, sous ce regard ferme, sirieux,
profond, mais si paternel !... Alors c'est le pasteur, le pere,
on croit 'avoirtoujours connu : a Je benis votre seminaire a,
m'a-t-il dit avec une grande bonti, sans que je le lui aie
demand6. Nos sceurs directrices et les petites sceurs en seront
touchies !
Au moins un mot de nos pelerinages: je vous ai dit que
nous devions faire la sainte communion a la crypte de
Sainte-C6cile, nous avons eu ce bonheur. C'est d'une beaute
ideale I la science, l'art, la pi6ti surtout en font une chose
exquise qu'on doit au cardinal Rampolla, et que je ne me
chargerais pas de decrire ; il y a une ame dans chacune des
figures de ces mosaiques!
Apres la messe, nous avons visite ce qui reste du palais
de Sainte-Ccile et le lieu de son martyre dont on a fait une
chapelle; la pierre de l'autel est celle meme qui a 6tz consacree par son sang; on voit encore les grilles et les tuyaux
de l'etuve ou elle avait ite enferm6e.
Sainte Cdcile dvoque le souvenir de sainte Agnes: nous
sommes allies aussi A la crypte de reglise bitie sur le
Cirque Agonal oi la sainte martyre fut miraculeusement
protegde par son ange gardien. Elle a sanctifi6 ces vorates
infames, et maintenant, sa statue de marbre blanc, d'une
beaute c6leste, semble dire que ceux qui sont au Seigneur
n'ont rien A craindre.
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Et les Catacombes!... A Pheure ou, autrefois, les chri-

tiens en sortaient, nous y arrivions. Quelle messe I & vingt
pieds sons terre! un petit autel avec une croix de bois et
deux cierges, comme il y a des siecles; quatre scours, un
missionnaire et un frire, dans une crypte 6troiteet sombre,
au croisement de plusieurs galeries remplies de la poussirre sacree des martyrs! On ne pent demander la, il me
semble, que la foi et I'amour.
Apres la messe, chacune une petite torche i la main,
nous avons suivi, dans un labyrinthe de chapelles et de
couloirs, un Pre trappiste qui nous captivait par les plus
intdressantes explications; nous nous croyions presque
aux premiers siecles de P're chritienne !...
Nous avons encore eu le bonheur de faire la sainte
communion A la Confession de Saint-Pierre; il me semblait voir tons les siecles passes et futurs s'incliner devant
ce tombeau. Y a-t-il au monde une gloire comparable a
celle de l'humble pecheur de Galilee ? Combien le Seigneur
honore les siens, et comme on le remercie, li surtout,
d'etre enfant de 1'Vglise catholique apostolique et romaine!
Naples, 27 mars.

... Sur un bureau du secretariat, cinq minutes avant de
partir pour Portici, en pensant que ma lettre vous arrivera
pour PAques, je viens vous dire : a Alleluia! a
La journ6e d'hier, A Naples, a etk bien remplie : d'abord,
apres la messe, visite des infirmeries et d'une partie de
cette immense maison centrale oi vous etes encore prisente, semble-t-il. Des fenAtres et des terrasses, quelle vue!
la-mer, les les, les c6tes lointaines dans une brume ensoleillee; plus pris, les jardins de palmiers et d'orangers.
Nos soeurs aiment i rappeler votre admiration pour cette
splendide nature devant laquelle votre Ame s'61evait A
Dieu.
Cependant, ma seur visitatrice qui ne salt qu'imaginer
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pour nous faire plaisir, a voulu nous montrer mieux encore; elle nous a conduites A San-Martino, I'ancien couvent binedictin bai sur la hauteur. C'est.une merveille au
point de vue de l'art, et de II,on a sous les yeux un panorama immense et magnifique : la rille de Naples tout entiere, le golfe et le Vesuve.
Apres le diner, les sceurs servantes et les seurs de-la
maison centrale reunies a la chambre de communauti nous
out accablies de filiales commissions pour vous; nous tacherons de ne rien oublier... La visite du seminaire, celle
de la belle ecole-normale, dirig6e par les soeurs, des classes
si nombreuses et du joli petit h6pital des Bambini, ont pris
le reste de la journee. Nous avons un temps merveilleux;
du soleil, de la fraicheur, pas une goutte de pluie.
On m'appelle pour aller i Portici, qui est a 6 kilometres
de Naples, au bord du golfe; ma seur visitatrice tient a ce
que ma sceur econome puisse vous parler de la maison de
retraite qui commence i s'y organiser.
Lorette, 28 mars; jeudi saint.

... C'est hier, a Naples, - allant de Portici A Torre Annunziata et A Bosco-tre-Case voir la lave arret.e, dit-on,
miraculeusement par la sainte Vierge, - que le voyage de
Lorette s'est decid6, et nous y sommes. Inutile de vous dire
comme nous avons dejA prik pour vous. Arrivees a Lorette
d6s l'aube, nous attendons A la porte de la sainte maison,
avec un groupe de pelerins, trus pauvres et tres ddguenills : c'est tout Afait notre place. Enfin, la porte s'ouvre,
tout le monde se precipite: une vraie bousculade! Je cours
comme les autres pour ne pas arriver la derniere, et pendant qu'on installe ma soeur econome A la place laplus
honorable-et la plus incommode tout A la fois, au milieu
de la premiere marche, je me blotis contre le mur beni et
je n'en bouge plus; on ne voudrait jamais sortir de lA!...
Je vous fais grace des descriptions, qui ne lea lues? et
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vous, ma mere, vous avez vu de vos yeur!... A midi, toutes
les lampes et les ornements sont enleves, ce qui nous fait
mieux jouir encore de la sainte maison ou le Verbe:s'est
fait chair, et la sainte Vierge est revdtue du voile noir tres
leger dont on fera des reliques le Samedi saint.
... Nous sommes dans une maison qui fait mes delices,
bien blanche au dedans et au dehors, mais d'un aspect bien
pauvre. Elle est accrochie a une colline sur des terrasses
d'oh on a une vue magnifique et tres etendue : la mer d'un
c6td, les montagnes couvertes de neige de l'autre; en face,
les hauteurs de Castelfidardo, dans le lointain, le clocher de
Campocavalla. Le matin, les pauvres y viennent manger
la soupe; j'ai meme en le bonheur de les servir; je me serais crue au milieu de nos premieres se.urs!
Nous partons ce soir et nous serons demain A Rome; on
nous fait espdrer d'assister A la messe du Saint-PNre pour
-le jour de Paques.
Rome, 3o mars; samedi saint.

Ces deux journ6es ne pouvaient etre consacrees qu'a de
pieuses stations. Nous avons vinerd A San Pietro in Vincoli les chaines du prince des ap6tres; A Sainte-Praxede, la
colonne de la flagellation; a Sainte-Croix de Jerusalem, les
insignes reliques de la passion de Notre-Seigneur, une notable portion de la vraie croix, un des clous, le titre de la
croix sur lequel se lit encore une partie de l'inscription;
nous avons monte la Scala Santa a genoux... Je ne vats
:parle pas de nos impressions, vous les comprenez...
Le Vendredi saint, nous 6tions a Saint-Pierre pour la fin
des tienbres et le chant du Miserere, c'etait splendide !La
foule agitle et un ;peu bruyante est devenue subitement
sa place.
calme et silencieuse; chacun semblait cloued
de crr6roulement
formidable
un
verset,
le
dernier
Apres
celles, et des flambeaux apparaissent a la tribune de gauche, au-dessus de la confession: c'est l'ostension des gran.des reliques. Le prelat les presente trois fois.A.la foule,:et
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trois fois donne la b6nddiction, cela pour chaque relique;
malgr6 la hauteur de la tribune, on distinguait tres bien le
contour de la Sainte Face.
Ce matin, nous avons assisti A une partie de l'office i
Saint-Pierre, nous avons entendu le Lumen Ckristi et
l'Exultet.
Encore quelques iglises : Santa Maria in Transtevere,
lievee A la place ou jaillit une source d'huile, l'annee mme
de la naissance de Notre-Seigneur; Sainte-Sabine, sur
1'Aventin, souvenirs des premiers sicles et de saint Dominique; Saint-Alexis, qui conserve l'escalier du Bienheureux. Nous sommes alles aussi A Saint-Sylvestre voir
M. Veneziani qui s'occupe avec zdle de la cause de nos
martyres d'Arras. La chapelle est superbe; c'est IA que les
cardinaux venaient se reunir autrefois avant de se rendre
en conclave an Quirinal. Dans ia grande basilique de
Sainte-Marie-Majeure, nous nous sommes agenouillies devant le reliquaire de la sainte Cr6che, et nous avons dit a la
sainte Vierge: a Reine du ciel, rijouissez-vous, alleluia! •
Rome, 3i mars; jour de PAques.

Quelle messe ce matin pour notre fete de Paques, c'tait celle du Saint-Pre, - et comme j'y ai pense a vous,
ma tres honorde Mere!... Quelle simpliciti en celui qui
porte la plus haute dignite du monde! il semble que ce qui
1'entoure en recoive 1'empreinte. Le chant, dirigd par le
maestro Perosi, sans aucun accompagnement, se composait
de morceaux superbes, mais pieux et courts; le silence dominait, religieux et solennel; le recueillement etit profond; rependant deux cents personnes remplissaient la chapelle. Nous 6tions les deux seules cornettes, bien places
au troisieme rang, derribre la famille du Saint-Pere et quelques grands personnages; toutes nos intentions, vous le
pensez, allaient aux deux chires families de saint Vincent.
Nous avons requ Notre-Seigneur de la main de son Vicaire.
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Le csur rempli des saintes emotions de la matinee nous
aurions voulu assister Aun salut du saint Sacrement; mais
ox le chercher?... Nous allons au tombeau du grand ap6tre, dans la magnifique basilique de Saint-Paul-hors-lesMurs. La majeste de la campagne romaine et de sea souvenirs porte a la meditation. Nous poussons jusqu'a SaintPaul-trois-Fontaines, le lieu du martyre; les trappistes ont
plant6 lI des eucalyptus et fait une oasis de ce coin de terre
o4 rignait la malaria.
Quand nous entrons dans P1'glise, un nuage d'encens enveloppe le choeur et les Alleluia de la prose de Paques
eclatent en pur.chant gregorien. Aprks le salut qui est encore une action de grAces, nous allons boire dans le creux
de notre main aux trois sources qui, d'apres la tradition,
jaillirent miraculeusement sous les trois bonds que fit la
tete de saint Paul en tombant sous la hache du licteur.
Rome, 2 avril.

Nous voici &nos derniers jours, il faut se hAter. Comment partir sans etre alles au Colisee et au Forim ? pour
nous ce sont des peerinages. Nous commenons par la prison Mamertine. Encore une heureuse circonstance : dans
le cachot le plus profond, la prison de saint Pierre, pros de
la source que I'ap6tre fit jaillir miraculeusement pour baptiser ses gardiens, une messe commengait; nous y sommes
restees, bien entendu.
De 1i, an Colisee, ou nous allons chercher les traces des
martyrs, un gardien complaisant nous montre avec respect
le cachot ou fut enferm6 saint Ignace d'Antioche en attendant les jeux do cirque. II ne faut pas beaucoup d'imagination, mais seulement un pen de foi, pour reconstituer toutes
les scenes des Actes des martyrs, et on aimerait Ane pas reocontrer de touristes sous ces arcades.Au Forum, les souvenirs sacres et profanes sont un peu melanges; mais quelle
leqon de choses sur la vanit6 des grandeurs humaines!
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Ce matin, nous 6tions invitees a assister a la messeda
cardinal Rampolla a Santa Maria in Capella : la pompre
romaine aux pieds de notre vierge puissante... QueUe dignit. et quelle pi6t0 dans le saint preiat
Apres avoir re<u pieusement sa benediction, nous somes allies au Vatican; il fallait bien donner un coup d'ail
i ces splendeurs: religieuses qui sont en meme temps da
merveilles artistiques : la bibliotheque et la pinacotheque.
Mais, je ne vous ai pas parli, ma trs honoree Mere,de
I'iglise de.saint Jean et de saint Paul, les deux officiers de
I'empereur decapitis dans leur propre .maison. Des fouilles
r6centes, faites par les Passionnistes, ont amen6 !adiconverte du palais des deux freres. Combien il est toucham, a
tant de siecles de distance, d'entrer dans cette demeureet
d'y retrouver l'bumble autel drig6 par le premiers chritiea
sur.le lieu du martyre!
Demain, non sans emotion, nous disons adieu i Rome
et nous parons pour Sienne.
SSienne, 4 avriL

Voici notre dernier arr6t; vous devinez Paffectueux ac.
cueil; c'est une delicieuse itape I
La maison centrale vous la connaissez, avec son cachet
tres simple, un peu antique et trbs pittoresque; a rint&rieur, des murs tout blancs et un dddale de voites et d'escaliers; an dehors, des petits jardins en terrasses d6gringolent la colline en tous sens; pour cadre, sous le ciel limpide de la Toscane, un vrai fond de tableau des primitifs.
Apres la messe dans la belle chapelle gothique aux assises
de pierres noires et blanches, les premieres heures de la
journe. sont pour notre bonne et. respectable seur Mauche; avec elle, nous visitons le sdminaire, miniature de
celui de Paris, les offices de la maison et les classes externes
remplies de petites filles au minois eveille.
Apres le diner, comme partout, nombreuse reunion Ala
cbambre de communautd.
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Nous sortons ensuite pour visiter quelques eglises et
nous voici en plein moyen age : les palais, les places,ks
rues etroites qui descendent i pic, rien n'a chang depuis
des siecles.
Assise sur trois collines, Sienne est une cite a part, ob
sainte Catherine vit encore; lPglise Saint-Dominique sa
la hauteur est pleine de son souvenir. Plus loin, c'est su
maison, vrai reliquaire! chapelle, la boutique de son pere;
chapelle, la cuisine oh ses parents l'avaient relguee; chapelle, 1'appartement de la famille avec son humble cellule.
Le nom de sainte. Catherine de Sienne est partout, avec le
ipithates : Sponsa Christi, Gloria civitatis. Le d6me est
une merveille remplie de chefs-d'oeuvre, le tout a la gloire
du Seigneur; vraies jouissances pour fame aussi bien que
pour les yeux.
Nous rentrons gooter celles dela communautd. Quede
fois nous avons chante I'Ecca quam bonum an fond de
coeur!... Nous le chanterons bient6t pres de vous, ma bonae
mere, inutile de vous dire avec quelle joie!
Soeur HANNEzo.

PLAISANCE
RELATION DES FATES
DE LA MISSION,

A

EN L'HONNEUR DE M. J.-B. MANZI, PRaTRE
L'OCCASION

DE

SA

CINQUANTMIE

ANNUS

D'EMSEIGNREENT AU COLLAGE ALMERONI DE PLAISANCE.

(Extrait de l'edition italienne des Aunale de la Mission,
annde 1907, p. 129.}

Depuis quelques annies, un comite s'etait formd pour
donner un timoignage d'affection et de reconnaissance A
M. Manzi, a 1'occasion de sa cinquantieme annee d'enseignement dans les cours de sciences physiques et matheinatiques. Les adhesions et les offrandes ayant 6td riunies, on
decida de faire faire un buste en marbre qui retrace les
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traits de ce maitre tres aimd et qu'on placera au lieu mme
oh il a travailli pendant tant d'annees, c'est-a-dire dans le
cabinet de physique; c'est lui-meme qui P'a fair bAtir et qui
1'a enrichi de magnifiques instruments. On peat dire la
meme chose de lObservatoire mretorologique oh, chaque
jour, on observe les phenomenes astronomiques et qui est
en relation directe avec PlOffice central de Rome. Avec la
cooperation du celebre P. Denza, barnabite, on batit aussi,
A grands frais, l'observatoire qui se trouve dans le jardin,
ot il y a le miridien et des instruments d'une tres grande
precision.
On avait confi& la tache d'executer le buste au sculpteur,
M. Fidele Toscani, de Plaisance (il est mort l'annee passee,
encore jeune), qui retraca fidelement les traits du vindrd
maitre.
On fixa rinauguration au 24ianvier, veille de la conversion de saint Paul, qui est une fete de famille pour les enfants de Saint-Vincent-de-Paul et aussi pour les el6ves du
college Alberoni. Des le matin, on vit arriver les anciens
6elves, soit ecclesiastiques, soit laiques, au nombre de plus
de deux cents; parmi eux, il y en avait qui etaient venus de
Milan, d'autres de Florence, de Rome et jusque de Tarente: on remarquait Mgr I'archidiacre et Mgr larcbipretre
de la cathedrale; de nombreux doyens et cures; le maire et
une deputation du conseil municipal de San Lazzaro Alberoni, commune sur le territoire de laquelle se trouve le college, des membres de la Commission administrative du
meme college, des repr6sentants de diverses socidtds et
d'instituts publics, etc., etc.; enfin plusieurs professeurs du
seminaire episcopal et d'autres encore, presque tous anciens
eleves de M. Manzi.
Apres le diner, nous allimes tous au cabinet de physique. a Le buste artistique, qui retrace k la perfection les
traits du professeur, dcrit un journal de la ville, tait place
dans le cabinet oh eut lieu Pinauguration. La cerimonie
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fut imposante : le vaste et legsant local itait bondi de
monde. En face de I'entrde, ii y a le monument qu'on va
inaugurer, couvert d'un voile; tout autour, en cercle, sont
assis les autoritis, les dignitaires ecclisiastiques, les representants laiques. Derriere eux,sont groupes laiques et pretres, colligiens, etudiants et missionnaires. Enfin, entoure
de ses collegues et d'amis, le professeur Manzi entre dans la
salle oh Paccueillent les applaudissements et les vivats. I1
s'arrete comme assailli d'un dome, et ii recule presque. I1
est tres pale, extremement dmu, et les larmes luisent dans
ses yeux. *
Le prev6t de la basilique de San Savino, don Cassinari,
tr6sorier du Comitd, prend la parole le premier, et ayant
brievement constat I'heureuse circonstance qui reunit
cette assistance d'elite, ii dit que Sa Grandeur, Mgr G. M.
Pellizzari, iveque de Plaisance, n'ayant pas pu assister a
cette fete, i cause de graves empdchements, Pa chargi de le
representer, envoyant a M. Manzi une lettre affectueuse
que nous publions ic :
I Au trs distingu. M. le professeur J.-B. Manzi.
£ Pendant qu'aujourd'hui les disciples chiris, les collkgues et les amis, qui venerent en vous un maitre savant et
un prudent supirieur, vous acclament et vous timoignent
leurs sentiments de reconnaissance, je tiens a vous exprimer mon affection et mon estime, et je prie Dieu afin qu'il
vous conserve longtemps ici-bas pour la consolation des
bons et pour la gloire de la Congrdgation de la Mission.
g Je vous souhaite que dans ce collge, ou vous avez
pendant cinquante ans enseignd par 1'exemple et la parole,
vous puissiez passer, tranquille et aime, les dernieres annees de.vie qu'il plaira an Seigneur de vous accorder.
* Fasse Dieu que l'on respecte les droits naturels que
vous avez acquis, et ceux de l'Eglise pour le college AlbWronien, et- que cet Institut - qui par son origine, par sa
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nature et par son but est tout a fait eccldsiastique - soit
reconnu comme tel; que l'on respecte les titres de sa fondation et que, avec ses pratres Lazaristes, avec son education du jeune clergi, avec les missions si avantageuses pour
ce diocese, avec ses ceuvres de bienfaisance, il continue t
dtre la gloire de Plaisance.
a Recevez l'assurance de mon affection et de mon estime.
£ 24 janvier

90o7.

* 4- JEAN-MARIE, eveque.

,

Cette lettre, oti apparait la noblesse d'Ame du prilat, est
aussi un titre d'honneur pour M. Manzi; elle provoqua
dans la reunion des applaudissements enthousiastes.
Apres avoir lu la lettre, M. Cassinari 6te le voile qui
couvrait le buste et c la douce, suave, vinerable figure du
bien-aimi professeur apparut pendant qu'iclataient les applaudissements prolonges et les vivats a. Sur le socle du
monument, on lit ces paroles :
AU

AU SUP&RIEUR QUI

SAVANT MATHEMAT1CIEN

A SI BIEN M9RITk DE CETTE MAISON

LE CHEVALIER JEAN-BAPTISTE
SES NOMBREUX

MANZ[

DISCIPLES ET SES AUTRES ADSIRATEURS

EN SA CINQUANTliME ANNE D'ENSEIGNEMENT (1906).

Suivirent de nombreux discours I la juste.louange de
M. Manzi, notamment celui du superieur actuel de 1'etablissement, M. Ricciardelli.
Puis fut donn6 lecture du telegramme de felicitation
adresse de Paris par M. Fiat, le Supirieur gd&dral de la
Congregation de la Mission, a laquelle le vdnird M. Manzi
appartient.
Et, comme couronnement, fut lu le texte de la dipkche
par laquelle notre Saint-Pere le pape Pie X accordait la beaddiction apostolique.
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DANEMARK
Lettre de M. WATTIEz, pretre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur genral.
Elseneur, 22 arril 1907.

Permettez-moi de venir vous donner quelques nouvelles
de la petite mission d'Elseneur. Comme vous le savez, les
soeurs qui habitaient jusqu'ici dans une maison louce, ont
acheti ici, en dicembre dernier, i un prix convenable, une
maison assez vaste avec un grand jardin; la semaine derniere, elles sont allees prendre possession de leur nouvelle
habitation, qui parait faite expr6s pour elles, et dont elles
sont tres satisfaites. La maison est en fort bon etat, assez
spacieuse, ce qui permet aux sceurs de developper leurs
ceuvres, comme d'etablir un ouvroir, de recevoir plus d'enfants dans leur ecole. Une panie du jardin donne sur la
rue: c'est 16 qu'on pourra bitir une maison pour les missionnaires, et, plus tard, quand les ressources le permettront, avoir une chapelle entre la maison des seurs et la
maison des missionnaires. En attendant, nous avons une
nouvelle chapelle, tres convenable, le double de celle oh
j'ai dit la messe depuis mon arrivee a Elseneur: elle se
trouve dans la maison des soeurs, mais on y accede par le
jardin, sans avoir besoin d'entrer chez les sceurs.
Nous aimons a voir les desseins de la divine Providence
dans cette affaire. La respectable sceur 6conome, qui Ctait
venue A Elseneur avant que les sceurs s'y dtablissent, avait
etC frappee par cette maison et ce jardin, trouvant que cela
ferait bien I'affaire des sceurs; Mgr de Copenhague ne trouvait pas d'endroitplus favorable pour itablir les sceurs a
Elseneur. Et voil qu'au bout de trois ans, les seurs en-,
trent en possession de cette maison, apr6s des prieres adressees a la trs sainte Vierge pour I'heureuse issue de cette af-
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faire. Le propriitaire consentit de lui-mmme &vendre, apres
s'y etre refuse longtemps; son fils et lui se sont montris
tres obligeants pour les seurs, au moment oi elles sont entries en possession. Vraiment, que Dieu a 6td bon pour
nous depuis trois ans! Les soeurs ont attire, il me semble,
ces binddictions divines par leur vie 6difiante, leur regulariti, leur ferveur et leur chariti entre elles; elles sont de
plus en plus connues et estimees a Elseneur. Bien des parents voudraient envoyer leurs enfants a leur ecole, mais il
y a la crainte instinctive de 'influence catholique; esperons
que ce prejugd tombera peu a pen. Du reste, trois families
protestantes ont depuis peu quitti F'glise de PEtat (Folkekirke) pour pouvoir envoyer ou laisser leurs enfants A1'6cole
des soeurs.
Mon jeune confrere, M. Frangois Flynn, fait merveille
dans la langue danoise qu'il prononce et qu'il parle tres
bien; je crois qu'il est appeld A rendre d'utiles services Ala
petite mission danoise. Depuis Paques, il s'est mis A etudier I'allemand, en vue de se rendre plus utile encore, car
Pallemand est la langue la plus parl6e ici apres le danois.
Auguste WArrTEZ.

IRLANDE
NOTES HISTORIQUES
LES RELATIONS DE SAINT VINCENT DE PAUL
AVEC

L7IRLANDE

(Traduit de The Irish ecclesiasticalRecord; octob. xgo3)
III. -

CH~RTi DE VINCENT POUR LES IRLANDAIS
REFUGIES EN FRANCE

(Suite ')

Quand la cause de biatification de Vincent de Paul fut
introduite, 1'dveque de Waterford, dans une lettre adressee
i. Voycz ci-dessus, page 173.
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i Clement XI, exprima les sentiments des devques et du
peuple d'Irlande en ces termes :
Tnis SaIUr PnEa,
Tandis que toute I'Europe, prostern6e aux pieds de Votre Saintetd,
attend la decision du Vatican pour ddcerner les honneurs supremes
i Vincent, P'rlande s'unit i ces sentiments, et demande de concert
avec les autres pays cette d&cision.
Les bienfaits dont elle a itd
i'objet meritent qu'elle delve sa voix
en faveur de son g6ndreuz consolateur. Prenant en pitie les maux
et les miseres dont souffrait I'Eglise en Irlande, Vincent lui fournit
A plusieurs reprises une grande quantite d'ornements sacris et la
secourut avec de grandes sommes d'argent. II envoya encore de courageux athletes qui combattaient vaillamment les pouvoirs puissants des
tendbres, et par la clarte du flambeau de la foi dissipaient les tinebres
de 'hEcrsie. Enfin, il nous envoya, a diverses reprises, des hommes
vraiment apostoliques, des ouvriers qui ne devaient pas rougir de leur
mission, qui prechaient la parole de Dieu, qui rompaient le pain de vie
a ceux qui etaient affames, qui jetaient les paralytiques dans la piscine,
qui soutenaient les esprits chancelants et les fortifiaient dans la foi
de Pierre, Ala suite des attaques et des tempetes des herdtiques.
Que dire de plus i ll semble que Dieu a suscitd Vincent de Paul
pour relever I'lrlande oppressee et gemissant sous le poids de l'h6resie, de peur que cette bete cruelle ne la devorAt, elle qui filt t6angdlisee par ses saints, Malo, Columban, Malachie, Virgile,Gall, et les
autres, lesquels, autrefois dispersis comme des lumieres dans toutes
les contrees du continent, y precherent la vraie doctrine de I'Eglise.
Et P'rlande n'dtait pas la seule A recevoir les soins de Vincent:
'Ecosse, les Hebrides, les ties Orkney y participirent aussi. C'est
Grai
-2;.; gne,
at ainasi que la reine, sa
pourquoi, Ie roi pfi
venerable mere, 6tant informes des fruits et des progr4s des Missions,
n'hesitarent pas i adresser i Votre Saintete des lettres de recommandation ou de reconnaissance, ou plut6t puisque le ciel le reclame,
des lettres dont ils etaient redcvables.
J'ai etd moi-meme t~moin oculaire de tout le bien qui se faisait par
Vincent dans notre pays ; alors que j'y etais demeur6 cache pendant
six ans environ, et cela en depit des recherches et des pidges de la
part des h6r6tiques; et maintenant, dans mon exil, j'entends avec grand
plaisir que partout on continue encore plus i celebrer ses louanges.
La voix unanime du clerge et du peuple entier semble 4tre que Vincent de Paul brille aux rangs des bienheureux, et qu'il a augmente
le nombre des habitants du ciel, et qu'il a offern l'Agneau la palme
de ses merites, ou plut6t de ses vertus. Nos compatriotes prient le
Vicaire du Christ de d6clarer Vincent tel sur la terre, que le Christ
lui-meme l'a place et proclam6 depuis longtemps dans Ie ciel.
Je m'unis de tout cceur i cette demande, et en mime temps je prie
humblement Votre Saintet6 d'accordcr votre paternelle benediction i
votre tout divoud et obeissant tils et serviteur en exil, en France,
RICHAIo,
pour la cause de la religion'.
Evdque de Waterford et de Lismore.
Paris, Ie 4 fevrier 706.
I. De la collection des lettres adressdes AS.S.Cldment XI. Rome, i 709.

IV.
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CE QUE VINCENT A FAIT POUR L'ICOSSE AU MOYEN
DES PRtTRES IRLANDAIS DE SA COMMUNAUTI.

Quand la mission en Irlande allait s'eteindre, la Sacrde
Congregation de la Propagande demanda i Vincent d'envoyer quelques-uns de ses missionnaires en Ecosse. Vincent obeit, et il envoya deux pr6tres irlandais de sa communautd. En i65x, M. Dermit-Duggan et M. Francis
White partirent pour I'Ecosse, ddguisds en marchands, et
en compagnie de lord Glengarry. A leur arrivie dans le
pays ils demeurerent quelque temps A Ja residence de lord
Glengarry; bient6t aprks, ils commencerent leur mission
difficile.
M. Duggan se rendit aux iles Hebrides; la, il travailla
pendant six ans au milieu de grandes privations, visitant
les lies nombreuses, instruisant les ignorants, administrant
les sacrements et procurant le retour A I'Eglise d'un grand
nombre d'heritiques.
Comme la mission etait abondante, ii ecrivit & Vincent
pour lui demander du secours.
a Le pays, ecrivait-il, est trks etendu, et par la grace de
Dieu le peuple est tres bien dispose. C'est pourquoi je viens
vous demander un bon pretre irlandais pour nous aider
dans cette mission. Mais ce pr6tre doit etre vertueux, mortifi6, detach6 de lui-meme et de sa propre consolation,
parce que il y a dans ce pays beaucoup de souffrance a endurer et partout on en rencontre.
a Ce pretre doit etre encore tres patient, doux et moderi
en parole et en action, pour gagner ce peuple qui se sent
bless6 quand il aperqoit le moindre signe d'impatience ou
de rudesse. P
M. Duggan continua i travailler malgre les privations
et les dangers de toute sorte. Pour se soutenir, ecrit-il, ii
n'avait souvent qu'un repas par jour, et ce repas consistait
en un morceau de pain d'avoine ou d'orge, avec du fro-
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mage ou du beurre said. Quelquefois, il restait des journees
entieres sans manger, surtout quand il fallait passer a travers des montagnes ou des lieux inhabitis. Enfin, ses forces
s'dtant dpuisdes, il ne pouvait plus se soutenir, et mourut
dans l'ile de Uist en 1657. Le peuple le ~leura longtemps
comme un pare, et lui dedia une chapelle oi6 reposent ses
restes mortels.
M. White exerca son ministre dans les Highlands. En
1655, il fut arrdtd pour avoir cdlebre Ia messe, et detenu
en prison a Aberdeen pendant cinq ou six mois. A la fin,il
fut libedr, mais on le menagait de la potence a bref d6~ai,
s'il continuait a pracher et a baptiser. L'intrdpide missionnaire s'en allait content et prechait dans un autre district.
En i66o, M. White vint a Paris, mais retourna de nouveau en Ecosse en 1662.
En 1665, M. White fit un nouveau voyage i Paris, mais,
revenu en Ecosse en 1668, il continua a y travailler jusqu'A sa mort qui arriva en 1679. Dans des rapports officiels
adresses A la Propagande, le nom de M. White' est souvent mentionne avec eloge, et il y a quelque temps,on conservait encore son portrait avec v6enration au chateau de
Invergarry, dans la chambre appellde a chambre de M.
White » ; mais ce chateau fut ddtruit par les flammes en
1745.

Outre MM. Duggan etWhite, Vincent envoya encore en
Ecosse, en t653, M. Thomas Lumsden, Ecossais de naissance. Cet excellent missionnaire n'avait pas moins de zele
que ses confreres; ii visita licosse septentrionale et exerga
son ministdre dans Murray, Ross, Sutherland et Caithness.
i. M. Francois Leblanc-Whyte, Irlandais, Age de 45 ans environ,
s'appliqua a la philosophie et i la theologie dans la Congregation de
la Mission, a Saint-Lazare, a Paris. Ii exerca les fonctions de missionnaire dans la Hauje-Ecosse pendant quinze ans, supportant courageusement le travail et les souffrances et se montrant plein de zele pour
le salutdes ames. La Hautie-cosse lui demeure grandement redevable. * Rapport du I Winters i la Propagande: Beilesheim, Catholic
Churc in Scotland, t. IV, p. 84. Edit. ang. - Voy. aussi Moran, Life
of D' Plunket, i r* d., p. 178.
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II poussa meme jusqu'aux iles Orkneys; et il travailla
beaucoup pour Ia copservation de la foi parmi le peuple
qui avait rarement I'occasion de recevoir les sacrements. A
Ja fin, la persecution devint si violente que M. Lumsden se
vit oblige de se 6acher, et en i663, il retourna en France
oi il passa les dernieres annies de sa vie. C'est ainsi que
Vincent, au moyen des missionnaires irlandais de sa Congrdgation, fit naitre pour I'Eglise d'Ecosse le devoir de
reconnaissance. Quand 1'evque de Waterford proclama la
gratitude de I'Irlande a 'occasion de sa beatification, de
son c6td, Jacques III, de son palais de Saint-Germain,
publia la reconnaissance de i'Ecosse. Dans une lettre i
Clement XI, il dit :
Tais SAINT-PiE,

Comme les pretres de la Congregation de la Mission nous ont prid
de vouloir bien seconder par notre recommandation leur demande
d'dlever aux rangs des bienheureux leur fondateur, Ie vdndrable
M.Vincent; nous I'accordons volontiers, non seulement pour Ia plus
grande gloire de Dieu, et la devotion des fiddles, mais encore pour un
motif special de notre part. En effet, ce bon M. Vincent excerca la
plus grande charite envers nos sujets, quand, au prix de grandes
depenses et non sans risques, ii envoys des missionnaires a des moments dangereux pour precher la foi dans nos royaumes d'Ecosse et
d'Irlande. De plus, quand mon pare, d'heureuse mimoire, etablit le
culte public de la religion catholique dans sa chapelle royale i Londres, it emmena avec lui de France.les pretres de la Congregation de
M. Vincent pour la desservir, et ils s'acquittaient de cette charge avec
beaucoup de zile et d'edification. C'est pourquoi nous prions instamment Votre Saintetedevouloir bien user de votre pouvoir pour lui
d6cerner I'honneur qu'il a mirit6 par, sa saintet6 et par les services
qu'il a rendus i l'Eglise. Nous vous prions done de mener cette cause
a bonne fin, et nous ne cesserons de prier Dieu qu'il daigne vous conserver encore longtemps pour sa propre gloire et pour le bien de son
Eglise.
Le fils tres devou6 de Votre Saintet6,
JACQUES, roi.
Donnee A Saint-Germain, Ic i' septembre 17o61.

Vincent alla recevoir sa recompense en 166o.
Apres sa mort,on essaya de continuer les missions en Irlande. MM. Brin et Waters retournerent en Irlande, et les
dernieres nouvelles que nous ayons de leur mission se
r. Le mime jour la reine mire 6crivit une lettre aemblable & Sa
Saintetr.
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trouvent dans une lettre de M. Almiras, Superieur geniral de la Congregation, dat6e de fevrier 1664:
a MM. Brin et Waters travaillent,. chacun de son c6td,
en divers endroits d'Hibernie, a maintenir les catholiques
en la foi et ramenera 'Eglise ceux qui s'en itaient 6cart6s.
M. Waters, en trois lettres qu'il m'a icrites depuis neuf ou
dix mois qu'il est en ce pays-li, rapporte plusieurs conversions que Dieu a faites par son entremise, entre autres d'un
Anglais assez considerable, qui avait et6 6levd dans l'hdrdsie et qui est mort bon catholique. M. Brin, apres avoir
souffert un mois de prison h son arrivee, et ensuite une
maladie qui Pa rdduit a Textrdmit6, a enfin recouvrd, par
la grace de Dieu, la sante et la liberti, pour travailler au
salut de ses pauvres compatriotes, comme il fait, avec
fruit.

n

Aprbs cette date, il n'est plus fait mention des missionnaires de Vincent en Irlande jusqu'au dix-neuvikme siecle.
En 1687, les missionnaires furent introduits en Angleterre et places i la chapelle royale i Londres, par S. M.
Jacques II, qui avait appris A les connaitre i Versailles,
oh ils etaient charges de l'eglise paroissiale.
Dansunelettre auSupirieur gdnral,datre du 8 mai 1687,
le superieur, M. Le Lasseur, donne un compte rendu int6ressant de leur reception et de leur travail en Angleterre' *
a Nous avons 6tdiceteitlis,icrit-il, par Sa Majesti, avei
toutes les marques possibles d'affection. Elle nous a deji
parlM a deux reprises, s'informant des travaux de notre
Congregation, et exprimant le plaisir qu'il 6prouvait en
nous entendant parler de cela. II n'y eut jamais de prince
plus zeil et plus pieux que lui, mais son z6le rencontre de
grands obstacles. L'esprit des Anglais est tout &fait opposd
A la religion romaine.
K Le roi n'a pas pu obtenir l'adhision des membres du
t. Annales de la Congregation de la Mission, t. LXIV, p. 424.
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Parlement, pour la sanction de la liberte de conscience;
mais il ne Pa pas moins proclamde de sa propre autorite
a II y a en ce moment, a Londres, sept ou huit chapelles
dans lesquelles la messe est celdbree publiquement;
en
plus, la chapelle royale dans laquelle nous cdlibrons
avec
toute la soienniti possible. Tandis que nous officions
i
l'autel, assistes par huit enfants de chceur, le chceur
royal
execute la partie musicale de l.office. Ni le roi ni
la reine
ne manquent jamais la grand'messe ou les vepres,
que
nous chantons en leur presence chaque dimanche
et jour
de fate. II y a aussi des sermons, mais en anglais.
aDans les chapelles des ambassadeurs d'Espagne et de
France, les sermons sont en frangais. Nous n'avons
pas pu
obtenir de precher i l'occasion dans la premiere chapelle,
et nous ne le pouvons pas non plus dans la derniere.
Nous
ne sommes pas encore installds au palais royal, parce
que
les chambres qui nous sont destinees ne seront prdtes
que
quand nous reviendrons de Windsor, oh le roi va
passer
Veti, et of nous irons avec lui. Nous ne portons pas
encore
Phabit ecclesiastique dans les rues, mais nous nous conformerons a cela le plus t6t possible, pour y habituer
le peupie. Jusqu'a present, nous avons porte des cravates,
maintenant nous commencons i nous montrer avec
le col
eccl6siastique et une petite perruque, et j'espere que,
dans
peu de temps, nous observerons toutes les formes prescrites.
I Les P&res Jdsuites commencent A recouvrer leur
influence et devenir puissants. Un des Peres est confesseur
du roi, un autre de la reine, et un troisieme est ami
intime
de sa Majestd. Nous sommes sur un tres bon
pied avec
eux, mais nous ne nous occupons pas de leurs
affaires.
Quelques nobles ont et& convertis dernierement
: dautres
vont A la messe dans une chapelle priv6e, et cela,
propter
metumhJudePorum.Dansquinzejours,lesJesuitesvontouvrir
un college A Londres. II n'y aura que deux classes
pour
commencer. D
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De mai 1687 jusqu'a novembre 1688, les missionnaires
continubrent a remplir leur charge dans la chapelle royale;
quand le roi fut oblige de s'enfuir en France devant ie
prince d'Orange qui venait d'aborder en Angleterre, ses
chapelains durent quitter Londres et chercher un refuge
en France.
Bien qu'il n'y edt pasde mission des Lazaristes dans les
trois royaumes, pendant le dix-huitikme siecle, cependant
il y eut quelques Irlandais qui entrerent dans la Congrigation de la Mission en France; et depuis i 66o jusqu'en 179 3 ,
nous trouvons les noms d'environ vingt Irlandais sur le
registre des membres de la Congregation.
Le plus. remarquable d'entre eux fut Edouard Ferris,
originaire de Kerry. I1 etait n6 pres de Cralee en 1738. A
l'Age de seize ans, it vin en France, et servit dans le rigiment de Duclan, de la brigade irlandaise, sous le capitaine
Connoway et le colonel major Moor, et y resta jusqu'a ce
qu'il obtint le rang de cadet-noble'. Quittant I'armie, ii
entra dans la Congr6gation de la Mission en 1758, et apres
avoir fait ses dtudes, ii fut ordonn6 prdtre et employe A la
formation des ecclsiastiques. En 177 1, il fut nommesup6rieur du s6minaire de Toul, et obtint a ce moment sans
doute, le grade de docteur en th6ologie a I'Universite de
Nancy. En 1774, ii devint Supdrieur du grand seminaire
d'Amiens, qu'il gouverna avec succes jusqu'en 1788,
lorsqu'il fut elu assistant general de la Congregation.
Aprs le sacde Saint-Lazare en 1789, M. Ferris quitta
Paris en compagnie du Supirieur genral, et finalement il
se rendit avec luii. Rome en 1794
L, il demeura jusqu'en 1798. Alors, par l'interm6diaire du P. Luke Concannen, ii fut present6d Mgr Troy,
archeveque de Dublin, et prid d'accepter une position au
college de Maynooth qui venait d'etre fonde. Avec le con. Annales de la Congrigation de la Mission, t. XLV, p. 190o.
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sentement de ses superieurs, il patit pour rIrlande avec
larchevtque Troy, et fut nommi doyen a Maynooth, le
17 juin 1798.
En 1801, la cbaire de morale etant devenue vacante,
M. Ferris fut nomme pour ce poste qu'il occupa jusqu'i sa
mort en 1809. Dans sa notice, qui parut an temps de sa
mort, son caractere est ainsi dUcrit : «Son urbanit6, sa pietC
exemplaire, son renoncement de lui-mdme produisaient un
effet plus salutaire encore que les meilleures lecons de morale. Son amabilitd naturelle, sa tendresse de coeur et son
affabilitI le rendirent cher a tons.
I Les itudiants avaient son nom et ses vertus en grande
vendration. II tablit au college de Maynooth une parfaite
discipline, et cet etablissement, en 18oo, passait pour le
modele sous ce rapport, et pour la pi&t6 qui y regnait. 3
L'annie ob mourut M. Ferris, naquit celui qui itair
destin6 a retablir en Irlande 1'ceuvre des missions, commence par Vincent de Paul et interrompue a cause des
malheurs du temps. Ce fut Thomas Macnamara du
diocese de Meath; ii fit ses etudes au college de Maynooth,
et, comme it 'a raconti lui-meme a celui qui 6crit ces
lignes, a la fin de son cours de thtologie, ii fut choisi pour
remplir la fonction de moniteur dans la petite-division du
college. 11 pria ses superieurs de lui donner comme compagnon Jacques Lynch, un etudiant du diocese de Dublin.
Cesdeux jeunes gens allaient etre ordonnis pretres, et
tous deux avaient un commun disir, celui de fonder une
Compagnie pour donner des missions dans tout le pays.
Its exposerent leur dessein a leurs supdrieurs, en particulier a M. Philippe Dowley, doyen du college. Celui-ci
Idur donna son approbation et les encouragea, leur promettant de cooperer A leur oeuvre. Alors les deux jeunes
i. Annales de la Congregationde la Mission, t. XLV, p. 1go.
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pretres riussirent a s'adjoindre deux ou trois jeunes gens
pleins de zdle pour les aider dans leur pieux dessein. Avee
I'approbation de Mgr Murray, archevdque de Dublin, ils
commencerenten i833 par ouvrir une dcole externe a
Dublin pour l'instruction des garqons. Leur but etait de se
procurer peu a pen des ressources pour commencer l'oeuvre
des missions. Bient6t apres, en x835, ils achetirent une
propriete a Castleknock, pres de Dublin, et ouvrirent un
college. Apprenant qu'il existait deja dans l'Eglise une Compagnie dont le but principal etait de donner des missions
aux pauvres, M. Macnamara et ses associds se mirent en
rapports avec le Superieur general de la Congregation de
la Mission, pour s'unir A la Compagnie. En I839, M. Philippe Dowley, qui s'6tait uni a la nouvelle communautd a
ACastleknock, et en avait et6 dlu superieur, vint avec
quelques autres A Paris pour entrer au noviciat.
Au temps fixe, ils furent admis A faire les voeux de la
Congregation. Un maitre de novices fut envoye en Irlande
pour la direction de ceux qui ne pouvaient sans difficulth
etre envoyds en France.
C'est ainsi que les missionnaires de Saint-Vincent furent
6tablis en Irlande.
En 1838, une autre maison fut ouverte A Dublin. En
1842, l'oeuvre des Missions fut commencee,et elle prospira.
D'autres compagnies suivirent 1'exemple donn6 par les
missionnaires de Saint-Vincent, et aujourd'hui, il y a peu
de paroisses dans tout le pays qui ne participent aux bienfaits d'une mission.
Le grain de senev6 planti en 1833 s'est ddveloppi et est
devenu un grand arbre, et en ce moment les prdtres de la
Mission irlandais ont sept maisons en Irlande, trois en
Angleterre, une en Ecosse, une a Paris, et trois en Oceanie,
avec un personnel d'environ cent dix pr6tres, vingt etudiants et quarante freres coadjuteurs. Comme au temps de
leur fondateur saint Vincent, ils travaillent encore mainte-
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nant, ad salutempauperumet cleri disciplinam,au salut des
pauvres et a la formation du clergd.
En 1855, les Filles de Charite, fond6es 6galement par
saint Vincent furent appelees a fonder une maison a Drogheda.
Bient6t aprs, elles ouvrirent des maisons a Dublin et a
Londres, et aujourd'hui elles sont chargdes de cinquantehuit etablissemenis dans les lies Britanniques, i savoir:
douze en Irlande, sept en Ecosse, et trente-neuf en Angleterre.
L'histoire des relations de saint Vincent avec 1'Irlande
m6rite une place dans I'histoire de 'Eglise d'Irlande. Elle
montre, de plus, que les desseins des grands hommes, mime
quand ils paraissent andantis, ont souvent une vitalite qui
les fait renaitre en quelque sorte, de la poussiere, et produire des fruits abondants.
Patrice BOYLE, C. M.

BULGARIE
Lettre de la soeur Puccl, Fille de la Charite,
ia M. A. FIAT, Superieur general.
Bucarest, Str. Popa Tatu, 5; 25 janvier 1907.

Sachant tout l'intiret que vous portez a notre ceuvre
naissante, je crois vous faire plaisir en venant vous en entretenir quelques instants.
L'almanach de notre cathedrale, vous a deja donne des
renseignements sur la marche de notre dispensaire; depuis,
nous l'avons transfrre Strada Popa Tatu, 5; notre local de
Calea Grivita etait devenu insuffisant, et nous etions aussi
trop l6oign6es du centre. Ici Foeuvre pent mieux fonctionner, et nous sommes plus abordables i tout le ionde,
au monde surtout de nos bonnes Dames bienfaitrices qui
continuent a nous etre si devoudes.
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A ce sujet, je suis heureuse de vous dire que l'Association'
des Dames de Charit6 a 6td etablie et marche avec ferveur;
soixante-seize dames en font deja reellement partie, et bient6t elles atteindront la centaine; elles la depasseront meme,
car il ne se passe pas de jour que nous ne recevions de nouvelles inscriptions. Ces dames ne se contentent pas de
donner leur nom et de verser leur cotisation, mais la plupart sont des membres actifs; elles jvisitent les pauvres;
viennent nous aider au dispensaire, friquentent les reunions de travail qui ont -lieu chez nous tous les mercredis.
S. M. la reine vient de nous donner une nouvelle marque de sa sympathie et protection. A l'occasion des fetes de
la Noel, j'ai installd une assez jolie creche dans la salle
d'attente de nos pauvres. Mile Exarcho, qui nous est tres
devouee et qui est une intime de Sa Majesti, a bien voulu
lui parler de notre creche et du plaisir que Sa Majeste nous
ferait en venant la visiter, d'autant plus qu'elle avait d6ja
promis une visite au dispensaire. Sa Majesti accepta avec
plaisir et ce fut dimanche dernier qu'elle nous fit lhonneur de venir a notre . Bethleem *! Quelques dames du
corps diplomatique, qui font aussi partie de notre Association, comme Mme Bourgarel, femme du ministre de
France; Mme la baronne Beyens, femme du ministre de
Belgique; la princesse Ghika, notre prisidente; Mme Arian,
vice-presidente et notre insigne bienfaitrice, et quelques
autres; le prince W. Ghika, le D' Paulescu, etc., se trouvaient chez nous pour recevoir la reine Elisabeth, qui se
rendit exactement chez nous a I'heure indiquee, onze heures
du matin. Elle fut d'une bonti et d'une amabilitd difficiles A rendre; sa visite fut bien loin d'etre une visite d'etiquette et d'une froide formalite; elle prit le plus vif intdret
a tout; en entrant, elle deposa, tr6s discretement, une riche
offrande aux pieds de 1'Enfant Jisus; ensuite, elle se montra
tres satisfaite de notre creche, en relevant les plus petits ditails. Elle demanda de visiter le dispensaire, la petite phar-
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macie, la chirurgie et se montra ravie de I'ordre, de la propretd, de I'organisation, etc. Je fus heureuse de lui presenter
les dames et les demoiselles qui nous aident dans la preparation et la distribution des medicaments, pansements, etc.
Elle eut pour tout et pour tous un sourire, une parole de
bienveillance. Elle voulut visiter aussi notre appartement,
commencant par notre modeste oratoire; au dortoir, elle
admira la blancheur de nos rideaux et me dit : ESi vous
saviez combien j'aimerais a avoir un lit avec des rideaux
blancs, mais ce n'est plus la mode. a Elle alla a la cuisine,
a notre rifectoire, et partout une parole aimable, dinotant
sa grande satisfaction. Elle nous dit aussi : a On m'a racontd qu'une pauvre vieille paralysde, que vous avez visitie, dit ensuite a une de nos dames : u II y a des anges
a avec des ailes blanches qui sont venus me visiter. >
Vous voyez combien Dieu se montre bon envers nous.
Agreez 1'hommage du respect filial de vos filles de Bucarest, etc.
Soeur Pucci.
31 janvier 1go7.

Je tiens A completer le ricit de la visite de S. M. la
reine par quelques mots. Le lendemain de I'envoi de ma
derniere lettre je recevais la photographic de Sa Majestd
avec une carte sur laquelle elle avait ecrit:
a Je vous remercie de toute mon ame, ma bien chore
sceur, pour votre touchante lettre et pour tout le bien que
vous faites ! Dieu benit votre vie par la paix profonde qu'il
vous accorde malgr6 les tenebres de la terre! 1 n'y a que de
la joie, car pour vous le sacrifice ne compte pas.
4 ELISABETH.

.

Sa Majest6 avait deja dit i la princesse Ghika qu'elle admirait la sirinit6 et le bonheur des sceurs, ajoutant: a Avec
cela, elles ont 'empire sur tout le monde. *
Tout ceci soit pour la plus grande gloire de Dieu, car
vraiment c'est lui seul qui tourne les cceurs vers nous.
Soeur Pucci.
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POLOGNE
Lettre de la swur THACLE

a

la trfs honorde M&re KIEFERa

Varsovie, Maison centrale, le 19 fevrier 1907.
Sachant que notre chere sceur Sumiviska vous a donn6
des nouvelles de notre petit sejour a Posen, et que de Varsovie vous avez eti tout de suite inform6e de notre heureuse arrivie, j'ai attendu, ma Mere, quelques jours pour
vous parler de notre voyage et vous dire l'impression que
nous a faite la maison centrale, connue ici sous le nom
d' a Institut Saint-Casimir,.
Pendant tout notre voyage, nous n'avons rencontre nulle
part la moindre difficulte; a toutesles stations, on etait
ties poli pour nous. A une station peu iloignee de Berlin,
un monsieur s'approche et nousdemande d'ot nous venons
et oh nous allons. - Nous lui ripondimes brievement que
II s'eloigna, et, revenant un
nous venions de Paris. moment apres, il nous offrit 25 marks en disant : c Je
suis protestant; veuillez ne pas refuser ma petite offrande
et, en cas de besoin, ecrivez-moi, afin que je puisse vous
4tre utile; et puis mes sceurs, si vous rencontrez quelqu'un
des n6tres qui serait dans le besoin, faites-lui la charite.
Pendant tout notre voyage nous avons ete toutes tres fatiguees. Nos bagages ont edt exp6dies de Paris directement
a Alexandrow.
Nous sommes arrivees a Posen mercredi a quatre heures
du matin, e surlendemain de notre ddpart; la voiture nous
attendait a la gare. Ma soeur Sumiviska et ses compagnes
nous ont entouries de soins avec une charit6 fraternelle.

Nous nous y sommes reposses trois jours. La rdgularit6
qui y regne nous ddifiait et nous rappelaitla maison-mere.
Ce qui nous touchait jusqu'aux larmes c'est la vue de
pauvres enfants, gar;ons et filles qui, le matin, se rendant
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avec leurs livres, a 1'6cole viennent faire a l'glise de I'h6pital une petite visite pour demander a Dieu la grace de la
perseverance. Le soir, ces chers enfants, en revenantde
I'ecole, s'agenouillent au pied d'une grande croix et chantent un cantique i la sainte Vierge, priant cette Mere misiricordieuse de leur obtenir la force de perseverer dans la
foi et dans l'amour de la langue maternelle.
Vendredi soir, nous avons quitti Posen; samedi, A une
heure du matin, nous arrivimes i la frontiere du royaume
de Pologne i Alexandrow. Notre chere soeur Twarowska
nous y attendait. Tous les employes s'y sont montris tres
bienveillants; l'un d'eux nous a dit : a Nous vous accueilIons les bras ouverts; quel dommage que vous ne soyez en
plus grand nombre; nous n'avons pas ici assez de sceurs. )
On n'a pas du tout visitL nos bagages et nous n'avons rien
payd A ladouane ; notre voyage d'Alexandrow a Varsovie a
6et gratuit.
Ala gare de Varsovie, ma sceur Eugdnie nous attendait
avec deux voitures; i huit heures, nous etions A la maison
centrale, oil nous avons trouvi le meilleur accueil de la
part de routes nos sceurs et, en particulier, de la part de
notre venerie soeur Visitatrice, ainsi que des soeurs officieres et des secretaires. M. le directeur est aussi tres
bon pour nous, tres encourageant. Je remercie sans
cesse Dieu de la grace qu'il m'a faite en m'appelant dans
notre Communaut6 qui se montre partout une bonne et
vraie mere. Nous sommes heureuses de voir les jeunes
sceurs du siminaire qui sont au nombre de quarante; ces
chers petits bonnets nous rappellent la maison-mere. Nos seurs ont ici en grande veneration une image de la
Mere de Dieu qui a ite donnee A nos premieres seurs par
Louise de Marillac, notre venerable Mere. Cette image
est dans un petit oratoire; une lampe brile devant elle
nuit et jour; nos seurs aiment A y aller faire une petite
priere.
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Nous nous reposons un peu de zoutes nos fatigues; nous
allons voir les maisons de nos soeurs, plus particulibrement
les ouvroirs.
Ma sceur Vincent est beaucoup mieux; la semaine prochaine, nous devons partir pour Czastochowa pour une
nouvelle fondation : un ouvroir et un asile.
A present, il ne nous reste qu'a vous exprimer notre
reconnaissance, ma tres honoree Mere, et a vous remercier
de toutes les bontis que vous avez toujours eues pour la
petite famille de Juvisy, pour chacune de nous et pour
toutes ensemble.
Veuillez agreer, etc.
Sceur THiCLE.

ASIE
CHINE
Par bref du 3 mai 1907, S. S. Pie X a transferiMgr Auguste Coqset, du vicariat apostolique du Kiang-Si miridional, au vicariat apostolique du Tche-ly sud-ouest
vacant par la mor de Mgr Jules Bruguiere.
KIANG-SI SEPTENTRIONAL
L'AFFAIRE DE NAN-TCHANG
Voici la suite du rapport adresse par Mgr Ferrant, sur la douloureuse affaire de Nan-Tchang. Nous en avons dccrit les origines, et les
premiers developpements, nous en donnons la continuation et la fin.

IV
LE DRAME DE NAN-TCHANG ; LES

ASSACRES

(Suite )

4" Massacre de.M. Lacruche.

Les deux missionnaires se trouvaient dans leur chambre, attendant l'heure de l'examen particulier, an moment
oit la foule envahit la residence. M. Martin (Joseph-Francois) fut le premier A percevoir des clameurs, et A entendre
des coups frappes contre la porte principale de I'dtablissement. II alla aussit6t trouver M. Lacruche, qui n'y prenait
pas garde, et attira son attention. Tous les deux firent un
moment de silence. Le bruit se rapprochait de plus en plus;
bruit de vitres volant en eclats, clameurs d'une foule envahissante.
i. Voyez ci-dessus, p. 202.
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Laporte principale venait d'etre enfoncee. Entre les assaillantset la chambre des missionnaires, il restait une seconde
porte, mais fragile et incapable de resister longtemps. Le
temps pressait. Bient6t les missionnaires ne trouveraient
plus aucune issue pour leur securit6.
M. Lacruche avait renferm6 dans une petite caisse des
documents retires des archives. I1 la confia a un serviteur,
chargd de la deposer dans quelque famille hospitaliere.
Puis, d6pouillant une partie de ses habits, pour etre plus
alerte, il se dirigea, en compagnie de M. Martin, vers le
jardin, mettant ainsi un corps de bAtiment entre lui et les
assaillants. LA, A travers les fendtres du rifectoire, il pouvait voir la foule penetrer dans sa chambre et s'y livrer au
pillage.
Mais voici qu'une extrdmite du jardin vient A etre envahie. M. Martin prend la fuite dans le sens oppose. Plus
d'issue. La encore des envahisseurs qui, a la vue du missionnaire, prennent des pierres, le blessent, le renversent.
II va tomber entre leurs mains, lorsque des soldats s'interposent. Pendant ce temps - et ce fut vite fait - le blessi
se relive, fuit vers un angle occupe par un petit chalet et,
A I'aide de deux agents de police, escalade le mur de cl6ture, tombe dans un chemin desert, gagne, Atravers des jardins potagers et an pas de course, une porte de la ville, oi
il est recu et cache par un poste de police. Nous l'y retrouverons cette nuit.
Revenons a M. Lacruche, pour ne plus le quitter jusqu'apre sa morn.
II est dans le jardin deja envahi. A travers les fenctres
du rifectoire, il apercoit les assassins qui le recherchent
dans sa propre chambre, et qui se vengent de son absence,
en brisant ce qui leur tombe sons la main.
En ce moment supreme, une pense devait tout naturellement monter a son esprit et attirer son attention: celle de
la sainte Reserve, conservde dans rl'glise paroissiale at dans
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la chapelle du Saint-Sacrement. Hlas I il ne fallait plus
songer a prendre le chemin de I'Nglise, ddjA livree aux
lammes et environnie de pillards.
Mais la chapelle du Saint-Sacrement est ici, A deux pas
de lui, separee du jardin par une simple porte. II vent y
penetrer; cette porte est fermie; il presse, elle resiste. Un
domestique fait le tour du batiment, entre dans la chapelle,
ouvre la porte de la sacristie, derriere laquelle se tient le
missionnaire et remet entre ses mains la clefdu tabernacle.
On aimerait A voir le pritre s'emparer de la sainte Reserve et la consommer i la bite, pour la soustraire aux profanations. Malheureusement, leserviteur qui remit A M. Lacruche la clef du tabernacle, ajoute que le missionnaire
n'eut pas le temps de monter le marchepied de 'autel. Les
vandales etaient deja parvenus jusque-la. M. Lacruche dut
fair, tenant dans sa main la clef qui fermait le tabernacle.
A la deception cruelle que I'on iprouve, en entendant ce
recit, ii est bon d'opposer un motif d'esperance et un sujet
de grande edification. Des paiens, temoins de la mort de
M. Lacruche, rapportent que ce missionnaire, un peu avant
.de mourir, a retir6 quelque chose de dessous sa poitrine,
et qu'il l'a avale. Ce quelque chose.qu'ils lui ont vu entre les
mains, les uns l'appellent sa montre; d'autres lui attribuent
simplement une forme ronde : enfin, la description donnee
par quelques-uns, peut s'appliquer a la lunule de I'ostensoir. II ne faut pas oublier que les temoins en question
sont paiens, ignorant, par consequent, les choses et les mysthres de notre sainte religion.
On pourra se demander comment, si M. Lacruche cachait
la sainte Reserve sur sa poitrine, ii a attendu le supreme
moment, celui de la derniere extremite, pour la consommer. - On peut penser que, jusqu'a la fin, il a cru qu'il
rdussirait &atteindre le palais du gouverneur. Dans cette
illusion, il aurait conserve l'esperance de trouver enfin une
place honorable, pour son pr6cieux fardeau. Un autre mo-
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tif a pu diterminer sa conduite: souffrir en compagnie de
Notre-Seigneur, garder sursoi, le Pain des forts au milieu
de la lutte; communierau moment du dernier soupir, quel
ideal pour un missionnaire livrd entre les mains des ennemis de notre sainte religion !
Au moment oh M. Lacruche quitta la chapelle du SaintSacrement, un moyen de salut lui restait encore: ouvrir la
porte du jardin et se dirober, A travers des chemins tortueux, i la vue de ses persicuteurs. C'est aussi ce qu'il essaya de faire. Par malheur, cette porte etait fermde a clef.
Par surcroit de malheur, outre la clef, pour ouvrir cette
porte, il fallait des hommes vigoureux, capables de soulever
d'inormes troncs d'arbres, que lon avait depuis longtemps
accumul6s, par crainte des voleurs. Atin de trouver les
hommes necessaires, le missionnaire se dirigea vers le
moulin. A peine a-t-il fait quelques pas, qu'il se trouve en
presence de nombreux envahisseurs. La foule le voit, lui
jette des pierres, le blesse A la tete. Montd dans le moulin,
il trouve assez de courage pour se retourner, regarder en
face ses agresseurs et essayer de les intimider par des menaces. Mais que peut-il seul contre mille ? La multitude
accourt. Lui se cache derriere des chaises a porteurs. Les
assassins le decouvrent et croient en finir avec leur victime,
en Penfermrnt dans le moulin, et en le livrant aux flammes.
Mais il y avait, dans ce moulin, une porte de derriere. C'est
par 1i que M. Lacruche se soustrait A ce nouveau danger,
en se dirigeant vers la porte du jardin, que l'on venait
d'ouvrir et de degager des troncs d'arbres. Helas ! c'6tait
trop tard. La multitude s'6tait repandue partout. A la vue
du missionnaire, on crie, on s'appelle, on s'excite; les bras
se l~vent, les bAtons et les manches de parapluies tombent
sur sa tete et ses 6paules. A peine a-il fait quelques pas, en
dehors du jardin, qu'il se sent cruellement blessd. A partir
de ce moment, il devient le prisonnier d'une multitude
firoce.
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Pendant ce temps, que devenait le personnel de I'6tablissement ? - En raison des fetes de la nouvelle annee chinoise, les &coliers et les cat6chum6nes n'7taient pas encore
rentris de leurs vacances. Aussi, le personnel de la maison
comprenait peu de monde, an moment ou la foule s'y prdcipita. Ce fut une dibacle et un sauve-qui-peut general.
Chacun prit la fuite dans le sens qui lui paraissait le plus
prudent.
Nos seminaristes, pris d'une frayeur mortelle, se serrent
les uns contre les autres, se pressent autour de leurs professeurs, puis, faisant une breche au mur mitoyen, passent
dans la maison du propri6taire voisin. D'autres en font
autant, suivis bient6t par la foule des envahisseurs. La famille, qui devenait subitement l'asile de nos siminaristes,
avait pour chef un mandarin militaire. Celui-ci commenca
par consoler et cacher dans l'int6rieur de sa maison tousces
petits fuyards. Mais bient6t, voyant les persecuteurs de
M. Lacruche violer son domicile, il divisa par groupes les
eleves et lesexpidia petit a petit dans la campagne. Ces enfants, en fuyant, rencontraient la multitude qui menait
M. Lacruche au supplice, au milieu des plus cruels traitements. Chacun d'eux put apercevoir le missionnaire, le
visage couvert de sang, le corps chancelant, et gravissant
avec peine ce pinible calvaire. A cette vue, les siminaristes,
pris d'une frayeur nouvelle, et comme menaces du meme
supplice, se livraient & une course folle vers les portes de
la ville.
Quant aux serviteurs de la Mission, en dehors de deux
qui suivirent M. Lacruche, les autres pourvurent euxmemes a leur propre securit6. Connaissant bien la disposition des batiments et les chemins du voisinage, ils trouv6rent assez facilement une voie derobee, qui les conduisit
secrktement chez des amis. Cet exode du personnel se fit
avec une telle promptitude, que M. Lacruche itait encore
assieg6 dans le moulin quand diji tout le monde avait
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quitt6 la residence. Le missionnaire, en passant par la porte
du jardin, fut le dernier a partir et put dire comme NotreSeigneur a son Pere: a Je n'ai perdu aucun de ceux que
vous m'aviez confies. s
II itait environ midi.
Arrive sur le chemin public, M. Lacruche, a peine sorti
du jardin, recut sur 'epaule, un coup de baton si violent,
qu'il s'6cria, en se retournant vers son domestique: * Helas,
voici que je n'ai plus la force de marcher! D En effet, A
partir de cet instant, la douleur paralysa ses jambes et ne
lui permit d'avancer qu'a petits pas.
En examinant Pitineraire que suivit le pauyre missionnaire, depuis sa sortie du jardin jusqu'a 1'endroit oh ii
tomba, pour ne plus se relever, on doit conclure qu'il se
proposait d'atteindre le palais du gouverneur. En d'autres
circonstances, c'etit it6 le meilleur parti. Mais le chemin du
palais est le meme que celui de Pe-hou-Kiou et on itait au
moment o6 l'assemblde, ayant termine ses deliberations,
deversait les flots de sa multitude sur la voie qui conduit a
la mission catholique. Le missionnaire, sans doute, ne prit
pas garde i cette circonstance importante. Plus done ii
avancait, plus ii voyait croitre le nombre de ses agresseurs,
au point que sa marche en avant fut enfin impossible. Une
id6e lui vim a 1'esprit : d6tourner rattention de ses ennemis
et mettre le trouble parmi eux, en leur jetantde sl monnaie.
Avant de quitter sa chambre, M. Lacruche s'etait muni
d'une forte somme divisde en nombreux billets de banque,
repr6sentant chacun une petite valeur. On le vit done alors,
jeter autour de lui ses billets, pour ilargir le cercle d'agresseurs qui 1'etreignait et pour gagner du temps etde 'espace,
au moyen de l'inattention generale. Moyen ingenieux t
'4gard d'un peuple aussi avide d'argent que de sang europeen. Combien de billets furent ainsi jets en piture? Nous
l'ignorons. Pas assez sans doute, puisque notre martyr, ne
pouvant plus avancer, prit le parti de se r6fugier dans un
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magasin, qui servait de restaurant dans le quartier. La foule
s'y pricipita apres lui et obligea le maitre de l'etablissement
a jeter sur le chemin celui qui itait venu lui demander un
asile.
Tombe de nouveau entre les mains de ses ennemis,
M. Lacruche recut bient6t un coup si violent qu'il s'affaissa
sur le sol. On croyait qu'il allait difinitivement succomber,
quand de lui-meme il se releva, fit quelques pas a gauche
du c6ti d'une maison hospitaliere et amie de la Mission.
Les portes en etaient fermres, mais, A Pappel du missionnaire, elles s'ouvrirent bient6t et se refermerent aussit6t,
pendant qu'il pen6trait dans 'interieur, seul et s6pare de la
foule. Etait-ce le salu ?
La maison qui requt le missionnaire, se compose de cinq
vastes bAiiments construits Pun derriere l'autre et s6pares
par des cours e6roites. C'est I'habitation d'une famille riche
et respectie. Son chef, dignitaire de 1'empire et notable de
la cite, avait, quoiuue paien, lid des relations amicales avec
les missionnaires catholiques. Aussi refusa-t-il de prendre
part aux conciliabules des jours pr6ecdents, qui aboutirent
au drame de Nan-Tchang. Cette paisible famille vit done
entrer chez elle un eccldsiastique europeen, le visage couvert de sang et les habits en lambeaux. 11 traverse, en boitant et sans s'arriter, les quatre premiers corpsde bAtiments.
Arriv6 sur le
" du cinquieme, il s'arrdte, s'asseoit sur
marches
qui precedent la porte. LA, il enleye ses
I'une des
bottes, croise les jambes, 4panche le sang qui coule du
front sur ses yeux et essuie contre ses bas, ses mains ensanglantees. On dit qu'a cette vue, lesfemmes et les filles de la
maison s'eloigncrent, douloureusement 6mues. Pour nous,
nous n'avons pu voir, sans nous sentir oppresses par le
sentiment d'une profonde douleur, cette pierre, disormais
prdcieuse, cette marche d'escalier qui servit a M. Lacruche
de dernier lieu de repos.
II attend. Dehors, sur le seuil de sa maison, le chef de la
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famille parlemente avec la foule qui reclame sa victime.
Quel moment d'angoisse pour le missionnaire ! 11 entend
les cris d'une multitude qui demande sa mort.
11 peut percevoir I'ebranlement des portes qui vont livrer
passage a ses assassins. Le maitre de la maison promet de
l'argent aux agresseurs les plus violents, rien n'est capable
de s'opposer au flot envahissant. Bient6t la maison hospitaliire est envahie et M. Lacruche devient la proie d'une
foule en delire. On 'entraine au debors.
Arrive sur le chemin, il cherche a reprendre la route qui
mene au palais du gouverneur. Mais comment avancer au
milieu d'une telle cohue. Pour se preserver des coups ports
par derriere, ii s'adosse A un mur, le corps droit et raide,
tournant la face du c6t6 de ses ennemis. C'est alors qu'un
coup de pied dans le ventre le fit chanceler. 1I tomba cette
fois pour ne plus se relever.
Ce fut le moment ou des paiens le virent tirer de sa poitrine et avaler ce quelque chose que nous croyons etre la
sainte Eucharistie.
Accabl d'outrages et crible de coups, ii respirait encore,
quand ses meurtriers le trainirent par un pied jusqu'A
l'6tang de Pe-hou-Kiou, oi il rendit le dernier soupir.
11 6tait pres d'une heure apres-midi.
Son cadavre retirt de l'eau fut d6pouillWde ses vdtements
par ses assassins qui se les partagerent, ainsi que sa montre
et 'argent trouv6 sur la victime. Apris etre resti quelques
heures sur la rive, exposd i la curiositi et aux injures des
curieux, le corps du missionnaire fut portn, vers le soir,
dans une pagode, en attendant son transfert &Kiu-Kiang.
Les meurtriers, apris le crime, ne se considererent pas
comme'satisfaits. Is assouvirent leur haine contre la famille
quivenait de donner i M. Lacruche 'hospitalite. Cette paisible habitation fut livree au pillage; ses habitants pourchassis et rkduits A s'en aller chercher un refuge ailleurs.
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5° La mort des Petits Frores de Marie'.
Nous savons que si les Freres n'ont pas quittd leur college avant l'heure de lenvahissement, ce fut pour ob6ir
aux ordres donn4s par M. Lacruche. En se voyant abandonn6s de leurs el6ves depuis Ie vendredi matin, peut-etre
exprimerent-ils au missionnaire le disir de leur propre depart. Mais, dans une armee bien organisde, c'est le chef
qui, ayant la responsabiliti, doit r6gler les mouvements;
aux inferieurs d'obiir a la consigne. Les Freres recurent
pour consigne de se tenir tranquilles et de ne faire aucun
acte qui manifestit lintention d'abandonner le college, de
peur d'attirer de ce c6td l'attention publique. Cette consigne explique comment rien n'avait 6et prevu, pour le cas
oa ii faudrait prendre subitement la fuite. Tout en diplorant 1'erreur du chef, nous saluons avec admiration Pobeissance heroique des soldats.
Au matin de ce dimanche 25 fivrier, avant m4me que
le soleil fat lev6, nous trouvons les Petits Freres de Marie
communiant; c'etait, sans le savoir, leur derniere communion.
II faut croire que Passemblee de Po-hou-Kiou envoya
quelque echo jusqu'a leur communaut6, car, un quart
d'heure avant 1'envahissement, lun des Freres se pr6senta
devant la porte de la mission. 1I interrogea le poste, demanda des nouvelles, constata le maintien de Iordre et
rentra au college avec des renseignements rassurants.
Bient6t eut lieu I'ataque de la residence des missionnaires, suivie, peu apres, de celle de I'ecole francaise. Midi
x. Voici les noms des Petits Frbres de Marie massacres & NanTchang:
VEuMORE. (Raymond), dit frbre Leon, Superieur du College;
PASCAL (Prosper), dit frere Prosper-Victor;
DuanD-TERMASSON (Marius), dit frere Louis-Maurice-Victor;
GUILLor (Joseph), dit frere Amphien;
Rosaz (Jacques), dit frere Marius. - Note des Annales.
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approchait. Les Freres allaient prendre leur repas, quand
its entendirent les.clameurs prof6r6es autour de la Mission.
Aussit6t, comprenant la gravit6 de la situation, ils se
hatent de monter au vestiaire, oi ils prennent chapeau et
parapluie; ils traversent leur jardin, sortent de I'enclos du
c6ti de l'est et rejoignent, en moins d'un quart d'heure, la
porte de la ville, appelee Fou-tcheou-men. Jusqu'ici, aucun obstacle ne s'est oppose a leur retraite. Des timoins
attestent qu'ils gardaient le pas de la promenade, sans avoir
'apparence de gens qui fuient un danger imminent.
En sortant du college, deux chemins s'ouvraient devant
eux: celui du nord, qui, a travers des jardins solitaires,
mene a une porte de la ville peu fr6quentie. La, en dehors
des remparts, c'est la campagne inhabitee, c'est l'isolement complet au milieu des tombeaux; c'est, pour les
fuyards, la s6curite. L'autre chemin, celui de 1'est, m6ne a
un faubourg populeux, qui tire sa prospdrite du voisinage
d'une petite riviere dont les rives servent de port a toute
une flottille de bateaux marchands. I1 semblait moins sOr
de se diriger de ce c6t6; ce fut cependant ce chemin que
les Freres choisirent. Si, en quittant 1'enclos du college, ils
avaient tourne a gauche, its auraient pu se tenir caches
dans quelque pagode ou simplement au milieu des tombeaux, pendant quelques heures seulement, et alors leur
salut e~t e6t assure, comme on l'a su plus tard; car, vers
Is soir, avant la tomb6e de la nuit, le gouverneur faisait
rechercher, prot6ger et conduire au port, les 6trangers de
toute nationalite, ichappes au massacre et caches dans toutes les directions.
Pourquoi les Freres suivirent-ils le chemin fatal du faubourg? C'est vraisemblablement qu'ils connaissaient tres
peu les campagnes environnantes et ne pouvaient se rendre compte du plus on du moins de sicurite, dans un sens
plut6t que dans lautre. L'un d'eux connaissait le chemin
du faubourg, qui mene au fleuve, dont nous venons de
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parler. Sur I'autre rive, s'itend une vaste plaine, oi les
eleves de 1'cole prdparatoire conduisirent souvent en
promenade le Frere qui avait leur direction. C'est sans
doute ce Fr)re, professeur a l'ecole preparatoire et connaissant la promenade habituelle des eleves, qui aura propose
A ses confreres de prendre cette direction, n'en connaissant
mieux aucune autre.
Mais, pour se rendre au port, et de l1, dans la plaine,
de l'autre c6td du rivage, il fallait traverser une partie
du faubourg populeux. Cependant, la petite colonie peut
gagner facilement une des portes de la ville, continuer sa
marche sous les remparts, passer devant une caserne de
cavalerie, oui des ministres protestants venaient de se r6.fugier, enfin arriver au port, sans avoir rencontre d'obstacle.
Le fleuve qu'il s'agissait de traverser, n'a que 3o m6tres
de largeur. En entrant sur le bac, on donne moins d'un
centime par personne. Les Freres helerent une barque et y
descendirent. Deux coups d'aviron suffisaient pour atteindre Fautre rive. Les fugitifs allaient pouvoir s'eloigner du
faubourg et disparaitre dans la fougare d'une immense.
plaine. Ces deux coups d'aviron, le marin h6site i les donner et reste immobile, au lieu de lancer sa barque vers
l'autre rivage. Cependant il faut qu'il se hate; le temps
presse; la foule accourt; des cris de mort se font entendre;
le danger croit d'instant en instant. On se demande pourquoi cette immobilite du pilote. Helas! c'est que, en m4me
temps que les Freres, des hommes sont descendus dans la
barque et menacent son chef de le jeter a l'eau, s'il porte la
main aux avirons. Le Frere directeur tente un moyen de
mouvoir le pilote, en lui versant dans la main une poignee
de piastres. Celui-ci, enhardi par le gain, tente un geste
pour manceuvrer; mais aussit6t, d'autres mis6rables se jettent sur la barque et cherchent i s'emparer du patron, qui
.leur dchaDDe
" en se ietant 4 l'eau.
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A partir de cet instant, les cinq Petits Freres de Marie
sont condamnis k mort. Ne pouvant traverser le fleuve,
its remontent sur le rivage, mais au milieu de quelle
cohue! C'est a qui les bousculera, les renversera, les frappera, les couvrira de boue et mettra leur soutane en lambeaux. Cependant, la petite colonie, malgre les obstacles
et les mauvais traitements, prend le chemin de Ma-tchang.
C'est cette partie du faubourg o6 se trouvait une r6sidence
de Missionnaire et l'etablissement des Filles de la Charite.
Its passent donc, pour la seconde fois, devant cette caserne
de cavalerie, qui, en ce moment, sert de refuge aux ministres protestants, sans que la pensie de s'y rifugier, eux
aussi, soit venue a leur esprit. Des cavaliers, assis devant
la porte, resterent indifferents an drame douloureux qui se
passait sous leurs yeux. On dit meme que, bient6t apres,
ils allirent grossir la foule des indiffdrents ou des agresseurs.
Aprbs une demi-heure de marche, les Freres, arrives sur
line petite eminence, d'oh 'on pouvait apercevoir l'h6pital catholique, voient 'horizon obscurci par une 6paisse
fumee et l'tablissement des Soeurs entourd de flammes.
Leur dernier refuge disparaissait, en meme temps que leur
dernier espoir. Maintenant, de quel c6te dirigeront-ils
leurs pas? Plus de voies qui ne soient obstrudes par la
foule; plus d'issue pour 6chapper aux mains des assassins.
II1y avait, dans le voisinage, une plaine'coupde par quatre petits etangs. 11 fallait ou mourir sur-le-champ ou se
jeter A Feau, avec la chance de voir bient6t arriver du secours. Pour donner A ses confreres le temps d'atteindre
l'un de ces dtangs, le Frtre directeur s'offre aux bourreaux,
en demandant leur grace. Aussit6t, il est frappe, renverse,
pidtin6 et son cadavre git au milieu d'une mare de sang.
Quant aux quatre autres Frbres, la soutane en lambeaux, Ie
corps couvert de bone, le visage tach de sang, ils descen-
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dent dans cette eau glaciale en cette journde du dimanche
25 fivrier, qui fut I'une des plus froides de 1'hiver, et oh la
neige, la pluie et le vent en tempete se succidaient sans
interruption depuis le matin.
L'etang, que les chritiens vienrent aujourd'hui sous le
nom d'itang des Martyrs, a 200 pieds de circonf6rence et
4 de profondeur. On y entretient une espice spiciale de
petits poissons, dont la vente rapporte d'assez gros benefices. Du c6t6 nord, ii est en contre-bas d'une rue, ayant
magasins et maisons d'habitation. En face, ii a pour limite
des monticules couverts de tombeaux et que traverse la
ligne tiligraphique. A gauche, c'est un jardin potager. Vers
la partie occidentale, un petit sentier s6pare cet itang des
trois autres.
Du milieu de Petang, si on considere le chemin en amphitheitre et les monticules qui, au sud, cachent 'horizon,
on se croirait au milieu d'un cirque. Cette piece d'eau devient comme I'arene oh combattront quatre martyrs, entour6s d'une foule immense de spectateurs. Car on ne
trouve plus une place vide, autour de ce theatre improvise.
Autant de spectateurs, pourrait-on dire, autant de tigres
alteres de sang. Les pierres tombent comme la pluie sur la
tte des victimes. Briques, morceaux de bois, debris de
vaisselle, tout se transforme en projectile dans la main des
agresseurs. Le soir, il ne restait plus rien sur le sol. On
alla jusqu'i renverser les pierres sipulcrales, pour retirer
et lancer les briques qui leur servaient de fondement. Que
lon ajoute, a de tels actes, des cris sauvages, des menaces
de mort, des plaisanteries grossieres, et 'on n'aura qu'une
idee imparfaite de l'horreur du spectacle. Un homme courageux se leva et fit entendre an peuple des conseils d'humanite. Mais sa voix n'excita dans la multitude que des
clameurs et ii dut se retirer pour echapper A la violence
des spectateurs. Le nom de cet homme de coeur, nous
avons inutilement cherche A le connaitre. Que Dieu, en
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recompense, lui donne la lumiere de la foi et le comble en
mame temps des biens de cette terre.
Les Freres, descendus dans l'6tang, s'itaient groupis as
centre de la piece d'eau pour 6viter plus facilement les
pierres lancees des quatre c6tes du rivage. De leurs mains,
ils essayaient d'arreter les projectiles, mais trop souvent
sans y rdussir. Ayant de l'eau jusqu'A la poitrine, on distinguait leur chemise blanche tachie de sang. Sous ce
froid tres vif et sous ce vent violent, les spectateurs
voyaient leurs victimes grelotter.
Tout Acoup, un homme se dishabille, s'arme d'un baton,
se jete a Peau, va vers les Freres, prend Pun d'eux par la
barbe et 1'entraine sur le bord, oi la foule I'acheve a coups
de baton. Son sang rougit encore l'herbe qui croit sur les
bords du rivage.
A cette vue, les trois autres Freres s'enfoncerent plus
profondement dans 'eau. Ils itaient a genoux, les mains
jointes, la tte inclinee, ce qui faisait dire A des temoins
qu'ils priaient.
Alors apparait un bataillon de soldats, conduits par un
mandarin militaire. Celui-ci s'approche de I'eau, appelle
les Freres, leur assure sa protection et, du geste, leur fait
signe de venir. Les Freres tournent la tete, se levent et se
dirigent vers lui. Mais a peine ont-ils fait quelques pas
que la foule pousse des cris de mort et se jette sur les
soldats qui prennent la fuite. Les Frdres reviennent en
arriere et reprennent tristement leur place au milieu de

Pltang.
La force armie venait de capituler devant des emeutiers,
parce qu'elle etait trop faible et insuffisante. Son intervention infructueuse donna aux agresseurs un surcroit de hardiesse et la pluie de projectiles contre les victimes recommenca avec plus d'intensitd. Un Frere est atteint gravement
par un coup de pierre : il s'affaisse et va disparaitre sous
Peau. Son voisin le rel6ve, le soutient de ses bras, et appli-
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que la tete du bless6 contre sa poitrine, pendant qu'il prononce a son oreille des paroles d'esperance et de pardon.
Un moment apres, tons les deux, frappes en meme temps
par un homme descendu dans 1'etang, tombaient I'un sur
l'autre et disparaissaient sous 1'eau.
11 restait encore un Frere, au milieu de I'eau. Il semblait
comme absorb6 dans la pribre et paraissait ne plus rien
entendre des clameurs et des menaces qui partaient du
rivage. La foule s'otonnait qu'un homme put supporter de
si graves blessures et resister au s6jour prolong6 dans cette
eau glaciale. C'est alors que, pour la seconde fois, la force
armde est envoyCe au secours des victimes. Le bataillon est
nombreux, bien armi et en itat de repousser les 6meutiers.
Un chef militaire s'avance au bord de I'eau. II appelle le
Frere, l'invite A se relever et a venir le rejoindre. A cet
appel, le Frere semble interrompre sa priere, il Ieve les
yeux et tourne legerement la t6te; il fait quelque effort
pour se relever, retombe et disparait sous I'eau. Bient6t
apr6s, c'itait la nuit: le drame avait done durd pres de
quatre heures.
6° Les Filles de la Charitd dchappant au massacre.
Les Filles de la Chariti venaient de prendre leur repas
lorsque la foule commenca a assi4ger leur etablissement.
Le missionnaire, M. Rossignol, avait cru prudent de se
tenir au courant des nouvelles de la ville. Aussi itait-il
pr6pare quand le danger survint; c'est ce qui preserva les
seurs d'un massacre certain.
A la premiere alerte, il courut done chez les soeurs et
leur ordonna de le suivre. Ce ne fut pas sans quelque peine
qu'ils les persuada du danger, tant il est difficile A des personnes qui passent leur vie A faire du bien, de croire A la
haine. Le missionnaire dut done prendre le ton de commandement pour determiner les soeurs A quitter une
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maison deja assiegee par la foule. Il y avait d'abord i
mettre en sfretI le saint Sacrement, conserve dans la
chapelle, et a s'occuper de M. Salavert, missionnaire,
malade dans une chambre de l'h6pital.
Pendant que M. Rossignol consommait la sainte Reserve,
on descendait I'infirme; et tous, alors, missionnaires et
sceurs, passerent chez des voisins par une breche du mur
mitoyen. It etait a craindre que les emeutiers ne reconnussent cette breche et ne poursuivissent les fuyards. Mais
1'avidite des pillards 6tait telle qu'elle les absorba.
Cependant il n'itait pas prudent de demeurer dans le
voisinage des emeutiers. II fallut songer A trouver une retraite plus sure. II fut assez facile de transporter le missionnaire malade chez une famille chritienne, qui le requt et
le soigna jusqu'au milieu de la nuit; il n'y avait pas, en
effet de chemin a traverser, il suffisait de passer d'une
maison dans une autre. La difficult6 consistait a trouver un
refuge pour les Filles de la Charitd. La seule maison qui
offrit quelque securite, etait une prison du voisinage,
pourvu que les administrateurs consentissent A en ouvrir
les portes et surtout pourvu que les soeurs pussent s'y
rendre sans etre vues du public.
M. Rossignol reussit i resoudre ce difficile problkme.
Les administrateurs de la prison, donnarent,apr's quelque
difticulh, leur consensement, et providentiellement une
averse abondante vint Atomber i ce moment. Les soeurs,
ayant quitte leur cornette, abrities derriere un large parapluie, purent 'une apres I'autre, gagner la prison hospitaliere.
LA, les nouvelles leur arrivaient nombreuses et incertaines. Elles apprenaient successivement la mort du missionnaire et l'incendie des etablissements. Peu iloignees
de l'tang des Martyrs, elles pouvaient presque entendre
les cris des spectateurs et voir 'agonie des victimes. Mais
ce qu'elles voyaient distinctement, ce qu'elles entendaient
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facilement, c'dtaient les flammes de leur maison, le crepitement du brasier et Ie tumulte des pillards.
Enfin la nuit vint. A une heure avancie, la force armee
se presenta devant les portes de la prison, pour escorter les
refugids jusqu'au port, ou un steamer les transporta a
Kiu-Kiang.
Le missionnaire malade, M. Salavert, fit, lui aussi,partie
de ceconvoi. Mais ce n'estpasimpuniment que 'ondeplace
dans de semblablesconditions un malade et qu'on 1'expose a
la pluie et an vent. Ce transfert amena des complications A
sa maladie et au bout de trois jours il renditle dernier soupir.
Le drame de Nan-Tchang a donc codtd la vie de deux
missionnaires, de cinq Petits Freresde Marie et la perte des
etablissements catholiques, formes a grand'peine dans cette
capitale.
FIN
Nous avons constat6 pric6demment dans les Annales (annie 19o6,
p. 516), qu'en face de ces meurtres de sujels anglais et de sujets
franfais etde ces pillages, le gouverneaent chinois s'6tait engag6 i
accorder les reparations demanddes. Aprds une enquite faite par les
autorites chinoises d'une part et par les autorit6s frangaises et anglaises
d'antre part, le gouvernement chinois a reconnu et diclari officiellement que le sous-prefet de Nan-Tchang, dont la mort avait suscit6
cette 6meute, a s'est suicid6 lui-mdme dans un moment de colere a.
L'Echo de Chine a constate (voyez 'Univers du I8 septembre 19o6)
que les principaux fauteurs de meurtre et d'incendie avaient ede
punis d'apres la loi chinoise.

TCHE-LY ORIENTAL
Lettre de M. ORTMs, pretre de la Mission, a M. Leon
FORSTIER, assistant de la Congrigation, i Paris.
Tsoun-hoa-tcheou, 25 janvier 1907.

Le mois de janvier n'6tantpas encore dcould, il est encore
temps devenir vous offrir mes meilleurs souhaits de nouvel an europden.
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Ici tous les confreres sont pleinement lances en ce
moment dans le travail des missions, ecoles de catechumines, etc., etc. - Vers lemilieu de f6vrier,seralenouvel an chinois (mercredi des Cendres). Cela nous donnera
un instant de relAche et de repos, car alors les habitants du
Celeste Empire ch6ment pendant dix a quinze jours et
passent ce temps a visiter families et connaissances pour fater
le nouvel an. Une fois ce laps de temps passe, de nouveau
nous nous mettrons en route pour baptiser les catechumines et visiter les ecoles. Cette annee, j'espere avoir, a moi
tout seul, une centaine de baptdmes d'adultes.
Depuis un an que je suis dans mon nouveau poste,
Tsoun-hoa-tcheou, je n'ai qu'% remercier le bon Dieu des
consolations qu'il me donne. Dans cette contrie, I'ivangilisation etait stationnaire; or, il y a un mieux tres visible.
Aux grandes fetes, j'ai g6neralement de quinze a trente
paienset paiennes a l'dglise; ils veulent voir le culte et les
c6r4monies de la religion catholique, et, presque tous les
jours, il y a des personnes qui viennent parler religion
pour s'6clairer, car jusqu'i ils avaient encore les pr6jugds
d'autrefois sur la religion chritienne.
Cette annie surtout, j'ai eu beaucoup de protestants convertis. Dernierement, a l'6poque du nouvel an europden,
j'ai donni le bapteme a deux protestants. Ils 6taient comme
les girants des affaires des ministres protestants pendant
I'absence de ceux-ci. Ils ont itd si heureux que rentrant
dans leur famille, ils ont attire a la vraie foi cinq autres
families protestantes qui itaient plus ou moins de leurs
proches parents. L'un d'eux, m&me disait en confidence an
maitre des catichumenes : a Oh! je ne sais ce que je sens
interieurement depuis que j'ai requ la grace du bapteme :
je suis si calme et si en paix! Je sens je ne sais quoi de
doux et de consolant en mon interieur. Lorsque j'ai requ
le baptime protestant je ne goftais pas cela : avant, je doutais; apres, je doutais encore, et mes doutes m'ont toujours
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hant4; maintenant je suis tout autre. x J'ai encore deux
autres de ces g6rants a 1'dcole. L'annte prochaine ils se
feront, je l'espore, les porte-voix de la vraie foi de la religion catholique, comme auparavant ils se faisant les portevoix et les propagateurs du protestantisme. I1 est bon que
Dieu nous envoie de ces consolations, car le travail est
quelquefois dur; mais on sait pourquoi et pour qui
on travaille.
Mais si les chritiens augmentent, les oratoires et les
6coles devraient augmenter aussi, et vous savez que les
ressources du vicariat sont tres minimes. J'ai deux chr6tientzs de quatre-vingt.a quatre-vingt-dix confessions qui
n'ont m6me pas d'oratoire, lieu de reunion pour les prieres.
Oh! si vous pouviez interesser quelques personnes charitables en faveur de cette si bonne oeuvre, que je vous serais
reconnaissant et combien il en reviendrait i Dieu de gloire!
Veuillez:agreer, etc.
J. ORTIAs.

TCHE-KIANG
LA PREMIkRE

EUVRE

DES MISSIONS OU LES PRkTRES INDIGNES,

DANS LE VICARAT APOSTOLIQUE DU TCUd-KIANG (CHIN)
Nous resumons ici d'ioteressants et utiles renseignements que
Mgr Reynaud vient de publlier sous le titre que nous venons dereproduire.
Ning-Po, janvier 1907.

Le TcheKiang, on I'a vu par les tableaux recemment
publi6s, n'est pas une terre ingrate qui absorbe inutilement
les sueursldes missionnaireset les aum6nes des bienfaiteurs.
Elle donne chaque annie une riche moisson d'Ames et des
fruits de salut aussi abondants que varies, qu'il serait facile
de dicupler et meme de centupler par une bonne culture.
C'est le grand souci et le grand besoin du moment: il faut
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de nouveaux ouvriers, des missionnaires plus nombreux
pour atteindre des millions d'Ames qui nous echappent. Et
comme ceux qui viennent d'Europe sont, helas! de plus en
plus rares et de nombre insuffisant, nous tichons de les
recruter parmi les enfants d'un pays qui a donne deja tant
d'ap6tres et de martyrs.
C'est done de l'oeuvre des vocations indigenes, des pretres chinois que je veux parler en detail.
II ne s'agit ni de pierres, ni de bitisses, mais d'&mes et de
sauveurs d'imes. Donner des prdtres aux Ames, n'est-ce pas
I'ouvre la plus sublime et la plus meritoire? Sans doute
toutes les oeuvres meritent les sympathies et les aum6nes de
la chariti. Mais que deviendraient-elles sans le pretre qui
en est l'ame et le soutien? En favorisant done les vocations
de pretres, on sert efficacement toutes les euvres.
Voici a quoi nous nous appliquons:
I. tcole preparatoire. - Le but de l'Eole preparatoire
est d'alimenter le petit seminaire en lui fournissant, chaque
annee, des recrues choisies et des cours reguliers.
Les missionnaires, dans leurs courses apostoliques, rencontrent souvent de jeunes chretiens chinois qui desirent se
consacrer au service de Dieu et des Ames. Ils les 6coutent
d'abord, sans leur donner d'autre reponse que celle d'attendre, de reflechir et de prier. Puis, quand its ont vu en eux
des signes de vocation, ils appellent ces enfants, choisis de
preference dans les anciennes families, oi la foi et les habitudes chritiennes sont plus enracinees, et les envoient a
'Ecole preparatoire de Ning-Po. C'est une 6preuve de deux
ou trois ans pour bien les connaitre et commencer leur formation. Ils etudient surtout la litterature chinoise, pour ne
pas etre inferieurs dans leur langueaux lettres de leur pays.
On les initie aussi aux premiers elements du latin, de la
geographie, de l'arithmitique, sans negliger, bien entendu,
l'etade religieuse.
Ce moyen nous permet de faire un choix plus sdr et de
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n'envoyer au petit siminaire que des vocations deja ebauchees.
II. Petit Siminaire. - Depuis 1854, le petit siminaire
Saint-Vincent-de-Paul est situe dans la grande ile de l'archipel de Tchou-san (autrement Chusan), A 1'embouchure
du fleuve Bleu. Sous le rapport de la liberte et des promenades, on ne peut guere r&ver de site plus agreable. Partout
on rencontre une population sympathique et le pays semble ferme aux emeutes.
C'est la que, dans une vraie petite oasis, aux pieds des
montagnes et non loin de la mer, nous envoyons par groupes les jeunes candidats chinois de l'Ecole preparatoire.
Aucun soin ne leur manque pour en faire de bons et pieux
siminaristes. Ils ont les cours habituels de latin, de sciences
et de religion et peuvent, en cinq ans, achever leurs etudes,
grace aux cours prdliminaires de l'Ecole preparatoire. Les
jeux sont tres animes pendant les recreations et on est tout
surpris de retrouver ensuite ces mimes enfants si tranquilles a l'itude et si recueillis devant le saint Sacrement.
Tous nos officiers de marine, dans ces pays, connaissent
le seminaire Saint-Vincent-des-Iles; ils en gardent le meilleur souvenir et en parlent avec plaisir. C'est leur promenade favorite quand ils croisent dans 'archipel; ils redeviennent parfois enfants avec les ileves, leur parlent le
latin;de cuisine, et vont jusqu'k partager un instant leurs
jeux, sans avoir toujours les honneurs de la victoire. J'ai vu
un amiral, que je croyais impassible, emu jusqu'aux larmes,
lorsque, quand il entra, dclata subitement une joyeuse fanfare qui lui jouait les airs du pays natal.
GrandSiminaire.- Jamais, depuisquela mission existe,
la petite ruche de notre grand seminaire de Ning-Po n'a 6t6
si pleine. I1 compte vingt et un eleves chinois divises
en trois cours. Ii seraient vingt-trois, si Dieu nous avait
laissi les deux qu'il vient de rappeler a lui.
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Ce qui est encore plus consolant que leur nombre, ce sont
les bonnes dispositions qui les animent. Tous, avec une
dgale ardeur, ils travaillent i devenir des clercs pieux et
instruits, pouretreensuite de bons pritres et sauver toutes les
Ames qui les attendent. En dehors de leurs 6tudes qui embrassent toutes les branches de la science ecclisiastique, ils
sont des maintenant des ap6tres aupres de leurs compatriotes; ils font le catichisme aux petits orphelins, aux catechumenes, aux vieillards de l'hospice, aux enfants de lecole.
Ceux du premier cours vont etre sous-diacres. Avant
de franchir ce pas ddcisif, ils out passe un an au debors, en
compagnie d'un missionnaire, pour s'initier aux oeuvres,
essayer leurs forces et donner leur mesure. Cest 1'preuve
du champ de bataille qui montre la valeur reelle du soldat.
Ils sont tous revenus avec des notes qui nous rassurent
pour les luttes de Pavenir.
Quand je les vois en surplis prier au pied de 'autel, ou
que j'entends leurs voix pieuses chanter les louanges de
Dieu, j'oublie un peu que je suis en Chine et je me demande
si beaucoup d'eveques d'Europe ne seraient pas ravis d'un
spectacle si riconfortant.
Chers enfants! Leur vue mefait rever. J'escompte d'avance
leurs services et leurs conqudtes. Je les place partout oi
il ya du bien a faire, des Ames A sauver. Mais alors, en face
des besoins rdels, leur nombre diminue tout a coup et me
semble trop petit. 11 m'en faudrait soixante-douze, comme &
Notre-Seigneur, c'est-b-dire un pour chaque sous-prdfecture,
ou pour une moyenne de 270 ooo infideles.
IV. Prdtresindigenes. - Ma plusgrande joie apostolique,
depuis que je suis evdque-missionnaire, a etd 'ordination
de dix-neuf prdtres indigenes. Diji il manque cinq morts
dont un martyr, le plus jeune, tombi au poste, les armes A
la main.
Les pretres indigenes sont des auxiliaires pricieux et souvent indispensables: pricieux, parce qu'ils travaillentbien
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et rendent de grands services dans le ministere; indispensables, parce qu'ils comprennent mieux que les Europeens
la langue et les meurs du pays, la mentalit6 de leurs compatriotes, leurs prejugis et leurs aspirations, leurs qualites
et leurs ddfauts.
Ces connaissances sont tout i fait nicessaires pour la
direction generale du vicariat, pour le progres de la religion, pour dviter les dcueils et pour regler les difficultts
occurrentes. Vouloir se passer d'eux serait se priver d'un
concours precieux et efficace, se condamner i une impuissance relative. Ils sont comme des intermidiaires entre le
peuple et nous, des ponts de communication. On les
aborde plus facilement et on s'adresse a eux pour venir
a nous. Je pourrais ajouter qu'ils acclimatent la religion
dans un pays oh regne la defiance, pour ne pas dire davantage, a i'egard de tout ce qui vient du dehors.
Aussi, encourag6 par la voix du Saint-Siege et par les
resultas d'une heureuse experience, crois-je servir efficacement les int6rdts de la Mission en n'ipargnant aucun
effort pour les recruter en grand nombre et les former aux
vertus et a la science de la vie ecclesiastique. Les ceuvres
qui precedent en sont un temoignage evident. J'applique a
cette oeuvre les meilleurs de mes missionnaires, car un
prktre de plus, c'est le salut pour des milliers d'ames qui,
sans lui, seront fatalement condamnees a une perte irrdm6diable.
Trouver des vocations afin de former des prEtres indigenes en
Chine, n'est pas sans difficult6. Mais ce qui nous embarrasse
bien plus encore, c'est de trouver les ressources pour dlever et
instruire les enfants pendant plusieurs annees. On me permettra
bien de le rappeler ici.
.Pour ltcole prdparatoire,les familles croient faire assez en
donnant leurs enfants. De fair, c'est un grand sacrifice pour la
plupart. Beaucoup d'ailleurs ne pourraient faire davantage.
Destines au service de la Mission, ces jeunes candidats soni doac
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dleves A ses frais et leur entretien lui demande une somme annuelle de too francs par eleve.
Annuite: 1oo francs. - Fondation : 1 200 francs.
2. Pour I'ceuvre du Petit Siminaire. le seul reproche serieux
que j'adresse a ces chers petits, c'est de nous d6penser chaque
annee x5o francs par tete. Mais ce n'est pas leur faute, et il ne
me reste qu'i faire un appel en leur faveur.
Annuite: 5o francs. - Fondation : 900 francs.
3. Ma situation est la mime pour nos jeunes gens du Grand
Seminaire, bien que leur entretien ne revienne qu'a 2oo francs
par seminariste.
Annuite : 200 francs. - Fondation: 2 5oo francs.
4. L'entretien complet d'un protre indigine est l'ceuvre des
ceuvres, la plus urgente, la plus efficace, la plus meritoire. Aussi
est-elle un peu plus coiteuse.
Annuite : 5oo francs. - Fondation : 6 ooo francs.

DE FRANCE EN CHINE
RkCIT DR VOYAGE

Lettre de la seur CALCAGNI, Fille de la Chariti,

a la seur N..., 4 Paris.
... Vous le comprenez bien, je ne vous oublie pas. Voici,
maintenant, comme je vous l'avais promis, quelques notes
sur mon voyage.
Marseille, I bord de I'Ernest-Simons, 3 fevrier 9go7.

Dix heures sont sonnies; vite, vite, nous reunissons nos
sacs, les valises, les chales, les parapluies...; on s'embrasse
de tous c6tes. Adieu! bon voyage! Au revoii, au ciel! Et
nous voili en chemin bien joyeuses jusqu'au port ott PErnest-Simons nous attend, car le depart est fixe A onze
heures.
Mes compagnes et moi, nous allons prendre connaissance de-la cabine qui nous est d6signee. Six couchettes y
sont, et nous serons ainsi r6unies pendant toute la traversie; A peine y a-t-il 1'espace de se retourner, et nous re`

-

395 -

montons vite sur le pont, car ii y a de quoi mourir asphyxie dans ceue cabine qui n'a d'autre ouvenure qu'une
toute petite fenetre circulaire, a lheure presente fer•ee
hermitiquement. Mon Dieu, c'est tout pour vous! Je vous
offre aussi cette bouchbe d'air pur dont mes poumons ont
un si grand besoin !
On annonce que le bateau ne partira qu'a troisheures... ;et
nous attendons patiemment jusqu'a quatre heures. On commence a manceuvrer; le bateau, comme un monstre colossal, commence a bouger; ii balance un tout petit peu, en
donnant a tout le monde la sensation que vous pouvez
imaginer. Alors commence ce bruit monotone et etourdissant qui ne finira qu' Shanghai; le puissant navire s'avance
lentement, en s'eloignant de la terre, oh une foule d'amis
agitent les mouchoirs et les chapeaux, a quoi les voyageurs
repondent par les memes signes, mais dans un solennel
silence. Nous voyons Notre-Dame de la Garde; nous la
prions, et nos yeux restent sur ce sanctuaire bini jusqu'au
moment oh il disparait, et nous nous trouvons entourees
d'un immense cercle d'eau.
5 fdvrier.

Nous commencons a revenir a la vie; depuis dimanche,
nous etions completement prises par le mal de mer.
Le passage entre la Corse et la Sardaigne nous a un peu
ranimees, car la vue de la terre quand on est sur mer, produit ce bienfaisant effet. Mais cet apres-diner, a la vue de
cette Italie qui nous est si chbre, a vous et a moi, IA ou elle
touche presque la Sicile, toute ma maladie disparut; j'ai
encore une fois lanc6 mon coeur vers les miens, vers ma
bonne mere, vers mon vieux pire. Je me suis rappeld
Rome : souvenirs precieux! Mais je suis distraite de mes
reveries: voilk Messine, tout pris; voilt un train qui passe;
voili un clocher Que le ciel est beau! que les montagnes
sont belles! que de richesses de nature dans notre chare
patrie!
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6 fevrier.
Nous avons le bonheur d'avoir la sainte messe. M. Cyprien Aroud,missionnaire Lazariste qui retourne au TcheKiang, a eu le plaisir de rencontrer sur le bateau un Pare
des Missions etrangeres qui retourne au Japon. II parait
qu'ils ont fait leurs 6tudes ensemble. II y a aussi cinq freres
de la Doctrine chr6tienne; le Pere des Missions etrangeres
dit la messe pour eux, et M. Aroud pour nous. Nous pouvons faire la sainte communion et quand nous avons le
bon Dieu avec nous, nous sommes heureuses; tout le reste
n'est plus rien!

Trois medecins, passagers, sont venus nous offrir leurs
services bien aimablement; grace A Dieu, nous n'en avons
pas besoin. L'un d'eux a sa niece Fille de la Charite a la
maison de la R&demption A Lyon; un autre a sa sceur
dame du Sacre-C(ur en Belgique, et le troisieme est midecin d'une maison de nos sceurs en France. Ils viennent
tous les jours faire un petit boutde conversation avec nous.
7 f6vrier.

La navigation est excellente; plus de mal de mer pour le
moment. Nous arriverons a Port-Said demain matin vers
cinq heures, dit-on; et on s'y arretera de six a sept heures.
Malheureusement, j'ai oublid de privenir nos scours de PortSaid, oi nous pensons descendre, s'il y a le temps. II faut
renouveler notre provision d'hosties pour la messe, car
nous n'avons que la chapelle que notre tres honorde Mere
a bien voulu nous procurer, et nous ne pensions pas trouver a bord un missionnaire de plus et cinq freres, lesquels
sont heureux de profiter de nos ressources.
Toutes nos sceurs sont tres occupies &icrire aujourd'hui
pour laisser leurs lettres a Port-Said.
Sur la mer Rouge; 1o fevrier. 19o7.

Nous avons eti bien heureuses de passer quelques heures
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chez nos sceurs de Port-Said. M. Aroud a eu la bont6 de
nous dire la sainte messe de meilleure heure, car on arrivait
a cinq heures du matin, et a peine avons-nous fini l'action
de grAces et pris un peu de cafe que vite nous allions surprendre notre bonne soeur Brissaud; avec ses bonnes compagnes, elle nous a reques avec une telle cordialite et avec
un tel entrain que nos quelques heures passerent rapidement et qu'il fallut vite diner pour etre rendues a bord a
midi. C'est la seule maison de la communaute que nous
rencontrons dans la traversee de Chine; on peut done dire
que c'est une oasis dans le desert. Dans mon premier voyage
en Chine, ii n'y avait pas cela, et je n'avais pas goite le
grand plaisir de trouver un chez soi entre la France et la
Chine.
Nos chores seurs se sont empressies de nous demander
des nouvelles de la Communaute, de nos Superieurs; je ne
sais pas de quel c6te elles avaient requ de si tristes nouvelles; aussi avons-nous eti heureuses de leur dire ce que
nous avions vu, qu'a Saint-Lazare et a la Communauid tout
marchait comme d'habitude.
Notre bonne soeur anglaise a joui plus que tout le monde
de cette halte a Port-Said. Elle foulait la terre d'Afrique
oi son frere demeure depuis de longues ann6es; elle ne I'a
plus vu et ne le verra pas; mais son coeur est a la hauteur
de ce sacrifice et ne faiblit pas. Au contraire, cette chare
seur continue d'dtre I'Ame de la petite colonie par sa bonne
humeur vraiment charmante. A Port-Said, le m6decin de
nos sceurs de Pau est descendu; il nous avait fait trbs aimablement ses adieux des la veille.
13 fivrier; Aden.

Nous commenqons i compter les jours; en voili dix de
passes, et bien bien lentement! C'est aujourd'hui le mercredi des Cendres. Le Carame commence: ce sera pour
nous un Cardme de nouveau genre; pas de jeune, mais pire
que le jeune... vous me comprenez!
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Depuis Port-Said, le temps se maintient frais et les indigenes sont restis dans leurs huttes vers Suez. Ainsi on n's
vu que deux on trois chameaux qui out beaucoup interess6
nos soeurs qui les voyaient pour la premiere fois. Quantt la
mer Rouge, qui est ordinairement tranquille en toute saison, bier elle a roul6 notre pauvre bateau dans tons les sens.
Aujourd'hui, tout le monde est ressuscit6. Le PNre des
Missions etrangeres nous a dit la messe, car M. Aroud est
malade; heureusement, les chaleurs ne sont pas tres fortes
jusqu'ici, et nous esperons que des soins l'aideront a se
debarrasser de ses fievres. On nous dit qu'il y a i Aden us
h6pital tenu par des religieuses; mais une bataillede barques et d'indigenes qui se disputent les passagers, nous fait
renoncer a nos projets et nous restons tranquilles i bord, vu
surtout que le vent est favorable; en effet, ii emporte loin
du bateau ]a poussirre du charbon, ce qui nous economisera une cornette, lesquelles, d'apris un inventaire de prudence que nous avons fait sur la mer Rouge, seront a peine
suffisantes, mame s'il n'y a pas d'accident. Le pont est bient6t envahi par des indigenes qui veulent vendre les specialitrs de leur pays, tels que colliers en corail, eventails en
plumes d'autruches, etc. Un garcon, noir comme le chocolat, vetu d'une moitii de chemise blanche qui laisse voir
des jambes et des bras maigres comme des batons, m'approche en me montrant deux rangies de dents aussi blanches que l'ivoire; il veut me vendre un collier. Pas moyen
de me debarrasser de lui; ii parle un mauvais anglais et ii
est heureux d'etre compris. a Portez done qa aux dames,
lui dis-je, elles vous I'acheteront. - Et vous? ripondit-il,
vous n'etes pas une dame? 11Ireprit son collier et je ne
l'ai pas revu.
Sur I'ocean Indien; 18 fvrier, lundi.

Demain soir, nous arriverons a Colombo et nous serons
Smoiti6 chemin. L'Ocdan est si tranquille dans cette saison, que de toute la semaine nous ne nous serious presque
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pas aperques d'etre sur mer, si ce n'est que depuis cinq
jours nous ne voyons plus de terre. Hier, dimanche, on a
ceilbre la sainte messe dans le salon de musique; vingtcinq A trente personnes y assistaient sans nous compter,
saeurs et frPees. Nous avons fiet entre nous notre heroique
martyr de Chine, le bienheureux FranCois Clet.
Nous pensons descendre i Colombo, puisqu'on s'y arrttera environ trenum-six heures.
Oc6an Indien; entre Colombo et Singapour,
22 tevricr 1907.

Quelle bonne demi-journie nous avons passee A Colombo! Arrivdes a sixheures du soir, nous avons eu le temps
de ddbarquer, de prendre le tramway electrique et d'arriver
a une heure convenable chez les sceurs Franciscaines qui
desservent l'h6pial general tenu par une administration
anglaise et protestante. Comme d'habitude, nous avons
trouv6 chez ces religieuses le plus cordial accueil. C'est
bien dans ces occasions qu'on trouve le cent pour un promis par 1'Evangile! Partout oit nous nous arrdtons nous
trouvons une maison ouverte et nous jouissons de la chariet qui nous unit tous en Jesus-Christ. Ces bonnes religieuses nous ont montr4 toutes les salles des malades; I'administration leur a confie toutes les salles des pauvres,
c'est-i-dire de cinq cents a six cents malades. Dans le mnam
h6pital en pavillons separds, il y a des malades payants qui
sont confi6s aux nurses, lesquelles demeurent dans un pavilion de rh6pital. Est aussi annexte une dcole de mddecine pour les indigenes, et les itudiants suivent les visites
des m6decins et font leur pratique a l'h6pital. Tout cela
semble tres difticile i concilier et A coordoaner, mais les
Franciscaines nous disent qu'elles ne trouvent pas de difficult. On leur laisse une grande liberte au sujet de la religion avec leurs pauvres malades.
9Mes bonnes compagnes de voyage oat dti heureuses de
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voir de pres la magnifique vegetation de Colombo, ce terrain rouge, ces indigenes noirs avec leur costume aux couleurs variees et voyantes. Elles ont sembli ressuscitees aussiti6 apres avoir mis le pied a terre. Nous sommes revenues
a bord avant midi; d'autres passagers sont montes a Colombo, le pont est encombri de chaises et de fauteuils:
noire petit chez nous va atre un peu difficile. La chaleur se
fait un peu sentir, mais l'Ocean est toujours bien tranquille.
Saigon, 28 fc•rier 1907.

Nous voilk i bon port. Nous sommes chez les seurs de
Saint-Paul de Chartres pour deux jours. J'ai laissi nos
seurs se promener et voir tout ce qui est nouveau pour
elles; quant a moi, je profite de ces journees tranquilles
pour ecrire et pour eclaircir tant de commissions que je
vais laisser a Hong-Kong et a Shanghai. Ces bonnes seurs
mettent toujours a notre disposition un grand dortoir tres
confortable, leur propre table et une sceur pour nous conduire; elles ont une magnifique chapelle oa les oiseaux
gazouillent toute la journee: malgre le leger grillage
qu'on est oblige de garder aux nombreuses fenatres, ces
petits etres du bon Dieu, trouvent moyen d'entrer et d'y
chanter ses louanges.
Mais je ne vous ai pas encore parl de Singapour ofi nous
sommes descendues chez les Dames de Saint-Maur. Itant
pr6venues de notre passage, ces bonnes Dames dtaient venues nous prendre a bord. Notre malle arrivait en meme
temps que la malle qui venait de Chine a bord de laquelle
etaient cinq sceurs de.Saint-Paul de Chartres et deux Petites Soeurs des pauvres.
Tout le monde a trouvi le plus gracieux accueil chez les
bonnes Dames de Saint-Maur, les mimes dont la maisonmere est a Paris, pres de la Communauti, rue de I'Abb6-Grdgoire. Elles sont &Singapour depuis cinquante-quatre ans
et leur maison a requ des ameliorations considerables; leur
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chapelle est splendide. Elles ont des classes payantes, des
Europeennes assez nombreuses et des orphelines indigenes.
Nous sommes restees quelques heures avec ces bonnes religieuses qui nous ont comblees de cordialitis. L'une d'elles
avec une jeune fille est montee a bord; elle va au Japon et
voyagera avec nous: la jeune file doit etre remise A son
pere A Hong-Kong.
Depuis Singapour, la mer a change d'aspect; si c'est la
bonne saison pour 1'oc6an Indien, c'est au contraire la
mauvaise pour la mer de Chine, laquelle, du reste, est toujours plus ou moins mauvaise. Aussi depuis Singapour tout
le monde a eti malade. Mais tout malaise a disparu en approchant de Saigon. La, drapeaux franqais de tous c6tds.
Le bateau approche du quai o6 une foule deFrancaisattendent les amis, les parents, les connaissances; tout le monde,
ou presque tout le monde descend a Saigon; nous ne resterons qu'une vingtaine de passagers pour continuer; mais
la troisieme classe sera remplie de Chinois qui vont A
Hong-Kong.
Encore huit jours et nous serons au terme... Qu'il nous
tarde d'arriver a Shanghai!
Pres Shanghai, 6 mars 1907.

Quelle mauvaise traversde de Saigon a Hong-Kong!
Nous avons it aussi malades que possible. A Saigon presque tous les passagers sont descendus et d'autres sont montis; mais ce furent de braves Chinois lesquels furent installis dans les cabines autour de nous. Je vous assure qu'ils
s'y etablirent comme il faut avec leurs bagages, c'est-A-dire
avec des corbeilles de poissons sales, des pots d'huile, des
vivres de tout genre... tout cela sentait la peste. Mais ce
n'dtait pas assez, ils fumaient l'opium, et ils avaient le mal
de mer. La mer 6tant trbs mauvaise, les fenetres de toutes
les cabines devaient etre rigoureusement fermees. Imaginez ce que nous devenions toutes six renfermees dans
une pareille atmospiisre, pendant deux nuits et deux jours;
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et, II, il fallait vivre, manger, etre malade et presque mourir... Enfin, grice A Dieu, ces braves gens sont tous descendus A Hong-Kong; on a bien purifi6 l'air et nous pouvons vivre maintenant et supporter la mer de Chine qui est
bien houleuse; on n'a guere le coeur solide et la tete tourne
du matin au soir. Un antre Pere des Missions 6trangeres
et un frere mariste sont encore montis a Hong-Kong, ce
qui a augmente la famille religieuse, laquelle forme presque entierement Pildment passager. II n'y a plus que cinq
ou six messieurs qui vont descendre ou a Shanghai, ou au
Japoa.
Nos sceurs sont descendues a Hong-Kong chez les seurs
de Saint-Paul de Chartres; elles y ont admird les beautes
de la nature, et le port qui est vraiment pittoresque; le soir,
la ville illumin6e, les bateaux et les nombreuses chaloupes
qui traversent dans tous les sens le port, les montagnes qui
l'environnent si gracieusement, parsemies de lumieres, formaient un tableau fantastique. Comme nous devions partir
le matin a trois heures, il a fallu rentrer a bold avant la
nuit; aussi la nuit. a Cti blanche, car on chargeait du charbon et on d6chargeait du riz avec un tapage comme on en
fait a bord des bateaux.
Malgre la mauvaise nuit, nous avons pu avoir la sainte
messe comme A l'ordinaire. Dans toute la traversee, nous
n'avons eu que trois ou quatre jours sans messe. Ma sceur
Ducolombier est toujours vaillante; ceeu chire sour ne
souffre nullement du mal de mer, et mange avec le meilleur
appetit. Le bon Dieu est bien boa de nous en donner une
vaillante; cela nous est de la plus grande utilit. Mime
notre courageuse Anglaise, la soeur Manning, a df rendre
les armes; la peste apportie A bord, j'entends lodeur affreuse apporte par ces bons Chinois, a eu plus d'action, sur
elle et sur moi, que la plus mauvaise mer.
Que nos bons anges nous tiennent compte de nos souffrances!
Sceur CaLCmAGI.
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403 Ning-Po, maison de Jesus-Enfant,
3 avril

90go7.

Ma bien chore Soeur, depuis ma derniere lettre j'ai eu bien
des consolations, car je suis rentrie dans mon cher nid et je
me retrouve an milieu de mes bonnes compagnes et de mes
pauvres. Je commence a peine a me retrouver dans le tourbillon des occupations.
Bient6t nos sceurs commenceront les sorties pour les
baptimes; le temps s'y prate maintenant. Ces jours-ci
j'ai di sortir pour quelques affaires et j'ai rencontri une
famille qui changeait de maison: voici comment cela se
passe. Deux chaises A porteurs, vides, ouvraient la marche.
Elles etaient tres bien garnies et les porteurs marchaientavec
un air bien recueilli. C'est que - a ce que l'on explique dans ces chaises vides il y avait lAme des vieux parents qui
6taient morts dans la maison qu'on quittait, et on les emportait a la nouvelle habitation. Suivait un grand r6cipient
(en chinois ho-kau) rempli de cendres et de feu, ce qui indiquait qu'on allait trouver de la richesse dans la nouvelle
maison; suivaient enfin les chaises de route la famille
vivante. Riches ou pauvres, aucune famille qui change de
maison n'omet cette procession significative.
Le travail va recommencer. Soyons unies dansla priere,
ma bien chore Scur. Et croyez-moi, etc.
Sceur CALCAGNI.

NoTA. - Pour la statistique gindrale des Missions de
Chinepublide pr6cidemment, il faut lire i la page 43 : a Les
Viergesdu Purgatoire qui 6taient 25 sont 55; les maitres
d'dcole qui dtaient 365 sont i273. > Ce sont les chiffres
marquis an tableau d6tailli, page 39.

AFRIQUE
ABYSSINIE
La revue de I'CEuvredes colesd'Orientpublic la lettre suivante dans
son numero de mars 90o7. Elle est emouvante par ce qui concerne It
famine; elle est instructive aussi - et nous savons que nos lecteurs
d6sirent ces details - par Iindication des ceuvres entreprises par les
Missionnaires pour la sanctification des fiddles et pour I'dducation des
enfants et du clerg4.

Lettre de M. GRUsON, Laariste, superieurde la Mission
d'Abyssinie, A Mgr CHARrETANr, directeur gineral de
l'(Euvre des icoles d'Orient.
Aliti6na, le 6 janvier 9go7.
MONSEIGNEUR,

A 'occasion du renouvellement de I'annie, la reconnaissance m'impose le devoir bien doux de vous offrir les voeux
que mes confreres et moi nous faisons pour vous et votre
belle CEuvre des ecoles d'Orient. Veuillez en agrder l'expression respectueuse et toute filiale.
Vous avez sans doute appris, Monseigneur, la nouvelle
de la famine qui disole cruellement nos contrkes. Les sauterelles ont passe sur ce malheureux pays comme un feu
devorant. Recoltes, feuillage des arbres, herbes des prairies, tout a disparu. La stupeur, le d6couragement, le
disespoir se sont empares de nos pauvres Abyssins. On voit
des sc6nes dechirantes de m6res qui,n'ayant rien a donner
a leurs enfants, se laissent 6garer par la douleur et battent
ces innocents qui se plaignent d'avoir faim.
Nous voudrions soulager ces infortunes et les arracher a
la mort... Puissent nos frdres d'Europe entendre ce cri que
nous poussons vers eux I
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Comptant sur la Providence, nous n'avons pas hesite a
rouvrir nos icoles de garqons et de filles. Tous sont internes et gratuits, ce qui nous impose des d6penses tres fortes
en tout temps, car il s'agit de donner absolument tout h
nos eleves. Mais, cette annie, le prix des vivres est exorbitant et notre budget m'inspire de cruelles inquietudes.
Je le sais, Monseigneur, ITEuvre des icoles d'Orient
nous a alloue un secours de iooo francs. Nous lui en
sommes, mes confreres et moi, profondiment reconnaissants. Toutefois, cette annie, nos besoins etant exceptionnels, j'ai la confiance que vous voudrez bien nous accorder
un secours exceptionnel.
Pour les affambs et pour nos dcoles en detresse, je vous
tends la main, et je suis sOr d'avance que mon appel ne sera
pas miconnu.
Et maintenant, Monseigneur, permettez-moi de vous entretenir de notre s6minaire abyssin d'Aliti6na.
L'intirit serieux que vous voulez bien lui porter m'impose ce devoir de vous donner quelques details sur cette

oeuvre.
Fonde en 1898, c'est-a-dire aussit6t apres notre retour
en Abyssinie, le siminaire abyssin d'Alitidna n'a pas tard6
a prendre les memes d6veloppements que celui de Keren
fondd par nos pridecesseurs. Ce dernier seminaire est restd
entre les mains des RR. PP. Capucins italiens qui nous
ont remplacds dans la prefecture apostolique de l'Erythrie.
GrAce a notre sdminaire indigene, I'avenir parait assurd :
nous aurons des pretres, beaucoup de pretres instruits et
d'une pi6ti solide. Deja cinq de nos 16eves ont requ l'onction sacerdotale et sont pour nous des auxiliaires d'autant
plus pr6cieux que les Abyssins, comme les autres peuples
d'Afrique, aiment davantage les prdtres de leur couleur.
Nos sdminaristes sont au nombre de cinquante. La modicite de nos ressources nous oblige A ne pas ddpasser ce chif-
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fre. C'est un malheur, car, si nous pouvions recevoir une
centaine d'6l6ves, nous les trouverions facilement, et le bien
qui en resulterait serait immense.
Comme tous nos eleves sont internes et gratuits,les frais
qu'ils nous imposent sont effrayants pour notre pauvre
petit budget. Pardonnez-moi cette expression, nous nous
demandons continuellement comment nous pourrons joindre les deux bouts...
Dans nos classe, on e6udie le ghee; (langue liturgique) et
I'amarigna(langue officielle de l'Abyssinie). Ajoutez a cela
r'histoire, la gdographie, les mathimatiques, I'criture
sainte, la thiologie, etc. Nos jeunes Abyssins sont inielligents et nous consolent par les meilleures dispositions. Ils
nous aideront a tirer la vieille Ethiopie de son sommeil dix
fois sdculaire. Avec des secours plus abondants, j'ose vous
demander, Monseigneur, de ferventes priares pour la conversion de ce peuple si interessant.
Veuillez agreer, etc.
Ed. GRUSOx,
Superieur de la Mission d'Abyssinie.

MADAGASCAR
Lettre de M. BRUNEL, pritre de la Mission, A M. A. FIAT,
Supdrieur gindral.
Mamombo, le 4 mars 1907.

J'ai plaisir, en ces jours de priparation aux fetes de
Piques, Avous dire comment vit et se ddveloppe, quoique
avec lenteur, A la maniere des tout jeunes enfants, le petit
groupe de chrdtiens que Notre-Seigneur s'est choisi au fort
village de Manombo.
Monombo est un village an bord de la mer, peupli de
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gens simples, occupis de barques, de filets et de poissons,
comme itaient les gens de Capharnatim oil Notre-Seigneur
avait sa maison, et il est ainsi vraisemblable que plus
d'un detail de son apostolat se verifie ici plus litteralement
et minutieusement qu'ailleurs; j'ai sous les yeux, en gros,
I'horizon qu'il avait lui-meme: les modes de voyage ordinaires sont les mrmes, la barque ou la marche a pied;
c'est sa parole claire et simple qui convient, presque sans
commentaire, aux jeunes chretiens d'ici, amateurs de sermons courts, et des petites historiettes interessantes que
sont les paraboles de I'Ivangile. Et j'ai grand soin de leur
faire remarquer que ce que je leur dis n'est pas une serie
de leIons imagin6e par les blancs, mais une histoire vecue
autrefois et contee A nous par de bons thmoins. Enfin la
nourriture est celle qu'avait Notre-Seigneur, et souvent
jusqu'a la recette de cuisine : griller un poisson sur des
charbons, tout uniment.
Dans ce petit cadre, que j'aime A me figurer si 6vanglique, la vie coule aussi douce qu'ailleurs, remplie des
menus devoirs auxquels doit se plier partout l'instituteur
.et le catechiste d'enfats insouciants, et des mille petites
consolations qu'une sollicitude attentive. peut tirer des
efforts auxquels des enfants, dans tous les pays aussi sans
doute se laissent amener par amour du Sauveur, tant
qu'ils.sont encfe seulement enfants. Les quelques douzainesque j'ai baptises ici sont restisdociles; is font bien
ce qui leur est demande pour se priparer A la communion
de chaque grande fete: ils out du zele a servir la messe le
matin, et le soir, apres la classe, presque tous vent faire
leur minute de visite an saint Sacremem; il y en a toujours
cinq A la maison qui, pour un tout petit salaire qui leur
permet de vivre et de s'habiller sommairement, font tons
les ouvrages de la maison, aides d'ailleurs dans les plus
gros, par un vieux solide compere tres complaisant A leurs
fantaisies, comme un grand-pere Acelles de petits enfants :
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un mulet mis en reforme par la troupe, et acquis &bon
compte.
Je lisais I'autre jour une parole de Mgr Delamaire
qu'avec la petite exp6rienee que je peux avoir d'ancien Cilve
d'6cole laique qui a entendu traiter de haut 'Eglise, les
cures et les nobles, j'ai crue tres juste : c Nousn'arriverons
a rien, disait-il, tant que nous n'aurons pas obtenu des
instituteurs au moins une neutralite bienveillante. a 11 se
irouve heureusement, jusqu't aujourd'hui, que je suis en
meme temps le pretre requ par le petit nombre de ceux
que le bon Dieu a predestines i 6tre siens, et l'instituteur recu par la bonne majoriti des peres et meres : je peux
done m'offrir mieux qu'une neutraliti bienveillante, et
beneficier de l'influence que donnent les deux fonctions,
et c'est grace A cette double facilitd, encore augmentee ici
par le fait qu'il n'y a pas d'Europeens, que je dois de pouvoir avancer un pen mon travail. Quand ces facilitds disparaitront, il faudra, pour reussir encore, de bien saintes
gens, tels au reste que je vois qu'il s'en prepare toujours
dans la Congregation.
Ce qui se fait ici de bien n'a done sujet de donner de
I'orgueil a personne. HIlas! il s'en fait pen, et ce peu est
moins le fruit de notre travail que Paboutissant d'un concours de circonstances ordonnies par la Providence. Si
le sud de Madagascar a des chr6tiens, ce n'est pas non plus
qu'il se soit montri d6sireux de connaitre la loi du bon
Dieu :les Peres JRsuites sont veaus ici autrefois et n'ont
rien trouve que des gens prompts au pillage. 1 fallu la
conqu&te pour les faire tenir en place et les persuader de
la sup6riorit6 du blanc: autrefois, me disait un ancien
colon, vous etiez en train de diner, ii vous tombait dessus
un chef qui vous priait de vous reculer, grimpait sur la
table, s'asseyait les pieds dans le plat, vous faisait asseoir
par terre, mangeait la platte que vous vous dtiez cuisinde,
en redemandait, s'informait du cadeau qu'on lui riservait,
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dit ici. A present, pour I'Europden, de per sa peau blanche,
la situation a changi. Et si nous sommes un peu dcoutes,
c'est done parce que nous sommes Europ6ens.
A Manombo aussi, Pdvangelisation a ete pr6paree par les
travaux d'un ministre protestant norvegien qui vient d'en
partir apres au moins seize ans de sejour. C'est lui qui a
accoutum6 les gens a I'ide du bapteme, et au respect du
nom de Notre-Seigneur Jesus-Christ, et le jour venu oil
les premiers enfants de la Mission catholique out eu a dire
s'ils voulaient 6tre baptisds, il n'y a pas eu de la part des
parents consultes les refus que je craignais un pen.
Le reste seulement me revient dans l'oeuvre faite ici, une
toute petite partie, et vous me trouverez sans doute excusable, d'avoir etd longtemps silencieux, convaincu que
je n'avais rien de presse h crier sur les toits.
11 estvrai, d'autre part, qu'une faveur du bon Dieu n'est
jamais petite, ni une assemblee de chritiens jamais n6gligeable, ni une Ame de peu de prix, et saint Vincent,
comme vous, aurait aime savoir, pour Pen remercier, que
le bon Dieu ne refuse pas ses benidictions aux plus
modestes des siens dans un lointain village malgache.
Ce n'est pas que le diable ait la partie definitivement
perdue : il sait que les Malgaches sont de pauvres gens
volages, paresseux et que rien dans leur caractere ne lui
est redoutable, et it nous abandonne peut-4tre sans peine
1'enfance de quelques-uns, certain d'avoir a lui la jeunesse
de tous, mais a notre tour nous savons que le bon Dieu qui
a fait la jeunesse exubdrante ne l'a pas faite iternelle, et
nous avons confiance qu'il daignera, en consideration des
premieres anndes, se riserver ainsi h Lui, dans ces pauvres
vies, les dernieres, les definitives.
Jusque-la nos intermidiaires, catdchistes-professeurs,
sont bien des fois les premiers A retomber dans les disordres d'une vie paienne. Mais quoi! tant de mal qu'on en

-

410 -

disc on n'en dira guere plus que n'en avaient a dire, jadis,
du clergi de leur temps les fondateurs des s6minaires.
Ils ne se sont pas d6courages, nous ne le ferons pas davantage. Et puis, nous nous souviendrons qu'ailleurs d'antres
ont eu bien d'autres avanies a souffrir que nous ici!
Emile BnuN.L.
Lettres de la smar LAxIRAULT a la srur HANx•EO,

directice du siminaire des saurs, J Paris.
Farafhanpa, janvicr 1907.

Je ne crois pas rou avair pard

de notre unit de Noel

commencee cette annie i la classe des fdies i Farafangana,
au milieu des enfants chr6tiennes la plupart
Elles ont dormi sur la planche, partageant une couverture pour quatre on cinq. Elles arrivaient dans le plus
simple appareil, avec un chiffon sur la tete en guise de
bonnet, et leur robe roulee dans un autre chiffon et attach6e dans le dos. Le lever a 6tC aussi rapide que le coucher. La messe 6tait bien belle, les enfants ont chanti de
bon cceur, malgre quelques chutes d'endormies. Plusieurs
adultes y ont fait leur premiere communion.
A la leproserie, nous avons eu trois messes aussi, et
tout de suite aprbs, il a fallu aller a la plage, car le bateau
ramenant de France Mgr Crouzet arrivait. Ma soeur Vollaro espirait (car le temps etait tres beau) pouvoir aller a
bord, puisque Monseigneur ne descendait pas; mais dedj
c'itait trop tard pour assurer le retour et nous n'avons pu
qu'assister au dibarquement de M. Mieville, un missionnaire qui a quitti I'Algirie et qui retrouvera ici une vie
moins civilisde, mais plus facile pour I'apostolat ! Par lui,
nous avons eu de bonnes nouvelles des voyageurs et du
voyage et aussi quelques nouvelles de France 4.
i. Depuis Iarrivee de cette lettre, nous avons eu le regret d'apprendre la mort do d6vou& M. MiUdille.
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Voila deji un mois depuis que j'ai manque le courrier,
et le bateau est sous nos yeux, prit a panir pour FortDauphin. Cest vous dire que je profite du dernier moment,
car je voudrais bien ne pas 4tre en retard. Ce bateau ramene
chez lui M. Pierre Praneuf, qui a etd donner la retraite aux
soeurs, a Pile Bourbon. C'etait la premiere fois depuis
trente ans qu'on y voyait arriver un Lazariste. Aussi, vous
jugez s'il 6tait anendu et s'il a etc bier requ Si saurage
que soit Madagascar, A c6td de Bourbon, nous avons ici
Pavantage d'avoir des Lazaristes.
Je vous assure que le travail ne leur manque pas, et leur
devouement s'exerce sur une grande echelle : les classes,
la paroisse qui s'etend sur un terrain immense, sans compter la leproserie, relativement iloignee, et les catechismes
qu'il faut faire a toutes sortes de catigories. II y a aussi A
faire, en quelque sorte, la chasse aux eleves; si lon ne va
pas chercher les eafants, ils ont toujours quelque chose
d'utile i faire, comme chercher des fruits dans la fordt on
faire la dinette dans les cases vides. Et jamais les parents
ne les obligent a venir a 1'icole: a II ne veut pas a, r6pondent les parents, et Lout est dit.
Les occupations ne nous manquent pas, a nous non plus,
et il y a toujours quelque chose de nouveau pour nous
occuper. Je crains que cette lettre ne vous apporte un parfum peu commun et qui n'est pas sur la lisle des choses
prohibdes. Depuis deux jours, je jouis d'une forte odeur
de... requin, ce qui ressemble fort a l'huile de foie de morue. On en a capture un sur nos rivages et on nous en a
apport6 a acheter. C'est un mets qui n'est point didaigni
ici, et j'ai pu regaler tout un village; ii fallait voir 1empressement de toutes les femmes qui arrivaient avec un
panier et une feuille en guise de vaisselle, pour participer A la distribution. La table 6tait aussi du pays : un
pan de muraille d'une maison qu'on changeait de place,
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muraille de tige de palmier voyageur. C'est si commode
pour changer de pays; l'autre jour, je voyais un brave
homme partir en pirogue avec sa maison chargie dessus;
s'il n'allait pas trop loin, le soir, ii y aura mange et dormi.
Vous jouissez du bonheur de voir de pres et de soigner
des pauvres et des malades; quoiqu'en pays chretien, vous
avez des gens i convertir comme nous. Ce n'est pas que
la matiere manque ici, mais bien la bonne volonte et la
force pour renonceri de vieux usages, a des habitudes plus
faciles.
Le i5 mars, anniversaire de la mor de notre venerable
Mere et fondatrice, Louise de Marillac; nous avons eu la
joie de voir notre venerable Mere se choisir une filleule!
Cette bonne Louise itait affreuse iavoir: maigre comme
un squelette et tatoude de suie des pieds a la t6te, remide
souverain, parait-il, pour son mal, mais qui cependant ne
la gudrissait pas promptement. Pour que le baptdme filt
valide et que''eau pQt toucher le front, j'ai du bien laver
la tite de notre catechumbne.
II y a des gens qui oat de plus terrestres prdoccupations,
un homme entre autres qui vient demander la somme
ronde de 20 centimes pour acheter... une femme I Mon
requin avait encore plus de valeur, mais aussi, il yen avait
pour beaucoup de monde...
Veuillez nous continuer le pr6cieux secours de vos pri6res, etc.
Soeur LAMIRAuLT.

AMERIQUE
SALVADOR
En attendant que soient form&s des prrtres au ministzre du catechisme,--car eux seuls peuvent y suffire et le remplir d'une maniere
generale et durable dans les paroisses,-et au ministare d'aum6niers
d'hopitaux, les prdtres de la Mission s'emploient a la fonction de catdchistes. La lettre suivante donne sur ce sujet d'interessants details.

Lettre de M. CHOISNARD, pritrede la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
San-Salvador, 21 mars

90o7.

Voilk que notre oeuvre des cat6chismes commence A
s'organiser; en nous y livrant avec zele, nous repondrons,
je crois, au but d'une maison de mission, en attendant que
nous puissions former un groupe de deux ou trois missionnaires pour aller dvangdliser I'occident du Salvador,
en mrme temps que nos confreres d'Alegria missionnent
dans l'orient.
Notre oeuvre des catechismes est 6tablie dans trois centres : I'hospice de San-Salvador, dirige par les Filles de
la Charite; dans les diverses sections d'une dcole tenue par

des demoiselles frangaises, ecole qui porte le nom de
a Colegio del Sagrado Corazon a; et dans notre maison de
San Jacinto.
ix A l'hospice, M. Peters enseigne la doctrine chritienne
a plusieurs centaines d'enfants confis aux soins des Filles
de la Charitd. II y a des catechismes distincts pour les diverses sections, garqons ou filles, internes ou externes.
De plus, le dimanche matin, M. Peters :fait un catichisme A un grand nombre de jeunes garjons externes,
as'
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ileves des 6coles laiques de la ville : ii y en a actuellement
plus de soixante inscrits, il en viendra d'autres.
2* Aux diverses sections de 'autre ecole, M. Dupeux fait
le catechisme dans les trois sections des filles internes, des
filles externes et des jeunes garcons.
Les eleves de cette 6cole sont dans un milieu un pen
plus elevi que ceux de 'hospice. Mais, fasse le ciel que
nous puissions donner a cette partie de la societd la connaissance des veritis religieuses: car, au point de vue de
rinstruction en matiere de religion, ce sont bien toujours
des pauvres que nous ivangdlisons.
3" Dans notre maison de San Jacinto, nous recevons tous
les jours, dans I'apres-midi, un certain nombre de pauvres
enfants, vrais pauvres ceux-la,. sans. soutien, la plupart
couverts de guenilles. Ils nous arrivent a dix, douze et
quinze ans sans savoir s'il y a un Dieu, sans connaitre le
nom de Jesus-Christ, sans savoir ni Pater, ni Ave, ni faire
le signe de la croix.
MM. Dupeux et Peters itant trop occupis dans les deux
autres centres, j'ai charge notre cher frfre Ramirez de ce
groupe si interessant. It le fait avec un grand devouement.
Je me suis charge de la confession de ces petits va-nu-piedf,
et, prochainement, je compte une ou deux fois par semaine
reunir ceux qui ont itc ddgrossis, pour les preparer a la
premitre communion.
Evidemment, cette oeuvre etablie chez nous, vu les elIments qui la composent, ne peut avoir tout lordre, toute
la r6gularit6 des autres. Nos pauvres petits nous viennent
de bonne volont6, avant leur travail ou apres les classes.
Plus de trente se sont fait deja inscrire. Nous verrons ce
que deviendra Kce cours des pauvres a que la Providence
nous a confi6 sans que nous y pensions.
Puissions-nous, par tous ces catechismes, contribuer a
dissiper, dans un bon nombre d'ames, les epaisses tinebres
de I'ignorance religieuse. Dans la tourn6e que je viens de
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faire a Santa-Ana, Ahuachapan et Sonsonate, j'ai constatd
le miserable etat d'une grande quantite de nos baptis6s.
Un tres grand nombre des malades qui sont admis dans
les h6pitaux n'ont jamais requ aucune instruction sur les
matieres de foi; beaucoup n'ont jamais fait une confession,
ni requ la sainte communion. Je me rappellerai toujours
avec emotion les temoignages de reconnaissance que m'a
donnes derni6rement un pauvre mourant & I'h6pital de
Sonsonate ou j'eiais alle pendant quelques jours faire fonction d'aum6nier. A trente aus, il ne savait rien, ni le mystere de la Trinit6, ni 1'existence du Dieu-Redempteur. II a
fallu lui faire un court resume de l'essentiel, lui apprendre
a faire le signe de la croix. Deux jours avant sa mort, je
lui ai fait faire sa premiere confession et sa premiere communion; il a requ l'extreme-onction, il s'est conserve jusqu'i la fin dans des sentiments de grande patience. II remerciait Dieu de l'avoir conduit a Ph6pital pour faire une
bonne mot.
A I'h6pital d'Ahuachapin, il s'est produit dernierement
un fait bien touchant. Un pauvre vivait bien loin dans la
montagne sans avoii jamais suivi le catdchisme ni rega
d'autre sacrement que tl bapteme. Un colporteur vint a
passer par le hameau; notre brave homme, qui sait bien.
lire, lui achete un livre purement pour se procurer le plaisir de lire : c'tait un livre sur leucharistie. Pendant plusieurs annees, il lit et relit cet ouvrage qui est toute sa
bibliotheque : homo unius libri;il le sait par ceur. Vers
I'age de quarante ans, il tombe malade et se fait conduire
par monts et par vaux al'h6pital d'Ahuachapin. A peine
arrive, il s'adresse a la soeur chargee de la salle des hommes: a Ma soeur, dit-il, oi se trouve done ce Dieu cachi
sous les apparences du pain et du vin; je voudrais bien ie
connaitre. J'ai lu un livre qui en dit des merveilles. v
La Providence ouvrait la voie large pour l'entr6e di
J6eus-Christ dans cette Ame. Intelligent et courageux, notre
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malade se mit a apprendre un resumi de la doctrine chretienne, il sut vite ses prieres, assista malgr6 sa faiblesse tous
les jours au saint sacrifice de la messe par d6votion k Jesushostie. II fit sa premiere confession, sa premiere communion avec une vraie ferveur de niophyte. 11 guerit de son infirmite et retourna a sa chaumiere, passer sa vie en actions de
graces poursa premiere et peut-etre sa derniere communion.
Ah! dans les h6pitaux du Centre-Amerique, on se sent
dans sa vocation d' c 6vangeliste des pauvres a! J'ai joui
vraiment pendant les quelques jours que j'ai passes a lh6pital de Sonsonate, non seulement en preparant les mourants a bien paraitre devant Dieu, mais en catichisant les
plus valides qui se reunissaient avec joie a la chapelle et
icoutaient avec avidite les quelques paroles que je lear
adressais pour les preparer a faire leur confession et leur
communion pascale.
En ce moment, il y a guerre entre le Salvador uni i
Honduras, d'une part, contre Nicaragua. Le gouvernement
de Salvador vient de demander des sceurs pour une ambulance etablie a Cholutea (Honduras), avec un missionnaire
comme aum6nier. M. Charles Hetuin vient de partir d'Alegria pour aller rejoindre au port de La Uni6n les sceurs
.qui se sont embarquees ce matin i Acajutla.
II y a ici beaucoup de bien i faire. Et il me semble que
Dieu benit les efforts des missionnaires soit ici, a San-Salvador, soit &Alegria.
Daniel CHOISNARD.

PANAMA
Lettre de la saur G<EURY d la tr6s honorde M&re KIEFFER.
Panama, i - avril 1907.

Je n'ai pas repondu &votre lettre relative a la fondation
de David, parce que j'attendais des instructions de ma soeur
Roch a ce sujet, et presque en meme temps nous arrivait
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I'annonce officielle que nous passions a la province de
Guatimala.
Une peine est celle que me cause le depart de nos sceurs
amiricaines; elles retournent samedi, 6 courant, aux EtatsUnis, et nos autres sceurs de Ihopital Saint-Thomas les
suivront prochainement. Nos sceurs americaines vont etre
remplacees par des hommes, et nos sceurs francaises et
colombiennes par des infirmieres allemandes, protestantes
sans doute.
Au milieu de nos dpreuves, Notre-Seigneur nous envoie
quelques consolations. Le 26 mars, le feu a pris dans la
maison voisine de la n6tre. Je ne puis vous dire, ma tres
honoree Mere, avec quelle ardeur tout Panama s'est porti
chez nous, pour nous defendre du malheur qui nous menaqait. Nos bons missionnaires ont emportd le saint Sacrement chez eux, parce que le feu edait du c6tt de 1'eglise.
Moi, contre toute ma volonte, j'ai eit enlev6e de force de
notre maison, et le consul am6ricain, voyant qu'on m'emportait, a voulu absolument qu'on me fasse entrer chez lui.
On a mis une telle ardeur a lutter contre le feu, qu'a neuf
heures du soir, il dtait completement eteint. Tousles jeunes
gens qui avaient frequentd notre icole s'encourageaient A
travailler et a maintenir 1'ordre, en se disant Pun aI'autre:
a 11 faut sauver cette maison, c'est la ndtre; c'est ici que
nous avons fait notre premitre communion et que nous
avons requ Pinstruction que nous possedons. a La bonne
volonte de ces braves enfants a et6 bdnie; nous n'avons
rien A deplorer; il n'y a qu'A rendre des actions de graces
au bon Dieu.
Sceur GaaURY.
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BRESIL
Lettre de M. Guillaume VAssEN, pritre de la Mission,
i M. Dm wENE,
Visiteur, a Rio-Janeiro.
N. S&Mae dos Homens, Carava, Minas; 9rmars 1907.

Selon la demande que vous m'en avez faite, je vous envoie un compte rendu abrige des travaux des missionnaires du Caraga, pendant ces Irois dernieres ann6es, 1904,
[go5 et 19o6.

Nous avons pr&ch quarante-deux missions et huit retraites.
Voici maintenant quelques particularitis sur quelquesunes de ces missions.
A San Domingos do Prata, les principaux de la ville
etaient d'opinion qu'il ne fallait pas recevoir les missionnaires qui, disaient-ils, sont generalement des personnes
ignorantes. M. le cure leur dit, que, toutefois, il est bon
d'essayer. La reception est froide.
Les premiers jours, il n'y a guEre que les va-nu-pieds
qui s'adressent aux missionnaires, les principaux paroissiens se confessent &M. le cure. Aprbs une semaine, tout
change de face; on ne veut se confesser qu'aux missionnaires, ce qui est un sujet de joie immense pour le bon
pretre qui voit ainsi tomber un prijugi qui faisait tant de
mal a sa paroisse. Celui qui, le premier et le.plus ndergiquement, avait opine qu'il ne fallait pas recevoir les missionnaires, se confesse comme tous les autres et exige que
nous allions passer un jour a safalenda, ce que nous acceptons pour nous reposer un peu, apris la mission, du
poids de trois mille trois cents confessions. Au depart, plus
de cent cavaliers nous accompagnent, jusqu'i une distance
de 5 kilometres, en chantant les cantiques de la mission.
En repassant, un an plus tard, par la mtme ville, le prdsi,
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dent de la cour d'assises suspend les s6ances en disant an
jury > a Les missionnaires vont arriver; allons, a cheval!
allons A leur rencontre. » Alors, cavalcade nombreuse, et
comme toujours, force musique, pitards et discours, mdme
.en francais.
A Babylonia, paroisse voisine, on nous avertit qu'un
pauvre vieux est en danger de mort. 11 habite h une vingtaine de kilom6tres du bourg, au milieu des bois. M. Thoor
monte aussit6t a cheval. Mais le malade ne veut pas entendre parler de confession; il se fache, en vient presque aux
insultes : a Vous dtes trop jeune, dit-il, pour entendre les
pichs d'un vieux qui ne s'est pas confessse depuis quarante a cinquante ans. z I1 accepte toutefois, quoique a
contre-coeur, la midaille miraculeuse. Le lendemain, le
pauvre vieillard, tout malade qu'il est, monte h cheval et
avec tome sa famille se presente it l'glise, cherchant le
jeune missionnaire pour confesser ses vieux peches. 11 est
mort pen de temps apr6s.
A 1'extrimite opposee de la paroisse, au fond des forets,
sur les bords du Rio-Doce, un autre vieillard est h la mort.
Apres I'avoir mis sur un brancard, ses fils l'apportent jusqu'a la distance de 12 kilometres du village.:Ne pouvant
pas venir plus pres, on avertit un missionnaire qui va lui
administrer les derniers sacrements. II est mort le lendemain.
A San Jose da Lag6a, nous avons cr66, pendant la mission, un nouveau cimetiere, de 5o mitres de long et de 25
de large, aveccl6ture en pierre. C'est ici Phabitude que la
foule qui est accourue pour la mission, rende quelque service matdriel de ce genre. Or, dans le cas present, ce n'etait
pas un petit travail d'extraire de la carriere sept a huit
cents chars de pierres, de transporter tout cela et de construire un mur de 1 5o metres d'6tendue, en quinze jours.
,Les femmes, par exemple, qui transportent une grande
partie de ces pierres sur leur tete, en savent quelque chosc.
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La mission la plus importante de 19o4 a 6td celle d.Ita bira.On nous avait pourant conseilld de ne pas y aller,
disant que nous n'y obtiendrions rien et que peut-itre nous
serions mal requs. Les resultats ont etd magnifiques: quatre mille cinq cents confessions. Au milieu de la mission,
nous avons pris un jour de repos que nous avons passe a
la cilKbre fabrique de tissage de la Unido Itabirana,oh
nous avons ete magnifiquement trait6s par les proprietaires
et les directeurs de lentreprise. Un an plus tard, quand
nous sommes passes par le mime endroit, pour nous rendre A une paroisse voisine, on a donn6 un jour de cong6 A
tous les ouvriers, en 'honneur des missionnaires. Cela
vous montre combien ce peuple est bon,combien, surtout,
ii est religieux : plus de cent personnes ont alors profiti de
ce court passage pour se confesser et communier Ala messe
que nous y avons c6elbr6e.
Nous avons termin l'annoe par la mission de SainteAnne, A Rio de Janeiro. Vous savez comment la revolution du 14 novembre a coincidi avec les saints exercices.
Au milieu du sermon d'ouverture, eclate la fusillade autour
de Prglise; les femmes commencent a crier et a tomber en
defaillance; je me mis aussi a crier du haut de la chaire de
toutes mes forces: a Ne craignez rien, nous sommes dans
la maison de notre Pere, laissez le monde faire du tapage,
restez tranquilles. a Apres avoir essayd pendant deux on
trois jours, nous avons du suspendre la mission, vu qu'il
etait dangereux de se hasarder dans les rues. Apres que le
calme se fut ritabli, nous avons repris nos travaux qui ont
donni de beaux resultats dont les plus consolants furent
deux cent trois mariages de concubinaires.
En I905, nous avons preche seize missions et trois retraites.
A Santa-Maria, nalgr6 le mauvais temps, nous avons eu
une belle assistance. Sous la pluie, an moins assez souvent,
.on a transporti des centaines de chars de pierre et construit
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un mur tout autour de l'eglise. Dans ces circonstances,
combien de pauvres gens gardent jour et nuit leurs habits
mouilles sur le corps. Combien meme qui souffrent de la
faim! Partis quelquefois de bien loin et avec l'intention de
n'assister que deux on trois jours A la mission, par consequent avec peu de provisions, ils restent une semaine et
m&me quinze jours, prefirant s'exposer a mille privations
plut6t que de perdre le reste de la mission. Je me rappelle
qu'un soir, vers neuf heures, il y avait un groupe de femmes assises le long de l'gglise: c Allez dormir, leur dis-je;
il est neuf heures. - Nous n'avons pas oi dormir.- Mais
alors, qu'est-ce que vous allez faire?- Cest ici m&me que
nous allons appuyernotre tate. - Qu'est-ce que vous mangez-li ? - De la farine. - Vous n'avez pas autre chose ? Non; mais cela ce n'est rien; etre avec les missionnaires
cela rassasie notre faim. , Le lendemain, j'ai parl6 a deux
riches fermiers, qui, pendant le reste de la mission,.ont
donnie manger a tout ce monde. Vraiment, il n'y a pas de
missions comme au Bresil. Est-ce qu'une reponse comme
celle de ces pauvres femmes ne paye pas toutes les fatigues
d'une journde?
LA oh je me suis vu dans 1'embarras, c'est a San-Domingos. M. Thoor avait dO retourner a la maison, etant serieusement indispose. L'infatigable et tout divoud M. Matha
dtait au lit avec une forte fi6vre. Or, des milliers de
personnes attendaient pour se confesser. Heureusement
M. Hoffman, profitant des vacances, dtait venu a mon aide.
Un soir, apres unejournde tres laborieuse, j'apprends qu'une
personne est a la mort, i 18 kilometres de distance. Que
faire ? Je monte en chaire, je demande deux bons chevaux
et un homme de bonne volont6 comme guide. Un jeune
homme rdpond du milieu de la foule.: . J'ai deux bons
chevaux sous la main; je vous accompagne. a Nous partons.
Le long du chemin,mon compagnon me raconte force.histires tragiques : a C'est ici qu'on a tud un tel, li qu'on a
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assassine un autre. n Ce n'est pas tres rassurant, mais, i la
garde de Dieu! A minuit nous arrivons a la maison du moribond. Sa femme - on ne m'attendait pas - live les mains
au ciel: a Dieu soit lou6, il y a si longtemps que mon mari
ne se confesse pas! a Le malade pent encore repondre a
mes questions, mais a peine administre, il expire.
Rentre Aquatre heures du matin, apres la messe, ii a fallu
se remettre au confessionnal.
Une petite mission qui nous a donnd beaucoup de consolation, est celle de Saint-Vincent. C'est une fabrique de tissage. Le directeur 6tait pen dispos6 i accorder aux ouvriers
le temps nicessaire pour assister aux exercices de la mission. Toutefois il nous reCoit bien. Lui-meme se trouve a
1'entrie de la a villa operaria a ou cite ouvriire, avec la
musique :e la fabrique. Au moment oil nous descendons
de cheval, 6clate la pompe Avapeur destinde a alimenter les
chaudieres. Heureusement, ii n'y a pas d'accident de personnes, c'est beaucoup sans doute. Mais voila le c6td pratique, c'est que toute la fabrique se voit oblig6e a ch6mer
durant quatre ou cinq jours. Cong6 done sur toute la ligne
et en avant la mission !... Tous les ouvriers se sont confesses. Nous avons, outre cela, fondd les conferences de
Saint-Vincent dans cette fabrique deji placie par son fondateur sons le patronage de notre bienheureux Pere.
En 19o6, nous avons prech6 treize missions et quatre
retraites.
C'est la r6gion Matta da Leopoldina qui nous a occupds
presque toume l'annde. C'est une zone cafdiere. On ditordinairement: terra de cafi, gente sem fe . Cependant il ne
faudrait pas trop prendre au pied de la leitre le proverbe
br6silien. Sans doute, la multiplication des voies ferries
(la Leopoldina-Railway a plus de 2 ooo kilomrtres d'ex-tension), les richesses faciles, I'el6ment itranger qui n'est
si. Terre

i Pon
'
cultive le caf, population saees foi.
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pas toujours le meilleur, ont largement contribu6 i augmenter Pirreligion et surtout la corruption, mais enfin on
pourrait trouver pire.
Nous arrivons a Rio-Branco, accompagnes de M. Gareil
qui, pendant ses vacances, desire s'initier aux travaux des
missions. On est tres prevenu contre les missionnaires; A
cause de cela, la riception.est tres froide. D'abord on se
demande quel mobile anime ces envoy6s; mais bient6t, a la
curiosite succede l'attention; enfin un courant de sympathie s'etablit. La mission a ete tres bonne; la preuve en est
dans trois mille cinq cents confessions et cent mariages de
concubinaires. On nous a fait oublier la mauvaise reception
en nous traitant avec beaucoup d'6gards pendant les trois
semaines qu'ont dur6 les saints exercices, et surtout en
nous visitant a la mission suivante, A 15 kilometres de distance, musique en tete.
La bonne reussite de cette mission a tdi pour nous Ie
passeport pour toute la region.
Apres cela nous nous sommes presentis sans crainte i
Catagua;es.C'est 14 principale ville.de la Motta da Leopoldina. II y a lI station de chemin de fer, fabriques,
beaux parcs, et aussi, malheureusement, loge maqonnique
et temple protestant. A la station, plus de mille personnes
nous attendent, avec musique et petards, cela va sans dire.
La mission commence; l'eglise ne suffit pas pour la foule
qui accourt, il faut precher dehors. Mais oit? Au deli du
parvis s'6tend le parc avec ses kiosques, ses fontaines, ses
pelouses, ses bancs, avec, par consequent, la tentation continuelle de se promener, de causer et de fumer pendant:le
sermon. Eh bien! voyez la docilite de ce bon peuple. Ces
quatre a cinq mille personnes se groupent autour de la
chaire,dans le petit espace qu'il y a entre l'glise et le pare,
suivant ledesir exprime par les missionnaires.
Quoique accoutume i bien des choses consolantes, j'ai
trouv6 cela admirable, parce que, enfin, on n'dtait pas i la
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campagne, mais dans une ville comospolite. Ily avait dans
cet auditoire des personnes de toutes nations et aussi un
pen de toutes religions.
Voila, Monsieur le Visiteur, un court resume de nos
travaux depuis trois ans. Impossible de vous raconter
toutes les aventures auxquelles on se trouve expose quand
on voyage neuf mois de I'annie. Quelquefois on l'dchappe
belle. Un soir, nous nous engageons sur un pont. Les chevaux vont bon train. Mais nous voila tout a coup dans la
riviere. Une inondation avait emporte la moitid du pont;
de la, la descente imprivue et disagreable. Heureusement
il y avait peu d'eau et nous en avons Wt6 quittes avec passablement de boue.
Devant ces protections visibles de la Providence, nous
nous repitons souvent ces paroles du proph6te : Digitus
Dei est hic. Nous reconnaissons parfaitement que de nousmemes nous ne sommes rien et ne pouvons rien. De temps
en temps, Notre-Seigneur nous le fait sentir. A Laranjal,
aprds huit jours de mission, presque pas d'auditoire, encore
moins de confessions. Alors commence le mois du SaintRosaire. Nous exhortons notre petit auditoire a prier la
reine du Saint-Rosaire pour la conversion des p6cheurs.
Du jour au lendemain, I'glise ne suffit plus a contenir la
foule et les missionnaires ne peuvent venir a bout des confessions.
Voici Pensemble de nos travaux, ces trois dernieres
annees, y compris ceux de nos chers confreres du college,
qui, pendant leurs vacances, ont coutume de precher quelques retraites ou missions:
Confessions, 78 62 ; mariages de concubinaires, i o35;
confdrences de Saint-Vincent, 5; Dames de Charit6, ii;
calvaires drigis, S8; nouveaux cimetieres etablis, 4.
Guillaume VAEssEn.
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
57. -

LES INDULGENCES

ATTACHEES AU SCAPULAIRE ROUGE

DE LA PASSION SONT APPLICABLES AUX AMES DU PURGATOIRE. (S.

C. des Indulgences, 24 avril 1907.)
BarATtIws

PATES,

Augustinus Veneziani, Procurator Generalis Congregationis Missionis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humillime petit, ut
eadem Sanctitas Vestra omnesetsingulas indulgentias christifidelibus
Scapulare rubrum,Passionis gestantibus hucusque a RR. PP. concessas, animabus quoque defunctorum applicabiles benigne declarare
dignetur.
Et Deus, etc.
Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita,
utendo facultatibus a SSmo Domino Nostro Pio PP. X sibi tributis,
benigne annuit pro gratia juxta preces: excipienda tamen plenaria
Indulgentia in mortis articulo lucranda. Contrariis quibuscum nonobstantibus.
Datum Romae e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 24 apriiis 1907.
S. Card. CaroMI, Praefect.
L. S.
D. PAxnc, Archiep. Laodicen., secret.

58.

--

D

POUVOIR DE CONFESSER PENDANT LES VOYAGES SUR

Void deux decrets rendus publics r6cemment sur cette
importante mati&re; le premier est du 23 aot 90o5, Ie second
est du 12 d6cembre 1906.
i. - In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis Emi ac
Rmi Dni decreverunt :
Sacerdotes quoscumque maritimum iter arripientes, dummodo vcl
a proprio Ordinario, ex cujus diocesi discedunt, vel ab Ordinario,
portus cujuslibet intermedii, per quem in itinere transeunt, sacramentales confessiones excipiendi, quia digni, scilicet, atque idonei recogoiti ad tramitem Cone. Tridentini, sess. XXIII, cap. XV. de Refor.,
facultatem habeant vel obtineant; posse toto itinere maritimo durante,
sed in navi tantum, quorumcumque fidelium secum navigantiumconfessiones excipere, quamvis inter ipsum iter navis transeat, vel etiam
aliquamdiu consistat diversis in locis diversorum Ordinariorum juriadictioni subjectis.
Sequenti vero feria V, die 24 ejusdem mensis et anni [19o5j, SSmus
D. N. Pius Papa X decretum Emorum PP. approbavit.
I. Can. MA•cum, S. R. et U. 1. Notarius.
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2. - In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis Emi ac
Rmi Dnidecreverunt :
Supplicandum Sanctissimo ut concedere dignetur sacerdotes navim

_ de quibus supra, quoties durante itinere, navis consistat,

con•fesi
es ecipere posse turn fidelium qui quavis ex causa ad
navem accda4a ta.norum qui, ipsis forte in terram obiter descendentibus, confiteri p~s

eaftsqe valide ac licite absolvere posse etiam

a casibus Ordinario loci forw
secundum casoai

esrvatis, dummodo tamen quod ad
vet unicus tantum.sit sacer-

spectat. nutl siýitax

dos adprobatus et facile loci Ordinaswim.adsenqueaL

Sequenti vero feria V, die i3 ejusdem mn
uasisant[igo6],SSmus
D. N. Papa X annuit pro gratia juxta Emorum Patl•W sulragia.
Petrus PALOmI.LI, S. R. et U. I. N~ela«i

Nous axons empruntd ces textes i rAmi du clergis
mars 1907, La Revue du clergd franfais, 15 avril 1907,
en donne 'utile commentaire suivant:
a Des confessions pendant les voyages sur mer. - La
mer n'appartient A auun diocese; aussi les confessions sur
les bateaux ne peuvent-alles etre soumises A la regle g6n6rale qui requierrchez tout confesseur les pouvoirs de IOrdinaire du lieu (abstraction faite des pouvoirs ordinaires
des dveques et des curds pour leurs diocesains on leurs
paroissiens).
a Jusqu'en ces dernieres anndes, on' regardait, par une
sorte de fiction juridique, tout bateau comme rattache au
port d'embarquement, et on exigeait pour les confesseurs
des pouvoirs accordds par I'Ordinaire de ce port, aux
termes d'un dicret du 29 mars 1869. Le d6cretdu6 avril
1900 admit la persistance sur mer des pouvoirs dont chaque
pretre jouissait dans son diocese. Mais il serait inexact de
voir daqs ce decret un retrait de la jurisprudence anterieure :ce n'en itait qu'une extension. Car une nouvelle
ddcision, du 23 aout go5, rdcemment publi6e, formule
ainsi la r6gle gdn6rale : Tous les pretres qui entreprena nent un voyage sur mer, pourvu qu'ils soient approuves
a pour les confessions, soit par leurpropre Ordinaire (du dioa cese d'oh ils partent),.soit par l'Ordinaire du port.otL its
u s'embarquent, soit m6me par I'Ordinaire d'un port oit le
21
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a bateau fait escale..., peuvent entendre, sur le bateau seulet ment, pendant tout le voyage, les confessions des fidales
t qui voyagent avec eux, quoique le vaisseau touche on
a fasse escale en des lieux soumis a la juridiction de divers
SOrdinaires a.
K Elargissant encore cette concession, le dicret du 12 decembre 19o6 autorise les prdtres en question, pendant les
escales : t*' entendre les confessions des personnes qui
leur demanderaient de les entendre, qui viendraient sur le
bateau, peu importe pour quel motif; 2° et si eux-memes
descendent a terre, h recevoir les confessions des personnes
qui leur demanderaient de les entendre.
SIls peuvent meme absoudre ces penitents d'occasion des
cas riserves a l'Ordinaire du lieu, sur le bateau toujours,
et a terre pourvu qu'il n'y ait dans la localitd on aucun on
qu'un seui confesseur approuvi, et qu'il ne soit pas facile
de recourir a I'Ordinaire. On voit quels services ces concessions permettront de rendre aux catholiques, parfois pen
nombreux, qui risident en certaines escales des pays lointains.
a De ces dicrets, il me semble resulter clairement que,
pour les confessions sur mer, il n'y a pas a tenir compte des
reserves de droit diocesain, le confesseur pouvant toutefois
faire usage des pouvoirs sp6ciaux qu'il possederait pour les
cas et censures reserves de droit commun.
a A.

59.

-

DI- POUVOIR DE; CONFESSBE

BOUDINHON.

PENDANT

I

LES VOYAGES,

POUR LES MISSIONNAIRES EN CHINE. (S. C. de la Propagande,
4 fevrier 9o7.)
Pluries petitum est a Regularium Ordinum, Congregationum et
Societatu m Moderatoribus, ut presbyteri suorum Institutorum alumni
ad Sinenses Misionesdestinati, perdurante itinere, ne diu Poenitentiac Sacramento priventur, cum duo vel plures sunt, sacramentalem
confessionem excipere turn invicem inter se, tum eiiam aliorum
seum iter agentium possint, quamris juramentum circa Sinenses
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ritus praescriptum nondum praestiterint. Ejusmodi autem preces
quum infrascriptus Cardinalis Sacro eidem Consilio praefectus Smo
D. N. Pio divina Providentia PP. X retulisset in Audientia diei
20 decembris anni 19o6, Sanctitas Sua benigne decernere ac declarare
dignata est: Omnes cujuscumque Ordinis, Congregationis, Societatis
atque etiam e clero saeculari Missionarios seu Presbyteros adSinenses
Missiones destinatos, qui duo vel numero plures consociati ad littora
Sinensia appellunt, durante toto itinere terrestri aut fluviali usque
dum pervenerint ad Missionem sibi respective assignatam, dummodo
ad sacramentales confessiones fuerint legitime approbati, Regulares
scilicet a proprio saltem superiore regulari, alii autem sacerdotes
vel a proprio Ordinarioe cujus diocesi discesserunt velab Ordinario
portus in quo navem conscenderunt, vel etiam ab Ordinario cuiuslibet portus intermedii per quem in itinere transierunt, posse inter se
confiteri, eosque item posse confessiones audire clericorum non
sacerdotum et fratrum laicorum cum ipsis iter agentium et etiam
religiosarum Sororum, si forte contingat aliquas in eodem comitatu
esse ad missiones destinatas, immo quoque vehicula aut cymbas
ducentium, vel sarcinas per iter ferentium, vel alia quacumque
ratione eorum itineris sociorum : non obstanteConstitutione fel. rec.
Benedicti PP. XIV incip. Ex quo, data die 5 julii anni 1742, quae
vetat Missionnaris exercitiumsacri ministerii ante emissum juramentum circa ritus Sinenses, aliisque quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae ex aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide,
die 4 februarii 1907.
A. O. Can. BonatA.
Praef. Arck. S. C. de Propagauda Fide.

De ce texte il rsulte que, malgre la Constitution Ex quo
de Benoit XIV, du 5 juillet 1742, qui interdit l'exercice de
tout ministere aux missionnaires destines A la Chine avant
qu'ils aient preti le serment relatif aux rites chinois, ceuxci pourront ddsormais, en Chine, pendant le voyage pour
se rendre Aleur mission, absoudre les autres missionnaires,
pr&tres, religieuses,frereslaiques,ciercs et les laiques qui sont
charges de conduire les barques, de porter les bagages, etc.,
on qui sont leurs compagnons de voyage i•,uelque titre
que ce soit, pourvu qu'ils soient dejA approuves pour les
confessions.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

io. M. Zangrillo (Alphonse), pretre, de la maison de Florence (Italic), d&cedd le 21 fvrier 1907; 39 ans d'age,
22 de vocation.
I . Frere Perrucci (Franqois), coadjuteur, d6cid6 a Naples
(Italie), le 25 fevrier 1907; 74, 54.
12. M. Delaroziere (Francois), pretre, dec6dd a Montdidier (France), le 4 mars 1907; 56, 3i.
13. M. Grosso (Jdr6me), pretre, dela maison de Paredes de
Nava (Espagne), le 2 mars 1907; 58, 42.
14. M. Ruggiero (Bernard); pritre, decdd iaNaples (Vergini) (Italie), le 6 mars 1907 ; 89i 71.
15. M. Claverie (Jean), pretre dcided A Riobamba (Equateur), le 2 mars 1907; 77, 48.
16. Frere Del Rio (Antoine), coadjuteur, dieced i Madrid
(Espagne), le 6 mars 1907; 69, 45.
17. M. Desmarescaux (Jules), pretre, ddcede A la maisonmere a Paris, le 16 mars 1907; 44, 21.
18. Frere Daly (Timoth6e), coadjuteur, dicedi a Germantown (Itats-Unis), le 2 mars 1907; 8o, 41.
19. M. Simonetti (Michel), pretre, decidd i Plaisance (Italie), le 20 mars 1907; 33, io.
20. M. Gibert (Pierre), pretre, ddcidi A la maison-mere a
Paris, le 28 mars 1907; 78, 57.
21. M. Rignier (Jean), pretre, dec6de a Constantinople, le
25 mars 1907; 89, 66,
22. M. Vilt(Guillaume), pretre, dicdd a Madrid (Espagne), le 2 avril 1907; 58, 41.
23. M. Mieville(Franqois), pr8tre, decdde AMadagascar, eh
mai

1907; 51, 32.

24. M. Bouvy (Emile), prdtre, dec6de A Beyrouth (Syrie),
le 8 mai 1907; 64, 39.
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25. Frere Carrillo (Mariano), coadjuteur, dicede &Madrid
(Espagne), le i

mai 1907; 78, 52.

26. M. Poupart (Aristide), pretre, diCideA la maison-mere
a Paris, le 15 mai 19o7 ; 6o, 36.
27. Frere Paccagnella (Antoine), coadjuteur, decede a
Turin (Italic), le 19 mai 1907; 63, 23.
28. M. Plum (Francois), prdtre, d6ced6 A Theux (Belgique), le 22 mai 1907; 26, 9.

29. Frere Donelli (Joseph), coadjuteur, dccidi6

Mondovi

(Italie), le 17 mai 1907 ; 74, 58.
NOS CHERES S(EURS

Agnes Tomazewska, decedee & la Maison centrale de Culm;
83 ans d'Age, 57 de vocation.
Anne Borek, Prison de Wal-Meseritsch, Autriche; 72, 47.
Zoila Cubas, Hospice de Las Palmas, lies Canaries; 72, 46.
Maria Robles, Ecole d'Alcorisa, Espagne; 26, 4Maria Fos, H6pital de Linares; 54, 36.
Angele Boattini, Maison de la Charit6 de Collegno, Italie;
58, 38.
Marie Campomori, H6pital de Canneto; Italie, 68, 38.
Irma Sabatier, Maison de Charite de Montolieu, France; 85, 57.
Marie Desthable, Hospice d'Orsay, France; 63, 38.
Josephine Pelissie, H6pital general de Castres, France; 78, 57.
Gertrude Baluh, H6pital Saint-Jean de Budapest, Hongrie;
38, 19.
Maria Embil, H6pital de Calahorra, Espagne; 70, 46.

Ursule Verdinek, H6pital de Rann, Autriche; 26, 3.
Marianne Szymankiewiez, Maison centrale de Culm, Pologne;
65, 44.

Ottavia Ganio, Maison centrale de Sienne, Italie; 75, 48.
Antoinette Ceccherelli, Ricovero d'lesi, Italie; 52, 24.
Ersilia Pasqualini, Maison San Salvi de: Florence, Italic;
47, 25.

Teresa Filippone, H6pital militaire de Bologne,. Italie; 63, 47Elisabeth Moran, Orphelinat Saint-Vincent de Boston, ktatsUnis; 67,46.
Zelie Michaud, Maison de Chariti, paroisse de Notre-Dame de
Bonne-Nouvelle i Paris.; 65, 43.
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Hortense Guerin, Maison Saint-Vincent a Lyon; 83, 62..
Amnlie Mizelle, Maison de Charite de Chateau- I'Etxque,
France; 75. 5a.
Laure Dupuis, Hospice des Incurables de Neuilly, France.;
8o, 51.
Marie Brandel, Maison centrale d'Emmittsburg, EtatsUniS;
77, 57.
Maria Espunella, Hospice de Gerona, Espagne; 4j, 37.
Judith Tononi, Maison centrale de Turin, Italie; 64, 39.
Marie Capitelli, H6pital de Savigliano, Italie; 57, 3x.
Perrine Julien, Maison de Charitd de Rennes, France; 72,47.
Anne Senac, Asile Salvador de Valparaiso, Chili; 64,36.
Eugenie Bialecka, H6pital du Saint-Esprit a Varserie, Polegne; 29, 6.

Marie Feyti, Maison de Charite de Chateau-l'Eveque; 71, 44Jeanne Navarre, Asile San Manuel de Malaga,.Espagne; 86, ix.
Marie Rivaud, Maison de Charit6, paroisse Saint-Honore, a
Amiens, France; 61, 37.
Jeanne Coste, Maison de Charite de Bruguieres, France; 67,47..
Marie Gerbault, Usine d'Homecourt, France;.67, 43.
Marie Bourg, Hospice de Blaye, France; 73, 48.
Patricia Garcia, Misiricorde de Tolbde, Espagne; 57, 35.
Victoria Matheu, College de. l'Immaculde-Conceptioadedla-Havane, lie de Cuba; 70, 49.
Josefa Vivas, Hospice de Manille, lies Philippines; 73, 54.
Marguerite Smith. Asile des Ali6nis de la Noavelle-Ofians,
Etats-Unis; 65, 38.
Julia Kehoc, Hospice Saint-Paul a Dallas, Etats-Unis;35, 3S.
Marie Delort, H6pital de Moulins. France; 74, 48.
Marie Astorri, Maison de Charite de Collegno, Italie; go, 68.
Flore Boucher, Maison de Charit& de Clichy, France; 68, 47.
Marie d'Espesel, Maison de Chariti, paroisse de l'ImaculeConception, i Paris; .5 , 3o.
Louise Castaignon, Maison de Chariti de Montolieu.; 91, 64.
Marie Dumas, Maison de Chariti d'Etterbeck (Beigique);
58, 38.
Marie Maynaud de la ;Ginestiere, Maison principale & Paris;
77, 5r.
AsequipavPeMarie Charasse, Hospice des Enfants-Trouveds
rou; 67, 48.'
Helena Brisoux, Asile de la Teppe, France; 75, 5n.
Anne Schwarz, H6pital de Kassa, Hongrie; 73, 5o.
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Catherine Rassi, H6pital d'Obuda, Hongrie; 34, i5.
Emilie Karnovsky, H6pital militaire de Budapest, Hongrie;
3-,

12.

Nancy Gau, Maison de Chariti, paroisse Saint-Laurent, A Paris; 54, 3o.
Leonarde Dubain, Maison de la Bienfaisance de Marseille;
74, 51.
Leopoldine Smolinska, Maison centrale de Cracovie, Pologne;
69, 52.
Elizabeth Zamelczak, Maison centrale de Cracovie, Pologne;
-42, 20.

Maria Favie, H6pital de Sienne; 72, 48.
Maria Gianani, H6pital de Sienne; 57, 36.
Olympia Legnani, Ricovero de Livourne, Italie, 45, 1x.
Palmizia Forni, H6pital militaire de Perouse, Italic; 42, 23.
Marie Dvorszky, H6pital Saint-Jean de Budapest, Hongrie;
26, 5.
Cdline Carlier, H6pital civil de Vannes, France; 84, 62.
Anne Grenier, Hospice de Criel, France; 72, 46.
Josephine Allais, Maison centrale de Turin; 28, 6.
Stiphanie Lagersie, Maison de Charite de Clichy , 8a, 61.
Marie Vernet, H6pital Saint-Antoine de Smyrne; 74, 53.
Elise Weindl, Maison centrale de Salzburg; 26, 4.
Justine Ville, Maison centrale de Constantinople; 63, 38.
Marie Katavies, H6pital de Veszprem, Hongrie; 24, 5.
Cecile Jolly, Maison Saint-Vincent de Lyon; 68, 44.
Amelie Prevost de Longperier, Maison principale a Paris;
62, 25.

Elisabeth Jouannaud, Maison de Charite de Clichy; 8x, 51.
Anna Frasa, H6pital Saint-Joseph d'Alton, Etats-Unis; 72, 51.
Germaine Coste, Maison de Chariti, paroisse de la Redemption,
SLyon; 29, 12.

Angele Ravera, Maison centrale a Turin; 53, 33.
Petra Aparicio, Hospice d'Oviedo, Espagne; 3o, 13.
Juana Pujana, Ecole catholique de Barcelone, Espagne; 42, 25.
Isabel Bernada, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne;
65, 43.
Gervasia Monje, Asile d'Or.-e, Espagne; 71, 5r.
Josefa Lapeira, Asile San Fernando, a Seville, Espagne; 41, 18.
Gabrielle du Merle, Asile des vieillards h Fouilloy; 73, 46.
Marguerite Boever, Sanatorium de Godesberg, Prusse rhenane;
55, 38.
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Pauline Fritz, H6pital d'Esztergom, Hongrie; 3o, 12.
Josephine Brugmeier, H6pital Saint-Roch de Budapest, Hongrie; 30, 12.

Faustine Salla, Maison de Charite de Montolieu; 77, 55.
Marie Allut, Maison de Charite de Saint-Omer, France; 81, 58.
Agnes Bosio, H6pital de Sinigaglia, Italie; 74, 54.
Maria Ugarte, H6pital de la Chariti de Carthagene, Espagne;
22, 1.

Maria Azpitarte, Maison centrale de Madrid; 47, 20.
Frangoise Groslier, Maison de Charite de Montolieu; 56, 38.
Catherine Machin. Maison de 1'Asile de 1'Est a Buenos-Ayres;
32, 7.

Marie Aubry, Creche Sainte-Marie A Marseille; 42, 21.
Marguerite Sharkey, Orphelinat Saint-Joseph de Richmond,
Etats-Unis; 77, 52.
Marie Halter, Maison Saint-Vincent de l'Hay, France; 63, 41.
Jeanne Montel, Collge de 1'Immaculee-Conception de Rio de
Janeiro; 32.
Maria Murguisu, H6pital San Juan de Burgos, Espagne; 56, 3o.
Juana Aristi, H6pital de Vitoria, Espagne, 62, 35.
Anselma Barberena, Maison centrale de Madrid, 6r, 38.
Caroline Civallero, Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italie;
73, 5o.
Marie Panarese, Maison de Charitd de Pregiato, Italie; 67, 46.
Louise Richard, Maison de Charite du Coteau, France; 87, 59.
Marie Duverdier, Orphelinat de Saint-Pierre-les-Elbeuf, France;
86, 6i.

Marie Mathieu, Maison de Chariti, paroisse de Saint-Etienne de
Chalons-sur-Marne, France; 79, 5i.

Anne Genevoix, H6pital de la Charite de Langres, France;
68, 40.

Anne O'Raferty, Hospice des Enfants-Trouves de Chicago,
Etats-Unis; 72, 52.

Agnes Kures, H6pital Wilhelmine de Vienne, Autriche; 26, 5.
Jenny Bouli, Maison de Charite, paroisse Saint-Denis-la-Chapelle, a Paris, 79, 5o.
Jenny Grel, Maison principale de Paris; 70, 48.
Marie Kosir, H6pital general de Leibach, Autriche; 25, 3.
Amilie Millot, H6pital d'Ozidri, Italie; go, 69.
Emilie Schiller, Ji6pital Saint-Vincent-de-Ldopol, Pologne;
77, 51.

Marie Varagnes, H6tel-Dieu de Valenciennes, France; 82, 48.
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Isabel Tellechea, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagae;
47, 28.
Josephe Bonneau, H6pital civil de Bazas, France; 84, 63.
Louise Bienaim6, Maison Saint-Vincent de I'Hay; 73, 49.
Hortense Poird, Maison de Charije de Clichy; 86, 65.
Fanny Blanc, H6pital de Tarbes, France; 61, 34.
Anae Novak, Hopital Saint-Etienne de Budapest; 46, 2o.
Jeanne Jacquemin, Maison de Charit6 de Montolieu.
Marie Lamour, Maison de Charite de Montolieu.
Marie Ferrard, Maison de Chariti de Saint-Georges-de-Lisle,
France; 3o, 1o,
Clotilde Griseri, Hospice des Incurables d'Amiens; 72, 54.
Virginie Cipoletti, Hospice de Sarzana, Italie; 71, 47.
Marguerite Vergnon, Maison Saint-Michel a El-Biar, Algerie;
38, i3.
Anne.Denis,.H6pitai militaire de Milan, Italie; 78, 55.
Jeamne Durand, H6pital de Montagnac, France; 69, 39.
Marie Civier, Maison de Charite de Saint-Chamond, France;
S6z,33.
Jeanne Parraud. Maison de Charite de Montolieu; 72, 51.
Veronique Sinko. H6pital Saint-Jean de Budapest, Hongrie;
sfd,:6.
Marie Gibert, H6pital de Moulins, France; 75, 46.
Marie Eymard,.H6piral de Doullens, France; So, 53.
Mathilde MonscQurt, Hospice de Zainvillers, France; 32, zo.
Rasa Canalla,:H6pital de Manrese, Espagne; 73, 47.
Maria Legarra, H6pital central de Madrid, 66, 43.
Dominga de la Cruz, College de l'ImmaculderConcepticn de
Cebu, lies Philippines; 59, 28.
Maria Jaymerena, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 74, 46.
Anne Derepas, H6tel-Dieu de Narbonne, France; 71, 48.
MariekLegowska, Maison Sainte-Marie-Madeleine a Leopol, Pologne, 39, 17.

Marie Plaason,.Maison de Chariti de Beauvais, France (morte
en janvier);.67, 43.
Louise Langeard, Misericorde de Carcassonne, France; 63, 42.
Louise Vinceneau, Maison de Charit6, paroisse Sainte-Eulalie, i
Bordeaux, France; 29, 6.

Rosalie Murjas, Orphelinat de Tours, France; 75, 49.
Marie Geny, Maison de Chariti, paroisse Saint-Jean de Lyon;
48, 25.
Angela Cordara, Maison Saint-Nicolas de Sienne; 67, 4t.
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Vincenza Pompei, Maison centrale de Sienne; 27, 6.
Louise Tempesta, Maison de l'Albergo de Naples; 40, 22.
Jeanne Bauzin, Asile Saint-Vincent de La Teppe, France;
82, 56.
Marie Picot. Misericorde de Pau, France; 68, 42.
Marguerite Cauzeret, H6pital general de Castres, France; 76, 5o.
Maria Garces, H6pital de Pasto, Colombie; 5o, 22.
Rose Mercier, Maison de Charite de Vendhuile, France; 83, 6a.
Antonia Cervello, Maison de la Bienfaisance de Tarragona, Espagne; So, 33.
Maria Rodriguez, Protectorat de Notre-Dame a Siville, Espagne; 40, 2o.

Braulia Sarasa, Maison de San Diego de Valdemoro; 70, 51.
Maria Calm, Maison de San Diego de Valdemoro, 7o, 42.
Victoriana Besusta, Maison de San Diego de Valdemoro; 27, 2.

Frangoise Remy, Maison principale a Paris; 72, 54.
Josephe Bozzo, Maison centrale de Turin; 66, 47.
Marie Lecauchois, H6pital gdinral de Clermont, France; 64,33.
Marie Place, Orphelinat d'Olinda, Bresil, 86, 6t.
Anna Galvez, Orphelinat d'Antigua Guatemala, 25, 4.
Marie Ferraton, Maison deChariti, paroisse Saint-Francois-Xavier, i Paris; 6o, 38.
Hilariette Dubois-Daniel, Maison de Charie Saint-Vincent de
PHay; 78, 51.
Marie Normand, Maison de Charite, paroisse Saint-Michel des
Batignolles, i Paris; 32, 6.
Emilie Ferrari, H6pital de la marine i la Spezia, Italie; 52, 28.
Marie Alligre, Maison principale &Paris; 76. 52.
Marie Vialatte,Maison de Charitd, paroisse Saint-Marcel, Paris;
33, 7.
Annunziata Magrini, Maison centrale de Turin; 69, 5o.
Agathe Desplaces, Maison de Charite, paroisse Saint-Paul, i
Lyon; 74, 51
Marie Monnier, H6pital d'Antigua, Guatemala; 69,46.
[gnacia Melendez, H6pital de Valmascda, Espagne; 71, 46.
Teodora Perez, H6pital civil d'Alicante, Espagne; 64, 25.
Paula Ascayol, Maison San Diego de Valdemoro; 52, 23.
Francisca Kovies, H6pital de Veszprem, Hongrie; 34, 03.
Olympe Bronard, Maison principale k Paris; 62, 40.
Elisa Gceury, Maison de Chariti de Panama; 83, 54.
Anna Berio, Maison de Charite Saint-Charles h Turin; 80, 56.

Anne R6mert, Maison de Charite de Nancy, France; 76, 52.
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Alice Jacob, Maison principale a Paris; 26, 2.
Josephe Vadot, Maison de Chariti, paroisse Saint-Pierre de
Montrauge, a Paris; 63, 45.
Marie Pertus, Maison de la Providence a Korsowa, Perse;
75, 55.
Marie Villeligoux, H6pital Saint-Andre de Bordeaux; 84,62.
Ana Rojas, Hospice de Santa-Ana, Amerique centrale; 42, 12.
Marie Arnaud, Maison de Chariti du Puy, France; 51, 31.
Jeanne Combaz, H6pital mixte de Buenos-Ayres, 6r, 37.
Suzanne Crabos, H6pital mixte de Buenos-Ayres, 75, 56.
Marie Mallet, Maison de Charite de Noyon, France; 74, 54.
Marguerite Levadoux, Maison de Charit6 de Valognes, France;

56, 31.
Jeanne Pillet,Asile Sainte-Marie de Rio de Janeiro, 61, 38.
Maria Columbret, H6pital de Reus, Espagne; 53, 24.
Mariana Harlucea, Hospice de Murcia, Espagne; 39, x3.
Ines Frampal, H6pital des femmes incurables A Madrid; 66,43.
Aquilina Covo, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 23, 3.
Tomasa Duran, H6pitai d'Andujar, Espagne; 48, 2o.
Gabrielle Coevret, Maison Saint-Jean de Gand, Belgique; 26, 3.
Benoite Desliard, Maison de Chariti de Tours, France; 57, 32.
Marie Duchene, Maison des Enfants-Trouves de Carthagene,
Espagne; 61, 38.
Julie Noilly, Maison centrale de Santiago, Chili; 87, 62.
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LA CONGRIGATION DE LA MISSION
PENDANT LA. REVOLUTION
1788-1800
GENEBALAT DE M. FELIx CAYLA DE7LA GARDE
Dixiime Superieur general (suite').

§ 6. -

Pritentionsdes revolutionnaires sur la maison
de Saint-Lalare.

Au milieu des pdnibles prioccupations que le soin de
relever la maison de Saint-Lazare de ses ruines, procurait au Superieur gnedral de la Mission, M. Cayla, vint
se joindre un motif d'alarme, qui lui fit apprehender de ne
pouvoir conserver la maison qui avait t le second berceau
de la Compagnie. Des malveillants prirent occasion du
decret que 1'Assemblie nationale avait formul6 le 5 fevrier 179o, par lequel il 6tait prescrit de ne conserver dans
Paris qu'une seule maison du meme Ordre, pour essayer
d'enlever Saint-Lazare aux missionnaires et de lui donner
une autre destination. La motion soumise an district de
Saint-Laurent, avait eu son approbation, et elle etait diej
transmise aux autres districts de la capitale pour qu'ils
voulussent bien l'appuyer.et solliciter ensuite uh dicret de
rAssemblee.
Ce projet consistait Adtablir, dans les bAtiments de SaintLazare, un college, un h6pital; & faire servir la chapelle
d'iglise paroissiale et a y transporter la maison-mere des
Fillesde la Charitd; a vendre enfin les terrains qui formaient 1'enclos de Saint-Lazare et la maison qu'occupaient
les Filles de la Charite. Ce projet fut si solidement comI. Voyez ci-dessus, page 274.
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battu par un courageux citoyen que les districts rcartnrent
de lears delibirations. - II prouvait que:
tr La Congregation de la Mission n'etait pas comprise
dans le dicret du 5 fivrier 1790, anendu qu'il n'atteignait
que les corporations religieuses et qu'il ne pouvait etre
appliqu6 h celle de la Mission, dont tous les pretres appartiennent au clergd s6culier.
2* La chapelle 6tait trop petite pour servir d'6glise paroissiale.
3° Dans le cas oi on voudrait itablir un college dans les
bitiments de Saint-Lazare, it serait naturel de le confier
aux pretres de la Mission, puisqu'ils out des itablissements
temblables sons leur direction.
4* On ne pourrait placer sous un meme toit un college
et un h6pital sans les plus grands inconvenients; et, d'ailleurs, ii n'y a pas dans Saint-Lazare une qusntiti d'eau
suffisante pour l'installation d'un h6pital.
5* 11 y aurait des inconv6nients graves i y ajouter encore
la maison-mere des Filles de la Charitd, dont le personnel
s'el6ve A pros de trois cents personnes.
6* La translation des Missionnaires de Saint-Lazare au
smiinaire Saint-Firminest impossible, puisquecettederniere
peut a peineloger quatre-vingts personnes et que SaintLazare en renferme ordinairement plus de trois cents.
§ 7. - M. Cayla, membre de r'Assemblie nationale.
Dans la premiere annie du g6enralatde M. Cayla, eurent
lieu, dans Ie royaume, les dlections des deputes pour les
Etats g6ndraux. Le clergi de Paris eut a en nommer six.
Le Supdrieur g6anral de la Mission eut un grand nombre
de voix pour la deputation; un dignitaire de 'Eglise metropolitaine ne I'emporta sur lui que de quelques suffrages; mais ii fut aussit6t nommi premier suppliant.
Pen de temps aprbs que les EItats gineraux furent con-
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vertis en Assemblee nationale, un des six d6putis de Paris,
M. le cure de Saint-Gervais, se retira; a M. Cayla revint,
comme premiersuppliant, l'honneur de payer de sa personne dans ces circonstances critiques. On lui conseillait
de ceder sa place au suppleant qui venait apres lui; mais,
dans ce poste, alors bien plus dangereux qu'honorable, ii
aperqut de grands devoirs it remplir vis-a-vis de 1'Eglise et
du roi, et, des lors, il fut sourd a toutes les instances.
II se rendit a PAssemblee nationale et y assista jusqu'au
4 janvier 1791, oh les membres qui ne voulurent pas prOter le serment a la Constitution civile du clergd en furent
exclus. Non content de se r6unir toujours au parti des
catholiques, il monta deux fois a la tribune pour s'opposer
i la spoliation du clerg6 et a la suppression des ordres
religieux, et il fit ensuite imprimer son discours.
Le 12 juillet 1790, la Constitution civile du clerge fut
adoptee par PAssemblee nationale, et, le 27 novembre,
celle-ci decrita que tous les ecclisiastiques, employes dans
les fonctions publiques, pr6teraient le serment de s'y soumettre. Les membres de 1'Assemblie, qui avaient repousse
cette Constitution, espiraient, malgre son adoption par 1'Assemblee et le dcret pour 'a prestation du serment, que jamaisle roi n'y donnerait sa sanction, pour qu'elle pit
dtre convertie en loi. ls furent tromp6s dans leurs espdrances, et leur etonnement fut inexprimable, lorsque, le
a6 d6cembre de cette mime annde, Louis XVI, trompe par
ses conseiliers, fit notifier 1'Assemblee nationale son acceptation de la Constitution civile du clerge.
Apres avoir arrache au chef du pouvoir exdcutif son
consentement, l'Assemblde n'eut rien de plus empresse que
d'y astreindre les membres qui la composaient et elle fixa
au4 janvier 1791 l'epoque i laquelle elle lexigerait de tous
ceux qui en faisaient parie, sons peine de ddchdance de
leur qualit6 de representants de la nation.
Quelques personnes suggirerent au Supdrieurgendral de
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un serment impie, ii serait plus sage de rester a la maison
que d'aller s'exposer aux fureurs d'un peuple ameute. Cette
prudence ne pouvait etre du goit de M. Cayla; ii n'avait
garde de manquer 1'occasion de confesser publiquement
sa foi au peril mdme de sa vie; il repondit simplement que
le danger lui etait commun avec tous ceux qui seraient
fiddles ADieu. II se rendit done A la sdance, et, en refusant
le serment, il partagea la gloire du clerge de France dans
cette journ4e i jamais memorable. Au sonir de la salle, ii
lui fallut fendre, ainsi que ses confreres, une populace
innombrable, dont les cris dtaient faits pour effrayer les
plus courageux. Calme au milieu de cette horible tempate,
ii revint dissiper les inquietudes des siens avec le sang-froid
d'un homme superieur i toute crainte, et avec la satisfaction d'un coeur qui s'applaudissait de s'etre expos6 pour
defendre les intirits de la religion. Du reste, il sut toujours
remplir les fonctions de depute A I'Assemblie nationale,
sans jamais manquer Ases exercices particuliers, ni surtout
aux devoirs de sa place. Des qu'il fut libre, il consacra aux
besoins de la Congregation et a ceux de la Communauti,
les heures que jusque-la il lui avait fallu passer a l'Assemblee.
§ 8. -

Zdle de M. Cayla contre la Constitutioncivile.

M. Cayla n'avait pas attendu les derniers moments pour
privenir les Missionnaires frangais contre le danger de
la seduction. Des que l'impiiti avait commence i divoiler ses projets, M. Cayla avait eu Pattention de faire parvenir A toutes les maisons ses instructions les plus solides et
les plus eclairees; ii les reitera, les multiplia et redoubla
d'activit6, de sollicitude, i mesure qu'il vit le danger devenir plus pressant. Tant de soins, soutenus de ses exemples,
ne pouvaient manquer de produire des fruits de bin6dic-
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tion. La maison de Saint-Lazare et les autres maisons de
la Congrigation furent generalement prkserv6es de la contagion qui divasta d'autres communautis. Si quelques sujets' se sont montres infideles A leur vocation, M. Cayla
a pu se rendre le consolant timoignagne ad'avoir libirM son
ame , en faisant tout ce qui d6pendait de lui pour sauver
les leurs. Ces penes d'ailleurs, qui meritent a peine d'etre
compties, eu i.ard au grand nombre des Missionnaires
francais sont abondamment compensees par le courage heroique d'autres et la constante fidilite de presque tous. Ces
taches a peiae sensibles, ont eti bien plus que lavees dans
le sang de tant de pretresde la Mission morts sous le glaive
des bourreaux et victimesdeleur dvouement pour le salut
desames .
Danssa circulaire dui" janvier 179 2 , le Supirieur gdniral disait: c Le Seigneur vient de nous soumettre en France
A une ipreuve que tout concourait a rendre pnible et delicate. Elle n'a et funeste qu'A un tres petit nombre; j'ai vu
rigner chez les autres un tres heureux concert dans lesprincipes et la conduite, une fermetd de courage et. un divouement i tous les sacrifices qui ont honord la Congregation
et qui me rendent plus supportable le malheur de la destinee de ce royaume >.
Consulth par un grand nombre d'eccldsiastiques de tout
rang, non seulement de la capitale, mais encore des provinces les plus eloignees, par beaucoup de ses anciens 616ves,
M. Cayla crut que, dans un moment si grave, chacun 6tair
comptable i l'Eglise de tout ce qu'il avait de force et de
lumiLre. II r6pondit de vive voix et par icrit a toutes les
consultations, et on a su que ses reponses avaient eaet plus
I. Dans un mimoire de M. Dubois, curd de Sainte-Marguerite, a
Paris, ancien Missionnaire, on lit que dix-huit Missionnaires eurent
la faiblesse et le malheur de prater serment a la Constitution civile du
clerge.
2. Voir ci-aprbs, 22 : Notes sur les Missionnaires victimes d'ela
Revolution.
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grand sucecs, qu'elles avaient contribue i affermir, et ceux
auxquels elles etaient adressies et ceux a qui ells furent
communiquees.
Lorsque les eglises de Paris furent livries aux cures intrus, les pretres fiddles Aleur devoir durent se risigner a ne
plus celibrer la messe que dans les chapelles des communautes qui n'avaient pas encore e6t supprimees. Comme la
Congregation de la Mission fut une des dernirres parmi ces
communautes, ainsi que nous i'apprend 'abb6 d'Hesmivy
d'Auribeau, dans ses Memoiressurla Rdvolutionfranyaise:
a Ses maisons devinrent lasile des bons pritres et des catholiques fervents; pendant longtemps, les Missionnaires se
soot exposis aux plus grands dangers pour procurer les
secoursde la religion a ceux qui les desiraient dans le secret;
et lorsqu'ils ont 6td chasses de leur demeure, ils oat continui a se rendre utiles jusqu' la loi de deportation.
a M. Cayla de la Garde, Supdrieur ganeral de la Mission,
n'a pas pen contribued affermir sa Congregation dans les
bons principes, par son exemple, ses conseils, son courage
et ses dcrits. Denonc6 plusieurs fois a 1'Assemblie comme
un fanatique qui pervertissait son corps et comme un despote qui voulait l'asservir, il ne put se soustraire qu'avec
beaucoup de peine a la fureur des demagogues.
a La Congrigation de la Mission, dite de Saint-Lazare,
s'est distinguee par son attachement a la vdrit: sur pros de
80 itablissements qu'elle compte en France, il n'y en a eu
que 6 oh se soient trouves quelques prevaricateurs,dont plusieurs mdme se sont publiquement ritractis; M. Le Clerc
entre autres, dans le Lyonnais, a scell de son sang la sinciriti de son repentir.
§ 9. -

Insubordination de quelques dtudiants.

Dans ces temps malheureux, ou l'on voyait plusieurs
communautis hAter leur dissolution par des demarches Ct
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par des offres imprudentes et injustes, oh les idies de libert6
et d'independance introduisaient le trouble, I`.qui tude et
le relichement le plus diplorable de la discipline dans presque toutes les autres, il itaii difficile que la maison de
Saint-Lazare ne se ressentit pas un pen de la commotion
universelle ; cependant, la presence de M. Cayla, sa douceur,
sa sagesse, sa fermete, son exemple parvinrent a y maintenir jusqu'a la fin la tranquillit6, la subordination et toute la
regularite que pouvaient comporter les ruines qui entouraient les Missionnaires et les inquietudes sans cesse renaissantes dont is etaient assaillis. Cependant, ii y cut quatre
on cinq etudiants qui mirent la patience du Superieur gn6ral a une rude ipreuve ; aussi se vit-il dans la nicessit6 de
les exclure de la maison. Sur leur refus de se retirer, malgri
qu'on leur eit distribu6 i chacun la somme de 3oo francs
qu'ils avaient exigie pour pouvoir se rendre dans leurs families, le Superieur g6neral dut s'adresser, en juin 179 , au
directoire du departement pour obtenir d'en etre debarrasse.
Ce ne fut qu'A la fin de fevrier 1792 que ParrWtd du directoire departemental qui prescrivait a l'officier municipal de
les metire i la porte de la maison, put etre mis a execution.
Mais, sur les instances de ces jeunes gens, le ministre de
l'interieur, Cahier, exigea du directoire departemental la
revocation de son arrati et la reintegration des bannis de
Saint-Lazare, sur la promesse que leur conduite ne serait
plus aussi desordonn6e. M. Cayla lui-meme dut se soumettre a ce contre-ordre que ses r6clamations no purent faire
annuler.
Heureusement, la licence de ces 6tudiants n'inspira que
du degott au reste de la communaute, et elle ne contribua
pas pen A ranimer la. ferveur et I'amour de la rigularite.
Dans une de ses Circulaires, M. Cayla disait: ( Nos infortunesont produit un avantage precieux: la pidt6 a dtd ranimie, le. z&e s'est dchauffe et j'ai vu naitre une sainte emulation pourle bien, ce qui me donne les espirances les plus
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flatteuses. Cette maison a vu diminuer le nombre des sujets,
mais elle est singulibrement ameliorie pour le spirituel;
elle est ce qu'elie doit etre, le modele des autres maisons. •
i§o. -

Missions etrangkres.

La sollicitude de tous les instants que riclamaient les
Missionnaires de Franceet les Filles de la Charit6 ne firent
pas perdre de vue a M. Cayla la direction des Missions
itrangeres, a cette portion cherie de la Congregation D,
comme ii Pappelle lui-meme. a J'ai profitd, lisons-nous dans
sa Circulaire du i" janvier

1792,

de notre inaction forcie,

pour envoyer de nouveaux ouvriers dans toutes nos missions. Au mois de juin, il est parti cinq missionnaires pour
les Echelles du Levant; au moyen de ce renfort, cette mission pourra se soutenir quelque temps sans un nouveau
secours et attendre des 6v6nements plus heureux.
a J'ai fait partir aussi, au mois d'avril, trois missionnaires,destines &travailler dans les provinces de la Chine.
Le choix ne pouvait etre plus heureux, et j'espere beaucoup
de leurs talents, surtout de leur piete et de leur zele. v
M. Clet 6tait un de ces trois missionnaires; nous savons
comment il a justifid les esperances de ses superieurs. Plus
tard, M. Cayla envoya encore deux missionnaires destines
pour Londres.
Nous lisons encore dans unelettre, au sujet d'autres missions : c J'ai appris par une voix indirecte que, par suite
du systeme qui regne en ce moment, nos confrbres des iles
de France et de Bourbon out perdu leurs habitations et
sont riduits des pensionspecuniaires insuffisantes. Un de
nos confreres vient d'entrer dans I'ile de Madagascar avec
avec un jeune pretre madagascarois, revenu de Rome, o(h
-il avait-t6 envoyS par M. Durocher. Plaise au Seigneur de
-binir cet essai, et nous mettre a mime de leur envoyer
d'autres ouvriers..-

§
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Suppression de la Congrdgationde la Mission.

Le 2 novembre 1789, 'Assemblee legislative decreta que
tous les biens du clerg6e taient biens nationaux, et, le 13 du
meme mois, un decret assujettit tous les superieurs des
maisons religieuses Afaire aux officiers municipaux la diclaration des biens, revenus et charges de leurs etablissements .
Le 15 mars 1790, le Superieur g6neral de Saint-Lazare,
pour obeir a ce decret, soumit aux officiers de la municipalite de Paris, I'etat des revenus et des charges dont le resum e6tait de:
Revenus ..............
Charges. .................

...

88 33ofr.
67 I 5

< Ces charges deduites, ce qui reste du revenu est pour
subvenir :
c to A la nourriture et entretien de plus de trois cents
personnes, dont la communaut6 de Saint-Lazare a ete constamment composde et oi se forment et s'd•lvent les sujets
pour toutes les autres maisons de la Congregation de la
Mission, tant en France que dans les pays etrangers, les
iles de France et de Bourbon, la Chine, 1'Archipel, Alger
et 1'Allemagne; pour 'administration et institution des
seminaires, celle des paroisses et autres fonctions pour lesqueles la Congregation est 6tablie.
.
Tous les titulaires des
i. Seance du 13 novembre I789. - Decret:
binefices, quels qu'ils soient, seront tenus de faire sur papier libre
et sans frais, dans deux mois pour tout delai, Acompter de la publication du present decret, par devant les juges royaux et municipaux,
une declaration ditaillee des effets mobiiiers, appartenant aux bdnetices ou etablissements ecclisiastiques, en affirmant qu'il n'en a 0t6
fait aucune distraction, lesquelles declarations serontpar eux aftirmees
veritables devant lesdits officiers, seront publiees et affichees aux
portes des 6glises et paroisses et envoyees a l'Assemblde nationale;
elles ne pourront donner lieu aux recherches du fisc.
a DMcrkte,en outre,que tous ceux qui auront fait des declarations
frauduleuses seront dechus de tous droits i leurs bdnefices, ainsi qu'a
toutes pensions eccl6siastiques. i

z° Aux frais immenses des missions gratuites, tant dans
le diocese de Paris que d'autres dioceses du royaume.
3" Aux aumbnes abondantes en pain, potage et autres
denrdes que la maison est dans l'usage de faire, tant a SaintLazare que dans les -fermes qu'elle fait valoir, ainsi que
dans les missions.
a La bibliotheque, qui etait composee de dix-huit mille a
vingt mille volumes, a ktC tellement endommagee lors du
pillagearrive le 13 )uillet 1789,qu'il est impossible d'en fixer
l'etat. La plupart des ouvrages prdcieux ont it enleves,
dechirsou brules. Les ouvrages qui restent sont depareills
pour la plupart.
u Le mobilier, qui etait considerable, a 6te presque tout
detruit ou cmporte, au point que la communaute, qui n'est
plus que la moitid au plus de ce qu'elle itait en juillet 789,
manque des choses les plus necessaires a son usage.
Signe: * CAYLA,
o Superieur de la Congregation de la Mission.

a

La Constitution civile du clerge ayant tei votie par 'Assemblee legislative, le

5 novembre 1790, huit jours apres,

elle approuva la formule du serment' que devaient prononcer tous les ecclesiastiques ayant un titre, les eveques,
les cures, les professeurs de siminaire, et en general tous
ceux qui exercaient des fonctions, ayant charge d'Ames ou
mission d'enseigner. Tous les ecclesiastiques compris dans
le decret et qui refuseraient de preter le serment, devaient
etre destitues de leurs fonctions et en itre expulses au besoin
par la force. Le roi transmit, le 29 decembre 1790, a l'As-

sembl6e nationale, I'acte de son acceptation de la Constitution civile du clerge, et du decret qui en prescrivait le
i. Voici ce serment : a Je jure de veiller avec soin sur les fideles de

mon diocese, ou de la paroisse qui m'est confide, d'etre fiddle a la
nation, a la loi et an roi, et de maintenirde tout mon pouvoir la Constitution decritee par 1'Assemblee nationale et acceptde par le roi D.
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serment a tous les ecclesiastiques remplissant quelques
fonctions publiques.
En consequence de ce decret, les Missionnaires remplissant les fonctions de cures, vicaires, professeurs dans les
grands et petits s6minaires, en refusant de prdter le serment,
se virent expulses de leurs maisons.
Dans sa circulaire du I" janvier 1792, M. Cayla nous
trace un lamentable tableau de la triste position des missionnaires fideles A Dieu et Al 'Eglise: a Helas i &crit-il,
quel spectacle affligeant pour de bons missionnaires, que
notre position actuelle; nous avons perdu presque routes
nos maisons, plusieurs sont deja vendues ou demolies, et
dans le petit nombre de celles qui nous restent, nos confreres y sont sans fonctions, livres a des privations de tous
genres, et souvent a des vexations que le caprice fait renaitre
sous le moindre pr&exte. Plusieurs missionnaires se sont
trouves sans asile et presque sans ressources par les delais
affectes A leur assurer un traitement. Et tel est le malheur
des temps : il en est qui ont et6 repousses du sein de leurs
families, par cette intolerance qui arme les pares contre
leurs enfants.
a Nos maux sont encore aggrav6s par la crainte, malheureusement trop fond6e, d'une suppression prochaine. II n'y
a que cette main toute-puissante qui conduit an tombeau
et rend la vie et la sant6 qui puisse nous faire kchapper au
coup qui nous menace. Je dois marquer ici toute ma reconnaissance a nos confreres des pays etrangers, qui m'ont si
souvent timoigni leur sensibilite a nos malheurs et m'ont
personnellement fait les invitations les plus honnates et les
plus.obligeantes. Je ne sais quel sort la Providence me
destine; mais je ne cesserai de veiller aux interets de la
Congregation a.
Les pressentiments de M. Cayla, relativement a la suppression des communautes seculieres et vouees Al'enseignement, ne tarderent pas a se realiser. Des le 6 avril 1792,
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la motion de la suppression de ces communautis fut portie
A 1'Assemblee nationale et discut6e. L'examen de cette proposition fut repris le 2 mai, le i" juin, le 13 et le 16 aout;
enfin le 18 aout 1792, I'Assemble nationale se crut en 6tat
de delibdrer definitivement.
a Considerant, dit-elle,qu'un Etat vraiment libre ne doit
souffrir dans son sein aucune corporation, pas meme celles
qui, vouees a I'enseignement public, ont bien mdrite de la
patrie, et que le moment oui le Corps Idgislatif achive
d'aneantir les corporations religieuses est aussi celui oi il
doit faire disparaitre a jamais tous les costumes qui leur
Craient propres et dont I'effet necessaire serait d'en rappeler
le souvenir, d'en retracer l'image ou de faire penser qu'elles
subsistent encore, decrkte ce qui suit :
TITRE PREMIER

Suppression des Congr6gations s6culikres

v ARTICLE PREMIER. - Toutes les congregations, connues
en France sous le nom de congregations sCculiires ecclesiastiques, telles que celles des Pretres de IOratoire de
Jesus, de la Doctrine chr6tienne, de la Mission de France
on de Saint-Lazare, des Eudistes...; les congregations laiques, telles que celles des Freres des Ecoles chr6tiennes,
des Hermites du mont ValIrien...; les congregations de
filles, telles que celles de la Sagesse, des Ecoles chretiennes ... et gendralement toutes les corporations religieuses
et congregations s6culieres d'hommes et de femmes, eccldsiastiques on laiques, mime celles vouees uniquement au
service des h6pitaux et au soulagement des malades, sous
quelque denomination qu'elles existent en France, soit
qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles
en comprennent plusieurs; de plus, les familiarites, confrdries, p6nitents de toutes couleurs... et toute autre assoi. La Compagnie des Filles de la Charite si rdpandue, m4me i Paris, n'est pas designee nomm6ment.
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ciation de pi&ie ou de charitd, sont 6teintes et supprim6es
Adater du jour de la publication du present decret.
a ART. 4. - Aucune partie de I'enseignement public ne
continuera d'etre confiee a aucune des maisons des ci-devant congregations d'hommes ou de filles, siculieres ou
reguli6res.
a ART. 6. - Tous les membres de congregations, employ6s actuellement dans renseignement public, en continueront l'exercice A titre individuel jusqu'A son organisation definitive '.
a ART. 9. - Les costumes ecclesiastiques, religieux et
des Congr6gations seculieres sont abolis et prohibes pour
Pun et 'autre sexe; cependant, les ministres de tous les
cultes pourront conserver le leur dans 1'exercice de leurs
fonctions, et dans Parrondissement ou ils exercent.
a AnT. to. - Les contraventions a cette disposition seront punies par voie de police correctionnelle, la premiere
fois d'amende; en cas de recidive, comme ddlits contre la
saret6 ge6nrale. x
Le titre II de la loi comient les dispositions relatives
A I'alienation et P'administration des biens des congregations supprimees.
Le titre III regle les pensions des membres des congregations supprimees.
Le titre IV a pour objet le traitement des membres des
corporations supprimees, employds provisoirement a Pinstruction publique.
Le titre V contient les dispositions g6nerales suivantes :
&AaTICLE PREMIER. - Ceux des membres des congregations seculieres qui 6taient obliges au serment civique ou
A celui des fonctionnaires ecclisiastiques par les lois du
I. Comme le serment A la Constitution civile du clerge 6tait exig6,
les Missionnaires avaient deja abandonne 1'enseignement dans les
seminaires, et n'auraient pu y rester pour jouir du benefice de cet
article.
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26 decembre 1790, 22 mars et 6 avril 1791, et qui ne justifieront pas avoir rempli cette formalitd n'auront droit a
aucun traitement.
c ART. 15. - Les membres des congregations s6culieres
supprimies pourront disposer du mobilier de leurs chambres seulement, et des effets qu'ils prouveront avoir et6 h
leur usage exclusif et personnel, sans toutefois qu'ils puissent enlever lesdits efiets, qu'apres avoir prevenu la municipalite du lieu, et sur la permission qu'elle en aura donnde.
w ART. 16. - 11 ne pourra pas, sous aucun pretexte, dtre
touche aux meubles, argenterie, livres communs, vases et
ornements d'6glise, desquels objets il sera dresse inventaire
par la municipalit6 sur la delegation des directoires du
district, et procdeM au recolement avec les declarations qui
ont d eitre faites en execution dudit d6cret du 13 novembre 1789. L'inventaire des livres et des tableaux sera
adress6 au Comiti de l'instruction publique, conformement au ddcret du 2 janvier dernier.
* ART. 19. - Les individus des congregations supprimees seront tenus d'evacuer avant le s"octobre prochain
les maisons nationales qu'lls occupent.
* ART. 25. - Tous les membres des congregations cidessus, tant ecclisiastiques que laiques, seront tenus de d&clarer, s'ils ont preti ou requ quelques sommes, on partag6 quelques effets appartenant a leurs maisons on A leurs
congregations, et d'en imputer le montant sur le quartier
ou les quartiers A echoir... Et seront, ceux qui auront fair
de fausses declarations, priv6s pour toujours de leurs pensions. )
Une copie de ce decret,dont nous n'avons reproduit que
les articles s'appliquant aux Missionnaires, certifiee conforme A la minute dui8 aoit 1792 sur laquelle le ministre
de la justice apposa le sceau de P'tat, fut remise le 27 aotn
1792 a M. Cayla.
Le mdme jour que ce decret fut sanctionne par 1'Assem-
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blee nationale, le 18 aobt, les scelles furent apposes, par les
commissions de la section du faubourg Poissonniere, sur
tous les papiers et autres effets mobiliers de la maison de
Saint-Lazare.
Le d6cret du 18 aoot, prescrivant aux membres des communautis supprimees de quitter leur maison avant le troctobre de la meme annee, semblait leur laisser la faculte d'y
resider jusqu'a cette ipoque; malgre cela, le comitd permanent de la section Poissonniere arrdia le 26 aoft : Qu'il
serait sur-le-champ intim6 ordre an Supirieur general et
autres membres qui composent la Communaute de SaintLazare d'en sortir le lendemain, lundi 27, et, s'il en dtait
besoin, de n'occuper provisoirement que les lieux qui leur
seraient designis. *
D'apres la Notice sur M. Cayla, publiee par M. Brunet,
on voit que le Superieur general ne quitta Saint-Lazare
Sque parce qu'il fur instruit d'un massacre qu'on devait y
exicuter sur tous les Missionnaires et qu'il n'eut que le
temps de pourvoir a sa siret&.
D'ailleurs, des les premiers jours d'aout, le directoire d6partemental avait envoye bon nombre d'ouvriers h SaintLazare, pour le disposer de maniere a servir de maison de
detention, et, depuis lois, cet immeuble n'a pas change de
destination. L'enlevement des archives par les commissaires designds par I'administration des biens nationaux,
commencele i" septembre 792, durajusqu'au 25 du mdme
mois, en presence de MM. Rouyer et Rojot, procureurs de
la maisonde Saint-Lazare. Les archives furent transporties
dans la maison du Saint-Esprit, place de Greve.
12. - Etatde la Congregation de la Mission en France,

a rIpoque de sa suppression.
A I'epoque de la suppression de la Congregation de la
Mission en France, a la fin du dix-huitieme siecle, il y
avait dans ce royaume:
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5o8
..........
. . .. . . . . . . . .
54
262
. . . . . . . . . ..
. . . . . . . . ....
.824

Pritres . .....
Etudiants . . . . .
Frires coadjuteurs
Total

Apres le disastre de Saint-Lazare, en 1789, tous les semi-

naristes furent obliges de se retirer dans leur famille, et, depuis cet evenement, jusqu'i la suppression, on n'en requt
aucun. La Congregation dtait alors divisee en sept provinces :
"1Province de France;

2* Province de Champagne;
3" Province d'Aquitaine;

4" Province de Poitou;
5' Province de Bretagne;
6° Province de Lyon;
7* Province de Picardie.
Trois provinces avaient un siminaire interne : c'etaient
les provinces de France, de Lyon et d'Aquitaine.
Voici, par provinces, la liste des etablissements creds jusqu'ia l'poque de la Revolution, avec I'indication de leurs
euvres.
Province de France.
1. i632

PARIS, SAMNT-LAZARE.

2.
3.

PARIS, SAINT-FIRMIN.
VERSAILLES,
NOTRE-

1625
1i74

DAME . . .

4.
5.

1721
1691

6. 1675
7. 1640

.

.

.

Sepiinaire interne, Etudes,
Retraites, Direction des Filles de la Charite et de I'h6pitalduSaint-Nom deJesus.
Seminaire externe.
.

VERSAILLES, ST-Louis.
SAINT-CYR. . . . . .
PARIS, INVALIDES.

CRiCY. .

.

.

. . . . . .

Paroisse, la Desserte de la
Chapelfe du chiteau et la
Direction de I'infirmerie
royale.
Paroisse.
Direction de la Maison royale
de Saint-Louis, Missions.
Paroisse.
Missions.
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FONTAINEBLEAU

9. 168o
10. 1719

CHARTRES . . . . .. .Grand
Seminaire.
CHARTRES . . . . ..
Petit Seminaire.

i1. 1635

Tom.

. .

Paroisse, Direction des h6-

.

pitaux.

Province de Champagne.
. . ...

.

1638

TROYES. . .

.

.

..

1643
1644

SEDAN.

. .

.

.

.

MOTMIRAIL . .

.

166i

METZ, SAINTE-ANNE.

1763

METZ, SAINT-SIMON.

1675
1681
1682
i68o
1779

SENS

1721

NOTRE-DAME

...

. .

.

.
.
.

..

CHALONS-SUR-MARNE
.

DIJON .

. .

.

. .

AUXERRE . . . ..
NANCI. . . . . . .
PINE .

.

.

Seminaire, Paroisse, Missions.
Seminaire, Missions.
SParoisse, Petit Sdminaire.
Missions.
SSiminaire, Missions.
Sdminaire.
Seminaire.
S6minaire, Missions.
SMissions.
SSminaire.
Seminaire, Missions.

.

.
E. ;

I)E L'
.

.

.

Missions.

Province d'Aquitaine.
22.

.

. .

. .

CAHORS .

1706

i65o
t652

. . .
BUGLOSE. .
AGEN . . . . . . .
MONTAUBAN . . .

1682

BORDEAUX. .

1683
z683
1637

SARLAT .

PA.

.

.

Missions.

.

Sdminair e.
Seminairt
Seminair e, Missions.

.

. . . .
.

. .

. .

. . . . . . . .
DE

NOTRE - DAME
ROSE. . .

1707
17I5

Sdminaire Sinterne, Seminaire
externe , Etudes, Retraites,
Mission s, Paroisse, Direction de:s demoiselles de l'dcole ch retienne et de l'h6pital.

.

1643

.

.

. ..

LA
.Missions.

TOULOUSE . . . . . .
PAMIERS .

.

.

. .

.

MoTuzTr. . ...

1723

VILLEFRANCHE-DE-

.

Seminair e. Missions.
e.

Sdminair

. .Missions.

1708

ROUsRGUE .

Seminair e.
Seminain e.

. .. .

Missions.
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1736
t774
1767
1788

FIGEAC

.

.

ALBI . .

..

..

RoDEZ. .

.

CASTRES .

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

. . .

.

.

Petit Seminaire.

Seminaire.
Seminaire.
Seminaire.

Province du Poitou.
1638
1771
1644
1676
1683

RICHELJEU.

I68i

POITIER.

1710

POITIERS. .

.

.

.

168o

TouRs .

.

.

.

. .

1704

ANGOULME

.

.

.

.

1763

LA ROCHELLE .

.

.

Lucoa.

SAINTES .

Paroisse.
Seminaire, Missions.
Seminaire, Missions.
Missions.
Paroisse, Sdminaire pour les
Aumoniers des vaisseaux,
Direction de l'h6pital.
Grand Seminaire.
Petit Seminaire.
Seminaire.
Paroisse, Seminaire.
Seminaire.

. . . .
. . . .

. .
.

.

.

.

.

FONTE NAY-LE-COXTE

ROCHEFORT .

.

. .

.. . . .
.

Province de Bretagne.

Paroisse. Seminaire.

SAINT-MiEN ....
SAINT-BREUC

.

Seminaire.
Seminaire.

. .

TRiGUIER .....
SAINT-POL-DE-LEON.
VANNES .

.

. .

SAINT-SERVAN

LE MANS

55. 1675

. .

.

.

.

Seminaire.
Seminaire.
Seminaire, Retraites.

.

.

Seminaire, Missions, Direc-

. .

tion de l'h6pital.
Missions.

ANGERS . . . . . .

Province de Lyon.
56. 1668

LYon . . . . . . . .

57. 1639
58. 1643

ANNECY . . . . . .
MARSEILLE.

. . .

1671

NARBONNE.

. .

1673
1678

SAINT-FL#UR

1685
1709

.

BiZIERS ...
MANOSE

. .

VALFLEURY

.

.

.

Sdminaire interne, Etudes,
Missions, Retraites.
S6minaire, Missions.
Seminaire, Missions sur les
galeres.
Seminaire.
Sdminaire.
Seminaire.
Seminaire.
Paroisse, Missions.

1701
1717
1752
1753

1678
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Missions.
Missions.
Seminaire.
LURS . . . . . . . . Seminaire.
ALETH . . . . . . . Sminaire.
BOURG-EN-BRESSE.

. . . . .
MORNAT.
. .. . . .
ARES .

Province de Picardie.
1662
1662
1677
1679
168t
1682
1692
1772
1772

AMmIEN
NoYo

. . . .
..
..

ARRAS.

.

.

.

BEAUVAIS

.

.

.

.

.

BOULOGNE.

BAYEUX .

.

.

.

LA DILIVRANDE

SoissoNs.

.

.

CAuERA.

. .

.

Seminaire, Missions.
Seminaire.
Seminaire.
Seminaire.
Siminaire, MissionsSeminaire.
Missions.
Seminaire.
Seminaire.

En resume la Congregation de la Mission avait en 1792 :
Maisons en France. . . . . . .
dans le Palatinat. . . .
dans le Levant. .....
i Alger .........
Paroisses A l'le Bourbon. ...
a. Iile de France. ..
Maisons en Pologne. ......
en Italie. . . . . ....
en Espagne . .....
Missions de la Chine.
Goa.
Maisons en Portugal . . . ..
Total

. . . . . .

.

I_
6
192

(A suivre.)
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

292. La Palestine, le Caire, Damas et le Liban. Souvenirs de voyage par F.-X. LoaBR, pretre de la Mission.
Lille, Desclde, 1907. In-4.
Ce livre, rdcit d'un tres beau voyage, a et6 publiC avec l'autorisation de M. le Superieur g.neral. II porte en tete I'imprimatur et
I'appreciation de l'autorite diocesaine de Cambrai; nous mettons
sous les v"ye du lecteur cette apprdciation.
Archevech6 de Cambrai.
a Cambrai, le t5 aokit 19o6,
a Fite de P'Assomption de la tres sainte Vierge Marie.
a... 11ne faut pas cacher sous le boisseauunelumibre aussi vive e t
aussi pure: il faut au contraire la placer sur le chandelier afin qu'elle
jette ses rayons au loin et au large.
r En lisantce beau travail, on n'eprouve pas le regret de trouver des
discussions qui dessechent le cceur sans donner satisfaction A l'intelligence, ni des considdrationscririques qui s'inspirent de i'idde rationaliste. A dire vrai, ce sont des pages qui dnnotent, chez leur savant auteur, une profonde connaissance de l'Orient et de la Bible, un ardent
amour du Sauveur et de sa divine Mre, un religieux respect pour
tout ce qui rappelle leur passage ici-bas, une confiance inebranlable
en la mission seculaire de la France dans les regions du Levant:
Gesta Dei per Francos.
a II m'est particulierement agreable dedater mon imprimatlr du jour
de 'Assomption. C'est en effet A pareil jour que les anciens chretiens
d'Ephese, chassds de leur ville dans les montagnes voisines, viennent
chaque annde en pelerinage i Panaghia-Capouli pour honorer le
sejour et la mort de la sainte Vierge dans cette retraite benie que
saint Jean lui avait si bien choisie, et pour chanter l'Exaltata est
prds du tombeau d'ou Marie s'est Clevee au ciel.
a Daigne la Reine des anges et des hommes r6pandre ses meilleures
bdn6dictions, etc.
q J.-B. CARUEa,
a Vicaire gendral de Cambrai. a
293. Au sujet du regret que nous avons exprimd dans le dernier
numiro des Annales sur 'absence de references pour les documents,
si intdressants d'ailleurs, cit6s par M. Gabriel Perboyre, nous avons
regu la lettre suivante. Nous en remercions 'auteur.
a Aux Archives nationales, a Paris, j'ai trouvE un grand nombre
de pieces relatives au pillage de Saint-Lazare. Avec ces pi4ces, dont
beaucoup, d'ailleurs, ont fort peu d'importance, on pourrait faire un
gros volume. Je vous donne les cotes ci-dessous. - Pierre CosTR,
C, M.»
Voici ces cotes et quelques indications:
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i° Proces-verbal du desastre de la maison de Saint-Lazare (r6, 17
et 18 juillet 1789). Z' 4684. Dans ce procds-verbal, on trouve lcs
depositions de MM. Brunet, Ferris, Siccardi, Rouyer, Daudet, Clet,
des pretres, des freres, des pensionnaires, etc.. II est i lire; ii serait
mime A imprimer, ou du moins i copier integralement.
2* Plainte du procureur fiscal du haillage de Saint-Lazare i M. le
bailly g(ndral de Saint-Lazare ou a M. son lieutenant (17 juillet 1789)
Z'469t.
3' Information faite par Laurens de Curville (20, 2r, 22, 23 juillet
2
178 9 ), Z 4691. - On y trouve plusieurs d6positions interessantes des
voisins de Saint-Lazare, de plusieurs employes de la maison, de plusieurs Filles de la charite, du frere Piaurette, etc.
4* L'interrogatoire et Ie jugement des divers accuses. Y 9999, ZV
4691.

294. Vicinmas de la Revolucion francesa. Las hijas de
la Caridadde la casa de Arras; 26 de junio 1794. Tradu-

cida y compendiada por un sacerdote de la Misi6n. Madrid, 1906. In-8.
Cette traduction d'un des plus emouvants rEcits de la Revolution
frangaise, le martyre des Filles de la Chariti d'Arras en 1794, sera
certainement appr6cide en Espagne. Ce sont IA des exemples de vaillance.
Sur la question du serment de a liberte-6galit6 ), le traducteur a
cru devoir prendre position par une note, page 28, ou il exprimeson
opinion d'une maniere g6ndrale, et en particulier, son regret que
M. Emery ne soit pas monte sur I'echafaud, lui et les pretres qui le
consultaient, plut6t que de preter le serment en question. 11 s'icrie :
iPocas circunstanciastan oportunas como la presentepara recordar
la maxima de Tertuliano : Sanguis martyrum semen christianorum!
Nous remarquerons premierement, que M. Emery, homme tres
instruit et tres consciencieux, ;tait Pun des membres les plusimportants de l'administration diocesaine de Paris pendant cette terrible
tempete : son devoir 6tait, s'il le pouvait en conscience, moins d'aller
donner I'exemple de la vaillance en mourant sur un echafaud et en
s'acriant: Sanguis martyrum semen christianorum, que de demeurer pour guider et 6clairer ceux dont ii etait administrativement le
chef religieux. Le chef militaire qui pendant la bataille irait se faire
tuer sur la ligne de combat parce que a mourir pour la patrie, c'est
le sort le plus beau, etc. v donnerait un exemple de courage, si on le
veut; en realit6, son devoir mieux compris, ect et6 de continuer a
suivre avec attention et discernement les details de la bataille pour
donner des ordres & propjos.et preparer ainsi plus efficacement la
victoire.
Secondement. C'est la question de la lic6ite du serment qui doitan
fond servir i juger la conduite de ceux qui i'ont prete.
Et parce que les donndes sur lesquelles on raisonne, surtout hors
de France, sont souvent pen precises, de IA vient la divergence des
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appriciations. Puisque l'occasion s'en presente, nous r6sumons les
faits eux-memes.
On sail qu'il y cut deux sortes de serments : le premier celui de
fiddiiti a la Constitution civile du clerge, qui fut condamne par le
pape; et, ensuite une sdrie d'autres serments adoucis dans le fond et
sur lequel le pape ne prononta pas.
I Dlh serment A la Constitution civile du clerge. La Constitution civile du clerge de France fut votee par l'Assemblee constituante
le i2 juillet i;7o, elle fut acceptie par le roi Louis XVI, le 24 aofit
suivant. Sur un rapport du 26 novembre 179o, 'Assemblee constituante exigea de tous les eccl6siastiques rdputrs fonctionoaires publics, c'est-a-dire ayant charge d'dme on missiot denseigner, la tidelite a la Constitution civiie. Le z 6 decembre i79o, le roi se resigna
a approuver ce decret. Le fond de la Constitution civite de 1790,
c'est que les pasteurs itaient Elus par le peuple.
Voici ce serment : , Je jure de veiller avec soin sur les fidiles du
diocese (ou de la paroisse) qui m'est contid, d'etre fidele a la nation,
a la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution decr6t6e par 'Assemblee nationale et acceptee par le roi *.
Pour et contre ce serment, beaucoup d'crits furent publiis. Un
des historiens de cette pdriode, M. Milliard (le Clerge de Chdlonssur-Marne.Chalons-sur-Marne,1904. In-8), dit a ce sujet (t. I, p. 67):
a Mais ce n'etaient 1a que des voix isolees : la voix du Souverain Pontife ne s',tait point encore fait entendre. Pour se decider, pour se
diriger on attendait que Rome parlit. L'dpiscopat lui-meme s'itonnait
du silence du pape. On savait que Louis XVI lui avait ecrit, mais
c'ctait tout. Depuis le 24 aoft T79o , jour oi le roiavaitsigniledecret
de la Constitution du clerg6, jusqu'au milieu environ du mois de
mars, le clerg6 de France n'avait recu aucune direction de Rome.
a II faut expliquer ce silence.
a Louis XVI, avant de signer, avait donc ecrit au pape Pie VI, lui
demandant ce qu'il fallait faire. Le pape lui r6pondit, le to juillet,
qu'il devaita ce sujet consulter les deux archevdques qu'il avait dans
son conseil, Mgr de Pompignan, archevdque de Vienne, et Mgr de
Cice, archev6que de Bordeaux. Le pape avait trop presume des lumieres de ces deux prelats et de leur fermete. Car ii est prouv6 quc
I'archeveque de Vienne, en r6ponse a la lettre du pape, ecrivit Ic
29juillet & Pie VI, pour lui conseiller une acceptation provisoire des
decrets, et que l'archeveque de Bordeaux poussa a les signer et plus
tard a les sanctionner.
a Le pape se plaignit vivement de cette conduite, dans un bref
qu'il adressa a Mgr de Pompignan; mais cc brefdont nous ignorons
la date, ne futconnu, ainsi que la lettre du xo juillet, qu'aptes la
mort de I'archeveque de Vienne. Or,ce pre6at tombe malade le 17 aoikt,
mourut le 29 decembre 179o. Ce fut dans le depouillement des papiersqu'onretrouva le
Ilettres. On ne leur donna pas grande publicite,
et elles paraissent n'avoir pas &et connues dans notre d6partement;
au moins ii n'y est point fait allusion.
a Le clerge de France, en gt.iral, et celui du diocese de ChAlons
en particulier, s'il connut ces n6gociations, les connut trop tard; et
quand furent publies ou divulgues les brefs du Pape, dont ii nous
reste A parler, le mal etait fait. Des la fin de I'annde 1790, et au
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commencement de 1791, Le 9 janvier, let municipatites, obiissant at
district, pressirent 'exicution de la loi. L'ignorance oit its furent
longtemps des lettres adressees a I'archevique de Vienne, servit de
pritexte, sinon d'excuse, a un grand nombre d'ecclesiastiques qui
preterent serment. a
L'auteur que nous citons continue : a On lit dans le Dictionnaire
de Feller (edition Perennes), article Le Franc de Pompifptan,une
note: 4 L'auteur de cette note, atteste avoir entendu beaucoup de
pretres dire, qu'ils n'avaient pretd le serment que parce que le SaintP&re avail refusd(?) de rdpondre. Si les mrmes pretres ont persiste
depuis dans le serment, c'est qu'un abitne en appelle un autre. a
Voili les faits sur le premier serment.
2* Quant aux serments suivants, celui dit de - liberte-egalit6 P, et
ceux qui furent plus tard prescrits encore, Rome interrog6e ne les a
pas condamnes. - Voici quelques dates et details prdcis a ce sujet,
que nous tirons de I'ouvrage intitult les Serments pendant la Revolution, par J. Meilloc, vicaire general d'Angers, administrateur
du diocese pendant la Revolution; publie par Uzureau (in-12, Paris,
Lecoffre, 1904) (p. 5s et suiv.) Ce livre donne des details tres
complets.
La royaute ayant et6 declaree dechue, le to aoft 1792, il fallait
modifier la formule du serment. L'Assemblde legislative, le 14 aoct
1792, adopta la formule suivante: a Je jure d'Etre tidele a la nation
et de maintenir la libertd et I'egaliti ou de mourir en les defendant *,
c'est le serment de a liberte-egalit6 a; ce serment fut d'abord
obligatoire seulement pour les membres de l'Assemble, puis pour
a tout Francais qui recevait un traitement de 'Etat a;enfin, le 3 septembre, ii fut declare obligatoire a pour tous les citoyens sans exception .

A cette meme date (3 septembre 1792), la fornule du serment fut
ainsi compl6tee : Je jure d'dtre fidele i la nation, de maintenir de
tout mon pouvoir la liberte, L'egalit6, la stret6 des personnes et des
proprietes, et de mourir s'il le faut pour l'execution de la loi a.
(Uzureau, ibid., p. 52.)
Dans divers endroits, notamment dans le d6partement de Maineet-Loire, la formule du 3 septembre ne fut pas employee; on s'en
tint i la formule du 14 aoCt. (Ibid.)
a Toutes les hospitalieres de France furent sommees [notamment,
dans les premieres semaines de I'annee 1794] de faire le serment de
liberte et d'egalite, et ce, sous peine d'etre arrach6es de leur couvent,
conduites en prison et condamnees i l'exil ou mime i I'echafaud. (P. 60.) Deux decrets, Pun du 3 octobre 1793, l'autre du 29 ddcembre
1793, imposaient le serment de libertd et d'egalite aux religieuses
hospitalieres (Uzureau, ibid., p. 6o).
aUne centaine de religieuses angevines furent guillotinees, fusillees ou condamnees i la diportation, pour refus de prestation du
serment de liberti et d'egalite. > (Ibid.)
QuE•sToN: Etait-il licite de prkter ce serment?
RiPONSE: to Le pape interrogi evita de se prononcer (octobre 1792,
mai 1793; item, en 1794 et 1795 (Uzureau, ibid., p. 56).

2* Les eveques furent partages: les quinze evdques restes en France
le pr&etrent ou du moins I'autoriserent. Ceux refugids en Angleterre
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ou en Suisse furent partages de sentiments ; les uns le declarant
l6gitime, les autres non. (Uzureau, loc. cit., p. 56.)
3* On sait que M. Emery, regardait le serment comme licite. ( La
presque universaliti du clergi de Paris, y compris les congrigations
religieuses, a peu pristous les docteurs de Sorbonne et de Navarre,
suivirent l'exemple des ev4ques restes en France. L'unanimitd des
ecclesiastiques de Tours, de Cambrai, de Troyes, de Nancy, de Langres prononcerent le serment, et cela non par faiblesse mais apres
mfre deliberation (Uzureau, ibid., p. 57). - Cf. Sicano.
a Dans les provinces, les ecclesiastiques n'ayant pas toujours
comme dans la capitale, des superieurs autorisds et eclaires A qui
demander conseils parurent bien moins disposes a jurer. - De la ce
tourment des ames pures et consciencieuses qui disposies a remplir
tout leur devoir jusqu'au bout, meme au sacrifice de leur vie, ne pouvaientsavoir avec certitude en quoi consistait precisementce devoir.
(Uzureau, ibid., p. 58).
Les raisons par lesquelles se decid6rent ceux qui ont prete ce serment, ont iet exposees. On peut voir cette question traithe au long
et les difficult6s examinees en detail (de la page 5 a•la page 24o) dans
le livre que nous avons ddej indique, les Serments pendant la Revolution. On peut aussi consulter utilement les ouvrages suirants :
L'abbi Sicard, 'Ancien Clergi de France; les Eveques pendant la
Revolution. Paris, Lecoffre, 19o3); Meric, Vie de M. Emery (Paris,
Poussielgue, 1893).
Des difficulths de ce genre ont surgi A toutes les epoques, depuis
sa:nt Paul qui cut A rdsoudre la question des viandes immolees aux
idoles: Nous autres,disait-il, qui sommes instruits, nous savons que
cela ne fait rien, et nous pouvons en manger; ceux qui croient que
c'est ddfendune le peuvent pas; et nous-memes nous nous en abstenons, si nous avons lieu de craindre de les scandaliser. (I ad Corinthios, vin.)- Dans ces situations pleines d'angoisses, il faut admirer
les ames courageuses; mais il faut plus encore, apprecier et chercher des hommes dclairds, capables de discerner avec intelligence
et d'indiquer avec prudence le chemin qu'il faut suivre.
Le blAme que nous avons cite au debut de cet article nous a paru
devoir atre examine: maintenant, on a, par les renseignements que
nous venons de rappeler, des donnbes, sufhsantes, il nous semble.
Chacun peut juger en connaissance de cause la conduite du clerg6
et des fldeles du temps de la Revolution par rapport au premier,
puis par rapport au second serment. - A. M.

Le Girant : C. ScumayIa.

Imprimerie deJ. Damoulin, a Paris.

EUROPE
FRANCE
Nous publions avec grand plaisir les renseignements qui suivent
et qui nous ont ete communiqu6s par la maison-m&re des Filles de
la Charitd, A Paris. Les cuvres dont il s'agit repondent a des n&cessit6s particulierement senties en notre temps. Saint Vincent de
Paul, qui s'est tant employ6 a subvenir aux besoins de son 6poque,
serait certainement, s'il vivait aujourd'hui, a la tete des Ames attentives et genereuses qui s'appliquent A subvenir meme aux besoins
materiels de la soci6te actuelle. N'est-ce pas d'ailleurs un moyen de
procurer les ameliorations morales?

ECOLES MENAGERES
Les conditions de l'existence humaine sont moditiees,
c'est la lutte pour la vie qui est partout engagee. Sous peine
de perpituer le trouble, la societe doit, i de nouvelles et
impirieuses exigences, apporter de promptes et efficaces
satisfactions.
On est unanime a d6plorer la place trop secondaire laissde jusqu'ici a l'itude des questions materielles dans l'education de la jeune fille. Les devoirs d'inrrieur, qui forment
la base de la vie de famille et furent jadis si chers au coeur
de la jeune fille, ne prdsentent plus le meme intir&t A ses
yeux. Souvent elle les connaIt mal; quelquefois, hlas! elle
les ignore tout A fait; rarement elle en a une idde et une
estime suffisantes. Son intelligence, de plus en plus sollicitee par des attraits divers, suit volontiers le courant qui
l'emporte hors de sa sphere naturelle.
La consiquence fatale d'une dducation si incomplete est,
de 1'aveu de tous les vrais observateurs, que 1'esprit de famille s'en va. Sans armes suffisamment trempdes pour lut31
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ter avec succes contre les difficuhds qui l'attendent au lendemain de son mariage, la jeune fille de nos jours se trouve
dans les conditions les plus d6savantageuses pour fonder et
organiser son nouveau foyer. Elle est jetee dans I'inconnu.
L'intelligence, activee par le dkvouement, a voulu combler cette lacune et dclairer cette situation ; des ecoles menageres ont ete fondies.
Rappeler la femme i la conscience de sa dignit6 personnelle et de ses plus stricts devoirs; appliquer les forces de
son intelligence aux travaux du menage rendus intressants par un enseignement mtthodique et bien compris;
d6velopper, au profit de la famille, et pour que la femme
s'y attache davantage, cet instinct inni en elle pour tout ce
qui est beau, pour tout ce qui est bien, tel est le triple but
que se proposent d'atteindre ces institutions dtablies depuis de longues annies a 1'6tranger. Elles ont fait leurs
preuves en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Angleterre; chacune de ces nations se lone des rdsultats obtenus.
La France a sa part dans ce mouvement gdneral, car sur
tous les points du pays le besoin d'ecoles menag6res se fait
vivement sentir.
Ce qui suit indique combien les Filles de la Charitd de
Saint-Vincent-de-Paul desirent seconder ce mouvement et
ce qu'elles ont ddja accompli dans ce but.

PARIS
tCOLE MENAGERE NORMALE
DIRIGE PAR LES FILLES DB LA CHAXITi Di SAINT-VINCINT-DE-PAUL

Paris, 3 bis, rue de 'Abbaye

L'Ecole mdnagire normale de la rue de IAbbaye a eti
fond6e en 190o, sous le patronage de la maison-mkre des
Filles de la Charite, de la Societi des agriculteurs de
France, de la Societ6 d'education et d'enseignement et an-
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nexee aux syndicats professionnels de femmes organises a
la meme dpoque.
Elle poursuit un but multiple:
x" Fournir des maitresses d'enseignement menager vraiment capables;
2' Donner aux jeunes filles de la classe ouvriere la formation nicessaire pour qu'elles deviennent aptes a entretenir le foyer familial dans les meilleures conditions d'hygiene et d'economie;
3* Initier les jeunes filles du monde a la direction d'un
interieur;
4! Former de jeunes domestiques.
Pour arriver A ces resultats, differents cours, bien distinctspour chaque categorie, ont etC organisds.
I
Le cours normal reunit, une fois par semaine, les jeunes
filles du monde on les futures maitresses d'enseignement
m6nager.
La matinee est consacrie A la cuisine : les recettes sont
exposees et raisonnees; les differents menus comprennent
tous : un potage, un plat de viande, un plat de legumes,
un entremets. On en calcule approximativement le prix de
revient, qui sera verifi~ exactement au retour du marche et
on passera ensuite &1'ex6cution de la cuisine.
A une heure, le cours de coupe apprend aux jeunes normaliennes a tailler le trousseau et les vWtements de la famille : les patrons, d'abord executes en papier et en mousseline, le sont ensuite en dtoffe, puis bitis, enfin essayds,
pour etre ensuite executes en particulier par les jeunes
filles, qui les rapporteront a examiner.
A trois heures, une leqon thiorique d'hygiene on d'dconomie domestique prdecde un exercice pratique (nettoyage,
blanchissage) qui en est l'application. Ces lecons, par leur
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caractere scientifique, peuvent etre considir6es comme le
complement de l'instruction ddja reque par les normaliennes, qui aspirent, en gineral, a ajouter aux dipl6mes d'enseignement primaire, qu'elles possedent presque toutes,
celui d'enseignement menager.
Les institutrices, les sceurs de classe preferent generalement le cours normal qui leur est offert, pendant les grandes vacances, parce qu'il n'interrompt pas leurs fonctions;
il dure six semaines et se propose plus particulierement de
former des directrices d'ecole mdnagere. Celles qui l'ont
suivi sont invitees a s'essayer a l'enseignement menager
dans les ktablissements oh la plupart d'entre elles professent.
Quelques-unes recoivent meme, aussitot apris, la direction de classes on d'ecoles menageres et ce stage, par I'expirience qu'il leur donne, leur permet de passer d'excellents examens . Elles peuvent envoyer a corriger tous les
quinze jours les devoirs qui leur sont donnes jusqu'a la
session d'examen (qui a lieu au mois d'avril chaque annie)
pour l'obteniion du dipl6me d'enseignement menager.
La premiere commission d'examen reunie en 19o 4 ddcernait dix-neuf dipl6mes; ce nombre a toujours ete croissant depuis et s'eleve a trente cette annie (1907).
D'ailleurs, les demandes pour suivre le cours normal ont
6et si nombreuses, en 1906, qu'il a etd n6cessaire d'en former d'autres en provinces; notamment a Bordeaux, Montpellier, Besancon, ou ont it diputes les meilleurs professeurs de la rue de l'Abbaye. M. le comte de La Bouillerie
s'occupe actuellement d'en ouvrir un A Angers.
En dehors de ces deux cours, les Cleves maitresses qui,
i. Le jury est compose de directrices ou de professeurs d'ecoles
menagrres, de membres de la Societe des agriculteurs de France,
de la Societi d'ducation et d'enseignement et du Syndicat des institutrices privees. II fait subir des epreuves thdoriques et pratiques
formant un examen approfoadi, apres lequel il delivre un dipl6me.
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voulant s'initier a fond et assez rapidement a la direction
d'une ecole menagere, viennent, a demeure, pendant trois
mois et tout en se formant elles-memes, aident, comme
nous le verrons tout a l'heure, la maitresse chargee du
cours destini aux enfants d'ouvriers. Elles sont ensuite

placies h la tate d'une acole menagere.
Les maitresses ainsi formees ala maison de la rue de
1'Abbaye ont ddej ouvert une cinquantaine d'6coles menageres qui donnent les resultats les plus consolants et dont
voici les noms avec la date de l'ouverture :
9go3. VANsES (Morbihan);
1903. DRANCY (Seine);

1904.
1904.
1904.
1904.

PARIS, 15, rue des Bernardins;
B6NE (Algerie);
PARIS, 60, rue Raynouard;
LILLE (Nord);
SAINT-PRIM (Isre);
VERSAILLES (Seine-et-Oise), 46, avenue de Saint-Cloud;
RENNES (Ille-et-Vilaine);
MONTCEAU-LES-MINES (Sa6ne-et-Loire);
RUGLES (Eure);
SAINT-QUENTIN (Aisne);
CAMBRAI (Nord);
BESANCON Doubs) ;1
Poissy (Seine-et-Oise);

1904.

VERNON

1904.
1904.

TOURS (Indre-et-Loire);

1904.

PARIS, rue Popincourt;
SiVRES (Seine-et-Oise);

19o3.
1903.
1903.
1903.
90o3.

19o3.
1903.
1904.
19o 4 .

1904.
19o5.
1905.

1905.
1905.
1905.
1905.

(Eure);

PARIS, So, rue de Vaugirard;

BORDEAUX, 15, rue de la Trdsorerie:
BORDEAUX, 13, rue Cheverus;
ABBEVILLE (Sornme);

ORLANS (Loiret) ;
SAINT-BRIEUC (C6tes-du-Nord):

19o5.

AIGUEPERSE (Puy.de-D6me);
LE FONTANIL (Isere);

Igo5.

LOUVIERs (Eure);

1905.

PARIS, 233, rue de Vaugirard;

19o5.
1905.
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BRUNOY (Seine-et-Oise);

1905.

NOUAN-LE-FuzELiER (Loir-et-Cher).
PARIS, 28, rue Saint-Roch;

1906.

NeUILLY-SUR-SEINE

1906.

PARls, 18, rue de la Tour-1'Auvergnr,

(Seine);

9go6.

CORMEILLES (Seine-et-Oise);

90o6.

PARIS, 14, rue de la Ville-l'lEvque;

1906.

1906.

PARIS, 7, rue Lepoulletier;
VERSAILLES, 2, rue des Bourdonnais;

1906.

MOULINS (Allier), 22, rue de Villars;
PARIS, 73, rue de la Mare ;

:906.

PAVILLY (Seine-InfErieure);

1907.

MONTPELLIER (Herault), rue de la Vieille-Monnaie:

1907.

SALINDRES |Gard).

1906.

II
Le cours destind d la classe ouvriere riunit deux fois par
semaine vingt-quatre jeunes filles de quatorze A seize ans
r6parties en deux sections, fonctionnant l'une de huit heures a midi, I'autre de une heure A cinq heures. Chaque section se divise en trois groupes A la tite duquel est placee
une monitrice, ou une des eleves-maitresses dont nous
avons parle, et chacun des groupes est employe a tour de
r6le A la cuisine, au nettoyage, an blanchissage, raccommodage on repassage. Ces differents exercices sont pr6cedes
d'une lecon theorique i laquelle toutes les eleves prennent
part et dont elles notent le plan sur un carnet spicial; de
meme toutes copient les recettes et prix de revient, que les
petites cuisinieres ont dO icrire et calculer au tableau noir,
sous la direction de la maitresse; ce prix de revient, ne depasse jamais 3o a 40 centimes par personne.
En voici un exemple :
Julienne ...............
o,40
Ragoit de veau. . . . . . . . .
. .,8o
Haricots blancs...........
.
o,8o
Compote de pruneaux.
. .....
. o.6o
Total .........
3.6o
Pour 1 personnes; soit 3o centimes par tete.
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Voici egalement le resume des trenle-quatre leqons que
comportent les deux annees du cours :
ALIKENTATION : L'utiliti

des divers aliments, le pain,

le sel, la farine, le lait, le beurre, le fromage, les ceufs, les
ligumes, la viande de boucherie, le gibier, la volaille; les
causes d'alteration des aliments; les fruits, les poissons, les
boissons fermenties et aromatiques, etc.
NETTOYAGE : Fourneau et accessoires, couteaux et couverts, meubles, obje-s de toilette, vetements, etc.
RACCOMMODAGE, LESSIVAGE ET REPASSAGE : linge blanc, de
couleur, etc.
HYGIENE : -Entretien de la peau; entretien, aeration de
Phabitation; microbes et maladies contagieuses; chauffage,
eclairage, air, eau, poisons, etc.
AGRICULTURE : Sol, operations culturales, engrais, asso-

lement, etc.
L'enseignement agricole tient sa place dans ce plan.
Malheureusement jusqu'a present, le petit jardin attenant
a I'cole menagere ne pr6sentait qu'un champ d'essai bien
insuffisant, mais, depuis cette annie, une annexe a &t6ouverte a Neuilly et, durant la belle saison, les jeunes minageres pourront s'y transporter pour jardiner.
Les parents, nous devons I'avouer, ont ti6 assez lents a
comprendre Pimportance de I'tcole menagere, mais ils
commencent a en constater les avantages, et plusieurs nous
ont confie les enfants a demeure pour les initier rapidement aux soins du menage; celles-ci sont recues, quelquesunes gratuitement, les autres moyennant une minime r&tribution et leur cuisine alimente chaque jour la table
ouverte aux syndiquees, oh celles-ci trouvent pour la modique somme de 75 centimes, un repas bien apprWte et
reconfortant. Quelques-unes de ces dleves internes retournent au bout de deux ans dans leur famille et sont capables
d'y rendre les plus grands services; d'autres, obligees de
gagner leur vie, sont placdes comme domestiques dans des
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ouvert, continue a veiller sur leurs interets materiels comme
sur leur formation morale.
III
Toutes les ecoles que nous avons gnumerees plus haut
suivent, avec les modifications que comportent les differents
milieux oi elles sont placees, le meme plan que celui de
PEcole menagere normale. Quelques-unes reunissent mime
chaque jour apres les classes, les enfants d'ouvriers qui, au
lieu de trainer dans la rue, apprennent la couture, la tenue
de la basse-cour ou du jardin. L'Ecole menagbre de Pavilly
(Seine-Inf6rieure), fondee par Mme d'Epinay, est un modile a ce point de vue. Nous n'avons done qu'A nous filiciter des progres faits dans cette voie et Asouhaiter Pextension d'une ceuvre qui a une haute portee sociale, puisqu'elle
est appelde A regenerer la famille.
L'Ecole menagere de la rue de I'Abbaye desire voir
s'dtendre partout les bienfaits de 1'enseignement menager.
Elle accueille tous les divouements : celui des institutrices,
celui des sicularisdes et celui des religieuses, pourvu que
les futures 6leves maitresses soient munies du brevet 61ementaire. Elle leur fait un pressant appel, soit pour participer au cours normal du mardi; soit pour suivre celui des
vacances qui commence chaque annie immidiatement
apres la fete de l'Assomption et se termine un peu avant le
er octobre.
Que les ames gdnereuses qui aiment I'action et le devouement se donnent a I'oeuvre des dcoles mdnageres; il s'agit
de faire 'education de jeunes filles de quinze a vingt ans, a
cet age ou elles ont un grand besoin de secours, oh aucune
legon n'est perdue; il s'agit de les former pour qu'un jour
elles fournissent A la socieit des 6pouses et des meres qui
soient 1'honneur et le soutien de leur foyer, A I'Eglise des
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chretiennes aux vertus solides, aux convictions inebranlables.
Pour cette oeuvre la bonne volont: ne suffit pas; il faut
une formation sp6ciale, ii faut la mithode d'enseignement
pratique. Quand ii ne s'agit de s'initier a la science menag&re que pour se tirer d'affaire dans un menage, une intelligence ordinaire y parvient facilement avec un peu d'application. Mais pour les futures maitresses en enseignement
menager, une instruction serieuse et l'etude des programmes d'instruction primaire sont a peu pros indispensables.
GrAce A cette preparation, les explications a recevoir sont
mieux comprises, et quand 1'eleve deviendra maitresse A
son tour, ses lecons seront plus attrayantes, plus solides et
plus fructueuses.
MARSEILLE
Lettre de la s-ur BONNEAURE, supirieure de la maison
dite ( la Petite-(Euvre n, a Marseille, d la trbshonorde
Mere KIEFFER, Supdrieuregdndrale des Filles de la Charitd, a Paris.
Marseille, 14 mars 1907.
Permettez-moi de m'adresser & vous, pour nous aider A
perfectionner l'oeuvre de l'Ecole menagere, qui diji fonctionne chez nous.
Je crois que vous seriez satisfaite des rsultats obtenus
depuis quelques mois. Cependant, une chose essentielle
nous manque, c'est un manuel specialrenfermant !a theorie
pour nous renseigner mdthodiquement sur les principales
branches se rattachant a cette oeuvre : telles que les quantites pour la cuisine, la lessive a la cendre ou aux cristaux,
le repassage etc. I1 est utile de nous conformer A l'idde et
aux donn6es generales qui ont ete appricies par des personnes compotentes et qu'il importe que nos jeunes filles
connaissent a fond.
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La coupe, que nous avons rendue accessible A toute jeune
fille douse d'une intelligence meme mediocre, nous a puissamment aidees a faire appricier cette oeuvre aux parents
qui peuvent juger des progres surprenants de leurs enfants.
Aujourd'hui, nous avons des fillettes de quinze ans capables, non seulement de s'en servir, mais de Penseigner
aux autres. Dans ce moment surtout, oh les jeunes filles sont
attirees de tous c6tes par la stenographie, la dactylographie,
les postes et tiligraphes, les bureaux de commerce et d'administration, tout concourt A faire disparaitre l'ide du travail manuel et interieur de la femme dans la famille,de sorte
qu'il nous faut redoubler de zale pour lutter contre cette
invasion de professions nouvelles, fort gouties de nos jours,
et qui, cependant, iloignent la femme du foyer et dont plusieurs, t6t ou tard, la laisseront sans place et sans metier
pour gagner sa vie. Nous le constatons ddjh, nombreuses sont
les prdtendantes capables dans leur art, mais les places sont
de plus en plus rares et tres incertaines. Donc, la misere et
le decouragement ne peuvent qu'augmenter sans parler des
dangers qui s'ensuivent.
Voila, les humbles pensees que je vous soumets; elles
sont inspirdes par mon ddsir de bien former nos jeunes ouvrieres, en dipit de routes les difficultes, et d'entrer ainsi
dans les desseins de la divine Providence qui, en permettant la ruine de quelques-unes de nos oeuvres, nous ouvre
de nouvelles voies pour faire encore du bien A cette ch&re
jeunesse.
Seur BONNEAURE.

BELGIQUE
Pour la Belgique nous citerons particulibrement, en fait d'Ecoles
minagires, celle d'Ostende. A c6t6 de I'Ycole m6nagire etablie dans
cette ville a I'ecole gouvernementale, les Filles de la Charit6 en ont
ouvert une de leur c6te: ces deux ecoles sont I'une et l'autre subventionnees par le gouvernement. A cause de cette subvention, ces
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deux ecoles mtaagbres sont, 1'une et I'autre aussi, soumises a l'inspection du gouvernement. Un inspecteur et une inspectrice de l'Etat
viennent, chacun pour leur part, se rendrecompte de I'enseignement
theorique et de 'enseignement pratique donne i l'Ecole menag&re.
Quand I'ecole est bien tenue, ce coutrOle n'cst pas une gene, c'est
plutdt un appui. Nous savons que Pinspecteur et I'inspectrice, ont
tzmoign6 leur satisfaction sur la maniere dont est tenue I'Ecole mdn agere des Filles de la CharitY, a Ostende.
Nous avons nous-meme visiti cette Ecole avec un grand intirEt
(1907), et nous sommes heureux de donner ici les renseignements
qui nous ont ete communiques, sur notre demande, par la Sceur superieure et par la Soeur directrice de I'Ecole menagdre, d'une part,et,
d'autre part, par M. Alphonse Sieben, a I'obligeance duquel nous nous
etions adresse parce qu'il avait vu fonctionner 'oeuvre d'Ostende.
A. MILon.

OSTENDE
OSTENDE, en flamand Oost Ende (c'est a-dire extremiti
orient) est une ville maritime de la Belgique (Flandre occidentale), sur la mer du Nord, 22 kilometres au nord-ouest
de Bruges. Elle est tres frequentde comme ville de bains de
mer; elle a environ 23 ooo habitants.
Les Filles de la Charite de Saint-Vincent de-Paul y ont
deux etablissements : un sanatorium maritime, rue du
Sport, et un dispensaire, 85, rue Longue. C'est au dispensaire qu'est annexee l'Ecole minagere pour les filles des
marins.
Cette Ecole menagere doit son origine a un aum6nier
de marine, M. l'abbe Pype, avantageusement connu pour
les oeuvres multiples qu'il a fondees en faveur des pdcheurs,
une ecole de mousses, la maniere de faire les conserves
pour les marins, etc.
Le 17 octobre 1899, ii confia la direction de I'Ecole
menagere aux Filles de la Charite, de la rue Longue, 85,
qui depuis 1895 dirigeaient un dispensaire.
SITUATION GENERALE (t906)

Depuis 1899, plus de deux cents enfants ont passd par
1'Ecole menagere des Filles de la Chariti a Ostende. Cette
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ecole est etablie spicialement pour les filles de pacheurs: elle
est situde pros du port. Les cours sont suivis en moyenne par
soixante-quinze enfants de quatorze a dix-sept ans. Apres
cet Age, il reste quelques jeunes filles A l'ouvroir pour apprendre le mitier de couturiere. Les coursdurent deux ans.
Pendant neufmois, ils sont donns quatrejours par semaine,
avant et apres-midi. On y execute le programme suivant.
PROGRAMME

Le programme est simple et pratique; ii comprend des
cours theoriques et des cours pratiques.
I. - Cours theoriques. A ces cours, on donne :
t* Des lecons d'hygidne, portant sur les soins a donner
en cas de petits accidents; les sympt6mes de maladies d'enfants, les moyens propres A conserver la sante, les soinss
donner aux enfants, aux malades et aux vieilards, la preparation de quelques tisanes, la connaissance, l'usage et la
vertu curative de quelques remedes dont se compose une
petite pharmacie domestique, I'entretien des chambres de
malades, etc.
z* Des notions d'conomie domestique;
3" Quelques notions de comptabilite mdnagere;
40 L'explication du mode de lessivage:
5* L'explication du mode de repassage;
6° L'explication du mode de nettorage;
7° La valeur nutritive de certains aliments, les proprietes
de certains legumes et des notionsde cuisine.
II. - Les exercices pratiques ont pour objet ce qui
suit:
s° L'entretien de la maison, de ses differentes parties et
des meubles. L'entretien des chambres a coucher, des
parquets, planchers, carrelages, etc. Les travaux de menage
a faire chaque jour, chaque semaine, chaque saison.
2* Le lavage du linge, des vitements, des bas etc.; la
maniere d'enlever les taches d'encre, de goudron, de pein-
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ture, de fruits etc. ;ainsi que les precautionsa prendre avant,
pendant et apris le lessivage. Le lavage des flanelles, des
6toffes en laine, etc.
30 Le repassage. Recommandations au sujet de la table,
des fers et du feu. Pliage et tuyautage du linge, etc.;
4° La cuisine. Serie de repas a bon marche, restant dans
les limitesqu'autorise le modeste budget d'un ouvrierou d'un
artisan et procurant une alimentation saine et reconfostante
au moyen de mets nourrissants, varies et peu couteux. Manitre d'accommoder avantageusement les restes de legumes,
de viandes, etc.
5* Ouvragesmanuels. Le raccommodage et 1'entretiende
toutes sortes d'habillements et de linge. Reprises, ravauvaudage, remaillage et rapiecage des bas. L'utilisation des
vieux vetements est l'objet d'une attention toute particuliere. On fait ensuite etudier I'achat, la coupe usuelle, la
confection du linge de literie, de chemises de femmes, de
vetements simples, de vetements de travail, etc. On etablit
aussi le prix de revient de chaque objet.
K THODE

Afin de tirer le plus grand avantage possible des Ccoles
et des classes menageres :
1* Les eleves ne sont pas admises avant l'ige de quatorze
ans dans les ecoles et les classes pour adultes.
2* Les ilbves ex&utent tons lestravaux pratiques inscrits
au programme et elles fournissent, autant que possible, le
linge pour le lessivage, le raccommodage et le repassage.
3* Elles assistent toutes ensemble aux legons theoriques
donn6es aussi intuitivement que possible; ces lecons precedent toujours les exercices pratiques. Le temps consacrd
aux lecons thioriques est de quatre heures par semaine.
4* Tous les travaux du minage sont effectues a la fois.
En vue de la bonne execution 4 es divers travaux, on r6partit
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les vingt-quatre •6ives qui forment la classe en quatre
groupes de six 6lives :
Premier groupe : cuisine et nettoyage;
Deuxieme groupe : lessivage;
Troisieme groupe : repassage;
Quatrieme groupe : raccommodage.
5* Chaque 6elve frdquentant une classe minagere ordinaire ou une classe m6nagere centrale, assiste an moins &
deux seances pratiques de deux heures et demie a trois
heures par semaine.
6* Chaque preparationculinairecomporte un repas complet pour six personnes, representant une famille ouvriere,
comprenant, le pere, la mere et quatre enfants; ce repas
sera compos6 de potage, legume, viande ou poisson, ou
bien tel autre aliment en usage dans la localiti.
Le menu du repas, dont le coat ne peut pas d6passer
25 cenlimes par tate, est inscrit au tableau noir avec les indications suivantes :
a) La duree de la preparation;
b) La qualite, le nom et le prix des ingredients;
c) Le prix de revient du repas et le prix par plat, par tete.
Les eleves cuisinieres consomment le repas qu'elles ont
prepare.
7* Les 6elves lessivent non seulement le petit linge,mais
toute espece de linge de corps et de menage (sauf les chemises et les draps de li) et le repassent; des precautions
sont prises en cas d'dpid6mie on de maladie contagieuse.
8* Elles apportent des vhtements &raccommoder, du linge
a laver, A repasser; des ustensiles A nettoyer, etc.
g0 Elles transcrivent le menu dans leur cabier avec Findication du mode de preparation; elles tiennent, en outre,
note du resume des principales lecons theoriques et enfin,
elles ont un livre de menage.
to* Les maitresses tiennent r6gulibrement
a) Un registre d'inscription;
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b) Un registre de presence;
c) Un livre de minage;
d) Un journal de classe indiquant jour pour jour, le sommaire des lemons donnies et le detail des travaux execut6s.
Le reglement ainsi que le tableau de la distribution du
temps et du travail sont affichds dans le local de l'6cole ou
de la classe m6nagere.
I 1 La maitresse veille a ce que le roulementdes groupes
d'dleves s'opere r6guliirement.
Ces details sont I'application des observations adressees
en vue des 6coles mdnageres par le ministre de l'industrie
et du travail de Belgique en 1899.
RiSULTATS

Nous I'avons dit, depuis 1899, plus de deux cents jeunes
filles sont passees par PEcole menagere des Filles de la Charite a Ostende.
Voici quelques observations sur les r4sultats obtenus pour
les families de pecheurs a Ostende.
to Sante. - Avant I'6tablissement de cette Ecole mdnagere, les families de pecheurs souvent ne faisaient pas de
repas proprement dits : on n'y vivait que de cafe, de tartines, de poissons frits. Aussi les enfants portaient-ils trop
souvent la misere sur la figure. La raison de ce regrettable
etat de choses, c'est que le pere et la mere sont presque toute
la journde absents. Le pere est sur une barque, la mere va
vendre le poisson, et pour cela est parfois sur la rue ou au
marchi toute la journde.
Depuis que Plcole menagere fonctionne, l'enfant, avant
d'yvenir, prepare les legumes, les pommes deterreetlasoupe,
tout cela avant la classe. La jeune fille est renvoyee i la maison vers onze heures et demie ou A I'heure convenable pour
preparer un petit diner selon les legons reques a I'Ecole minagere. Lorsque la mere rentre, le diner est pret. D'ott un
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peu de bonheur et I'amelioration de la sante dans la famille.
2* Propretd.- On a remarque que les m6nages des pecheurs sont notablement changesdepuis que l'Ecole menagere fonctionne. Auparavant, ces menages etaient parfois
des taudis. Maintenant, tout y est en place et bien propre.
Le pOre en rentrant a la maison, quittant un bateau souvent
sale, est tout heureux de trouver une maison bien propre
et son m6nage bien tenu. Aussi les pecheurs constatent-ils
entre eux, les avantages de 'Ecole menagere, et plusieurs
jeunes filles y sent venues parce que leur pere en avait
entendu parler sur le bateau. Les pecheurs sont fiers de
pouvoir montrer leurs habits soigneusement raccommodes,
laves, repasses par leurs filles. c C'est un tresor pour nous
que cette ecole a, disait I'un d'entre eux. Les soeurs qui vont
visiter les pauvres malades remarquent la difference qu'il y
a entre les menages tenus par des femmes on des jeunes
filles ayant passe par l'Ecole minagere et ceux qui sont tenus par les autres. 1I y a plus de propreti, d'ordre dans les
premiers.
30 Tenue des enfants. - Autrefois, quand on parlait des
filles de picheurs, on les considerait comme des enfants
peu estimables, sans respect pour elles-memes et pour les
autres. Maintenant, on constate leur bonne tenue et on leur
trouve un cachet de dignite qu'elles n'avaient pas autrefois.
4° Economie. - Au debut, les jeunes filles gaspillaient
facilement leur argent et le d6pensaient en bagatelles, le
dimanche. A l'Ecole menagere, on leur a inculque 1'esprit
d'dconomie, de sorte que, maintenant, elles ont contractd
P'habitude de 1'Npargne. On leur a appris a ne rien laisser
se perdre. C'est ainsi, par exemple, qu'avec les effets en par
tie uses du pere ou de la mnre, elles habillent les enfants.
Avec souvent bien peu de choses, elles arrangent et decorent
la maison. Cela encore on le leur apprend i l'Ecole minagere.
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A propos de l'ouvroir et des habits que les jeunes filles
font ou raccommodent l'Ecole menagere, une mere de famille faisait cette rdflexion, qu'elles gagnent plus A 1'Ecole
menagere qu'i l'atelier. L'Ecole menagere d'Ostende est
arrivee, grace A une g6ndreuse fondation et a la subvention
du gouvernement, a cette d6sirable situation de se suffire A
elle-mdme; tout le profit du travail des enfants est pour les
enfants. Aussi celles-ci acceptent l'ouvrage donne par des
voisins et des voisines. Les jeunes filles cherchent ellesmemes ce travail, I'acceptent, l'apportent a l'ecole oi elles
1'ex6cutent et elles se font ensuite payer elles-memes.
Finalement, un des plus heureux rsultats obtenu par
1'Ecole menagere et par J'ouvroir qui en fait partie dans le
sens indique par le programme, c'est que les jeunes filles,
quand elles se marient, peuvent, tout en faisant leur menage, confectionner elles-memes les h billements des membres de la famille, mari, enfants, sans avoir A payer sur
leurs modestes ressources, les couturieres.
!T Ont-elles besoin d'un renseignement pour cela, par
exemple, de patrons pour un vetement? Elles viennent a
PEcole minagere aupres de leurs anciennes maitresses qui
se font un plaisir et un devoir de leur venir en aide et de
continuer ainsi un apostolat si bien commence par lEcole
menag&re.
Nous ajouterons que 'Ecole menagere d'Ostende a obtenu
un grand prix et une medaille de bronze, a 1'Exposition
universelle de Liege de 90o5.
Voici le texte du dipl6me dicerri;
Acette occasion :
EXPOSITION UNIVERSELLE,

LInGE,

1905

Sous le haut patronage de Sa Majesti le roi des Belges, sous
la presidence d'honneur de son Altesse Royale Mgr le comte de
Flandre, et sous la presidence de son Altesse Royale le prince
Albert de Belgique.
DIPLOtME DE GRAND PRIX dCcernd A la collectivitd des icoles pro-

fessionnelles, des

icoles menageres, des ateliers d'apprentissage
3-2
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et des ouvroirs qui oat travailli au Palais de la femme pendant
la durde de l'Exposition: en participation, Ecole mdnagere des
filles de picheurs, rue Longue, A Ostende.
Le Fresident du comiti
executif,
DIGNEFFE.

Le ministre de 'industrie et du travail,
president du jury superieur,
FRANCOTTE.

Le commissaire general du gouvernement,
LAMARCHE.

A ces renseignements qui nous oat eti fournis sur les
ecoles menageres dirigies par les Filles de la Charit a
Paris, a Marseille, A Ostende, nous ajouterons quelques
indications.
L'dcole minagire doit-elle dtre gratuite ou payante?
Rie. - En Belgique, ce sont les dcoles payantes qui ont
le mieux reussi. Des dcoles gratuites avaient dchouk; on les
rouvrit en imposant un droit de 5 francs aux eleves qui se
prisenteraient. Les elAves revinrent et resterent fideles. On
n'attachait aucune importance au don gratuit.
, Pourquoi,dit le docteur Faidherbe,mddedn A Roubaix,
faire I'aum6ne d'un enseignement gratuit A celes qui n'en
ont pas besoin ?... N'est-ce point grever inutilement le
budget d'une fondation ? N'est-ce point deprdier cet enseignement aux yeux meme des ekves pen fortunees et de leurs
parents? II faut done faire payer, en principe, I'icole menag&re, quitte a trouver des personnes charitables qui se chargent de remettre discretement aux families pauvres la
somme n6cessaire pour 'inscription des enfants. ,
En France, ou la gratuiti eat un pen plusdans les mcur.,
le cours gratuit serait plus facilememn accepte. Et de fait, la
plupart de nosecoles menageres sott gratuites; Mme de
Diesbach a le cours payant et le cours gratuit. Cependant,
chez nous, comme ailleurs, Ia gratuit: a le grave inconv6-
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nient de grever le budget. C'est A chacun de voir ce qu'il y
a de mieux et de plus pratique a faire.
Cette reponse que nous venons de transcrire est tiree
d'une utile petite brochure que nous recommandons; elle
est intitulee : lEnseignement menager, par H. Quillet.
(Chez Lecoffre, libraire a Paris, rue Bonaparte, 90. Prix :
25 centimes.)

On peut aussi consulter : I'Enseignement nmnager, par
Mme la comtesse de Diesbach, chez Ttqui, libraire, rue de
Tournon, Paris; et I'Enseignement minager, revue mensuelle, chez Leroy, rue de Vanves, Paris, XIV* (un an,
6 francs).
Pour obtenir des renseignements on peut dcrire a 1Ecole
normale menagere dont nous avons parle en commencant:
rue de 1'Abbaye, 3, A Paris.

a Nous avons la pretention, disait un inspecteur belge a
Mme la comtesse de Diesbach, de rdsoudre le probleme
social par le moyen de la femme devenue la vraie mere de
famille. Nous avons trois cents ecoles m6nageres apprenant
aux jeunes filles leurs devoirs d'dpouses et de meres: en
supposant que chaque annie six d'entre elles sortent de nos
icoles absolument formees a leur future mission, void
done mille huit cents femmes aptes A remplir leur admirable r6le, que nous jetons tous les ans dans la societi;
dans dix ans, elles seront dix-huit mille! Jugez par 1l de
Pavenir I
c De sa nature, dit Mme de Diesbach, l'enseignement
menager vise 1'amilioraiion materielle et economique; mais
le r6sultat qu'il peut obtenir non moins sarement que le
premier, c'est I'amelioration morale. »
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ALLEMAGNE
Lettre de M. Jules SCHREIBER, prdtre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur general.
Cologne-Nippes, decembre 1906.

Dans mon rapport de lannie derni6re, oi je vous parlais
surtout de la nouveile fondation de Berlin, je ne faisais que
mentionner plusieurs autres fondations qui, maintenanl,se
sont assez affermies pour que je vous en parle plus amplement. II s'agit d'abord de deux nouvelles maisons sur la
Moselle, au diocese de Treves, et d'une a Aix-la-Chapelle
oi, d'ailleurs,entre temps, il s'en est aussi ouvert une autre,
lacinqui&me dans cette ville, qui, sous peu, sera suivie
d'une sixieme.
Wittlich (1904).1 s'agit d'un orphelinat militaire, Kriegerwaisenhaus. Ce ne sont pas seulement les enfants de
militaires dec6&Js pendant le service actif dans l'arm6e qui
sont requs dansces etablissements, mais tous ceux dont les
peres ont fait leur service a l'armie. C'est apres la grande
guerre de 1870 que s'est formee une sorte d'association a la
tlee de laquelle s'est place commeprotecteur le prince heritier ou KronprinT. L'association se nommait Kriegerbund
on Confederaion de combattants; elle avait pour but principal d'assurer i'ducation des enfants de ceux qui en font
partie apres la mort de leurs parents on de 1'un d'eux. On
paye une contribution modique de 20 pfennigs (25 centimes)
par an, ce qui fait, vu 1'extension que l'ceuvre a prise (elle
compte environ trois millions de membres), une recette
annuelle de 6oo ooo marks par an. Avec ces sommes, on a,
entre autres choses, jusqu'ici, ba~i quatre magni iquesorphelinats, qui peuvent, en nombres ronds, recevoir chacun une
centaine d'enfants garqons ou filles. L'entretien est absolument gratis et apres qu'ils ont fini leur temps 1'dtablisse-
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ment, on s'occupe aussi de l'avenir des enfants. Les etablissements sont dirigds chretiennement et separes selon les
deux grandes communions religieuses, catholicisme et
protestantisme, qui, malheureusement, divisentrAllemagne.
II y a jusqu'ici deuxetablissements catholiques et deux protestants ou a evangeliques ,, comme on dit ofticiellement.

L'etablissement de Wittlich est le plus beau; il est situd
sur une delvation considerable qui domine la belle ville de
Wittlich; les collines environnantes presentent ainsi a la
vue un panorama ravissant.
Apres que les autoritis eccldsiatiques, militaires et civiles
eurent c6lbrd par une grande solennite, dans laquelle l'empereur se fit representer par le prince Eitel Frediric, l'ouverture de l'dablissement, et que Mgr Korum, 1'6vdque de
Tr6ves, eut donn6 la benediction religieuse, les filles de
Saint-Vincent-de-Paul y ont commence leur ceuvre de charit6 le 27 septembre 1904. M. le doyen de Wittlich a celd-

brd la premiere messe dans !a petite chapelle, orn6e par des
dames amies et, apres une touchanie allocution, a laiss6
dans le tabernacle I'h6te divin qui desormais sera le soutien
dans l'oeuvre, qui fut assez penible durantles deux premieres
annies de son existence.
Ces difficultes Etaient occasionnees par 1'organisation
donnee a ces etablissements par la direction g6enrale et par
Pidde fausse qu'on s'dtait faite de la tache des soeurs. Comme
elles se disent les t servantes des pauvres malades ), on
s'imagina qu'elles ne pretendaient qu'a faire le menage sans
avoir aucune part au soin des enfants, dont Claient chargds
Pinspecteur et sa femme. Les soeurs ne pouvaient pas entrer
dans cette voie, et apres des ennuis et des essais infructueux
pendant plus d'une annie on se decida a se retirer, et, de
fait, on notifia cette decision a la direction generale de
Berlin. C'e-t alors que la direction qui ne voulait pas laisser partir les soeurs s'offrit a changer de systeme. On elabora
un nouvel ordre de ia maison selon les indications que
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j'avais donnees et apres une inspection solennelle de 1'etablissement, i laquelle je fusinvit6, les choses ont ete reglees
h la satisfaction de tous,et depuis la maison marche merveilleusement.
Carden (1904). - Pour l'orphelinat de Carden, situe
egalement dans ce beau pays de la Moselle, les choses
etaient bien plus simples. C'est un 6tablissement autrefois
dirige par les soeurs de Saint-Charles tres rdpandues dans
le diocese deTreves, mais, pendant la persecution de 18701880, elles avaient dd quitter 'oeuvre pour la ceder A un
ancien militaire avec sa famille. L'on pense bien que
I'administration de I'arrondissement auquel appartient
I'orphelinat n'.tait pas enchantde de cet etat de choses, et
lorsque le brave couple demanda sa retraite, on fut heureux
de pouvoir le remplacer par les filles de Saint-Vincent-dePaul, qu'on commencait a connaitre et a appricier dans le
diocese. Ce fut le 3 novembre 1904, que les trois premieres
soeurs, conduites par la respectable soeur Kratz, alors assis
tame, firent leur entree dans lorphelinat, bien dijfirent de
celui de Wittlich par la grande pauvret6, mais oh elles
furent recues par la population et par les cinquante enfants
avec une joie toute religieuse, exprime eloquemment par
la petite solennite telle que le pauvre village pouvait
'offrir. Les soeurs, dont le nombre a et6 elev6 i quatre, y travaillent avec benediction et tachent de faire oublier les
miseres du regime precedent. I1 est a espirer que des que
les ressources arriveront les oeuvres se multiplieront dans
ce vaste b4timent, qui fut jadis un couvent de benddictines.
Alf (1905).

-

La

deuxikme maison

d'Alf fut ou-

verte le 9 mars de I'annee 1905. Elle est destinie par les
proprie6aires des fabriques a loger et soutenir dans leur
conduite morale les jeunes filles; mais, comme ces enfants,
pour la plupart, prdferent la libertd, il s'ensuit que, difficilement, on parvient a les faire entrer h Phospice SaintJoseph. En ce moment, on est en ndgociation pour y pla-
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cer, de par lautoriti de la province, des jeunes filles dont
I'education n'est pas garantie par leurs parents.
Aix-la-Chapelle (1905). - Nommons les deux dernieres
fondations dont la premiere est digne d'un intiret tout particulier. Le 15 juin 1905, on a ouvert et place sous la direction des filles de Saint-Vincent une maison d'dducation pour
des enfants estropids des deux sexes. C'est le quatrieme 6tablissement confid aux Filles de la Charitd h Aix-la-Chapelle,
oi il n'y a pas dix ans on ne connaissait la cornette que par
quelques sceurs de Belgique qui y venaient pour prendre
les eaux thermales tr6s celbres. La maison se ddveloppe
lentement mais solidement et pour le bonheur des sceurs
qui y travaillent et pour le bien des pauvres estropids
qu'elles soignent avec une tendresse route maternelle.
Aix-la-Chapelle (19o6). - Enfin le cinquieme etablissement d'Aix-la-Chapelle a &t6 ouvert le I"juillet 19o6. C'est
une creche, la deuxieme fondde par des dames qui s'inspirent de I'idde patriotique, sous les auspices de I'imperatrice
Auguste-Victoire, dont elle porte aussi le nom. Cinq saeurs
s'y livrent a un penible travail.
Vous ne serez pas fichi qu'en terminant ce r6cit des nouvelles fondations, je puisse vous dire que, malgrd des difficulds exceptionnelles du c6td de I'administration, la maison de Berlin est en pleine prosperit6. Les Filles de la
Charite y conservent 1'esprit de pidte, de rdgularitd et de
simplicitd, malgrd le contact quotidien avec les membres de
la plus haute societd, qui, ces dernieres semaines, 6tait
repr6sentee parla maison royale de Suede et par la maison
impiriale d'Allemagne. En attendant qu'on leur prdpare
l'6tablissement pour les pauvres promis dans le contrat d'acceptation de cet 6tablissement splendide, les sceurs tachent de
voir et de soigner, sous les apparences de la richesse, des
pauvres dans le sens spirituel, et Dieu seul connait tout le
bien qu'elles font a ces pauvres, pour la'plus grande partie
protestants ou juifs, par le spectacle de leur pidtd et de leur
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esprit de sacrifice qui etonnent et souvent tournent vers
Dieu ces coeurs indifferents et 6goistes.
La divine Providence qui nous offre les oeuvres nous envoie aussi les ouvrieres. Nous pouvons donner 1'habit des
Filles de la Charite A trente ou quarante nouvelles soeurs
par an, et, 1'annee prochaine, c'est-a-dire en 1907, je crois
que nous d6passerons la quarantaine.
Jules SCHREIBER.

DANEMARK
LA MISSION D'HELSINGOR (ELSENEUR)
On lit dans les Missions catholiques (no du 9 aoft 90o7): ( Nous
parlons rarement des missions du Danemark. Les tentatives faites en
ce pays pour ramener les ames de bonne volonte que le luthiranisme
a dgaries en dehors du bercail de Rome, sont cependant bien interessantes et bien dignes d'etre encouragees. Aussi, reproduisons-nous
avec empressement la communication suivante que nous transmet
M. Guasco. a

Les lecteurs des Missions catholiquesconnaissent dejA la
fondation des Filles de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul
a Elseneur; elle leur a eti presenite. Ils seront heureux
d'apprendre aujourd'hui qu'elle s'est consolidee et qu'elle
commence a faire du bien.
I
La facon dont la fondation de la mission d'Elseneur fut
d6cidee est vraiment providentielle, et paraitrait incroyable
si I'on ne savait que Dieu se sert quelquefois des instruments les plus humbles pour accomplir ses desseins : une
sceur infirme fut, cette fois-ci, cet instrument. Apres de
nombreuses peripdties, I'e6ablissement d'un poste de Filles
de la Charirt fut rdsolu, et 'on choisit comme residence
Elseneur ou Helsingor, pres de Copenhague.
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Elseneur est une ville de province assez importante,
situee au bord du Sund, au milieu d'un riant pa.ysage. Au
nord et au sud, le regard s'etend sur de petites collines boisees qui, avec la mer, lui font un cadre charmant. Sur une
petite pointe s'avancant dans les flots, le vieux Kronborg,
chateau du moyen age, domine le Sund, l'un des passages
maritimes les plus importants pour le commerce du monde
entier : chaque annee, y passent environ cinquante mille
navires de routes les nations.
Jadis, les droits de douane que chaque bateau devait
payer Claient la grande ressource de la ville et de I'Etat. La
douane a t46 supprimee, et Elseneur tire, aujourd'hui, sa
principale richesse de la construction des vaisseaux et des
diverses industries qui I'accompagnent.
Avant t 536, il y avait i Elseneur plusieurs couvents; l'un
d'eux, celui des Carmes, est reste celebre. Du couvent des
Carmes, en effet, sortit le moine Helgesen, bien connu
dans l'histoire de la R6forme. D6jI, avant les predications
de Luther, il avait denonce les abus qui s'etaient introduits
dans PEglise. Quand Luther parut,il se joignit a lui, pour
le quitter quand celui-ci, au lieu de tonner seulement
contre les abus, entreprit d'attaquer la doctrine mame de
'IEglise. Paul Helgesen alors devint un adversaire declare
t
de Luther, et voua dtsormais son eloquence, sa science e
ses efforts a la defense de 'Eglise. Helgesen fut un des
grands hommes du Danemark, les protestants eux-memes
le reconnaissent.
Les deux eglises protestantes d'Elseneur, Saint-Olaf et
Sainte-Marie, datent, comme leurs noms Findiquent, du
temps oi Elseneur Etait une ville catholique. II y a encore
des restes assez importants du couvent Sainte-Marie, A la
restauration duquel FEtat consacre des sommes d'une certaine importance.
II y a une douzaine d'annees, on decouvrit qu'il y avait
dans la ville d'Elseneur quelques families catholiques : un
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Pare jesuite de Copenhague fut alors charge de s'y rendre
de temps en temps pour y dire la messe et exercer le ministere pastoral. Une chapelle fut installie dans un appartetement loui a cet effet, on plud6t dans une chambre dun
second etage qui servait aussi de classe. Une station de
mission fut itablie a Elseneur par Mgr von Euch qui y
preposa, comme catdchiste, un ancien pasteur converti au
catholicisme. A partir de novembre 1902, la messe fut dite
regulibrement le dimanche, tous les quinze jours, par un
pretre venant de Copenhague.
II
La mission catnotlque d'Elseneur reput une plus grande
impulsion quand M. Wattiez, pretre de la Mission, et quatre
Filles de la Chariti y arriverent de France, le 29 fivrier
1904. Mgr von Euch y regut les sceurs avec une paternelle
bienveillance, et leur promit sa prochaine visite dans leur
future installation. Quand elles dibarquerent A Elseneur,
elles furent 1'objet de la curiosit6 des habitants; mais cette
curiosit4 n'avait rien d'hostile et, des le lendemain, un
journal du pays souhaitait la bienvenue uaux quatre sEurs
converses francaises ,. L'absence de voile avait 6ti la cause
du qualificatif de * converses m.
Quinze jours apres, la mime feuille faisait remarquer:
a que les Filles de la Charit6, ainsi que le nom 1'indique,
n'ont qu'un but de bienfaisance, soulager les malheureux ,
et qu'on les voyait a traverser modestement les rues avec
leur merveilleuse coiffure, la cornette pendant sur leurs
epaules a. Le tableau etait vrai, la cornete pendait sur les
ipaules, a cause de l'humiditE du climat.
Profitant de ces heuteuses dispositions, les soeurs se
mirent h l'oeuvre. L'humble chapelle, ornie par elles
devint une sorte d'eglise paroissiale. Un ouvroir fut
ouvert pour les petites filles; un dispensaire le fut pour les
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pauvres. La visite des malades a domicile ct les leqons de
frangais suivirent.
La chapelle a etd installe dans une villa louee, 17, Marienlyst Alle : tous les jours, on y offre le saint sacrifice de la
messe. La chapelle, simple hangar, est malheureusement
trop petite, et longtemps encore, ne pourra satisfaire aux
besoins de la paroisse qui se developpe. L'ete surtout, le
besoin d'un local plus vaste va se faire sentir; un assez grand
nombre de catholiques, en effer, viennent passer quelques
mois dans les maisons de campagne des environs d'Elseneur, ou au grand h6tel situd sur les bords de la mer.

D'autre part, M. Wattiez, dont it est parli plus haut, a adressd a
M. Villette, procureur general de la Congregation des Lazaristes, les
details suivants :
Helsingor, le 24 juillet 1907.

Je m'empresse de vous communiquer mes impressions
a la suite du Bazar de charite qui s'est tenu dans la maison
des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, le 22 et le 23 juillet.
C'est une belle manifestation de sympathie en faveur des
Filles de la Chariti, et qui atteste la consideration et I'estime
dont elles jouissent & Elseneur. La raalit6 a d6passi leurs
esperances : protestants comme catholiques ont concouru
a ce bazar par I'argent et les dons qu'on a apportds, et par
les achats qu'on est venu y faire.
Le premier jour, la princesse Marie est venue elle-mýme
vendre les fleurs dont elle faisait cadeau au bazar, et apres
s'ktre tenue au comptoir pendant deux heures, elle a remis
i la Sceur supdrieure pres de 3oo francs pour les fleurs qu'elle
avait vendues. Les diffdrents comptoirs ont ete tenus par
des personnes tres distinguees de Copenhague et d'Elseneur. Reduction faite des dipenses, le benifice net monte A
plus de 2 ooo francs : c'est un beau succes.
Je vous envoie un extrait d'un journal d'Elseneur, oi un
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homme des plus marquants d'Elseneur apprecie fl'euvre
des Filles de la Charit6 dans ceite ville. Pour ma part j'admire un tel article fait par un ecrivain protestant. Voici cet
article :
LE BAZAR

POUR LES S(EURS

Lundi et mardi, les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul tiennent un
bazar dans leur propri&e6, Nygade, 8. Ce sera une bonne occasion de
temoigner a ces dames si devouees notre sympathie, en leur envoyant
de beaux et d'utiles presents, de preterence des presents que nous
serions nous-memes joyeux de gagner dans une tombola, et en venant
visiter ce bazar.
Je crois qus ces dames mCritent qu'on leur temoigne de la sympathie dans notre ville, et dans ses environs, comme remercicment
pour leur ceuvre de charite et de devouement parmi nous. Nous ne
sommes pas habitues, dans notre temps, a vivre avec des ames delilicates (fine spoele). Nous sommes, pour la plupart, tres occupes i
subveni. a nos propres besoins, a assurer notre existence materielle,
et i nous faire une vie aussi agreable que possible. Nous vivons dans
une socitek oi, peu a peu, ii est devenu de bon ton, non seulement
de subvenir d'abord, et avant tout, a ses propres besoins, mais encore,
s'il le faut, d'icraser ses semblables pour se maintenir soi-mnme...
Mais il y a encore des ames delicates qui ne jugent pas ainsi. On
trouve des ames qui guerissent et pansent les plaies, la ou d'autres
blessent ou ecrasent leurs concurrents; des mies qui ne se demandent
pas a quel parti on appartient, mais qui ne voient que des semblables
a secourir. Quand mznme nous serions nous-memes trop captifs de
nos interies personnels, quand mnme nous serions par trop attaches
i ce monde matdriel ct a notre egoisme, montrons que, cependant,
nous savons comprendre et admirer ceux qui ne s'abandonnent pas
A I'egoisme.
Montrons aux seurs frangaises quc nous les admirons, parce qu'elles
vouent leur vie a la misericorde et a I'amour du prochain. Elles auraient pu, en France, vivre au grand jour, souvent dans de somptueuses
demeures ou leur ville natale, entouries de luxe et de prevenances
(car celles que nous connaissons sont des dames du monde le plus
distingue); mais elles se sont senties attirCes par quelque chose de
plus haut, par ce quelque chose ob, presque tous, nous nous sentons
attires dans nos meilleurs moments, sans avoir le courage de suivre
ce bon muuvement. Elles se sont laissies soulever, et veulent soulever les autres par la charitd.
Beaucoup d'entre nous sacrifieront, pour l'organisation de cc bazar,
un objet qui, en realiti, leur est cher et a du prix, afin de venir en
aide aux pauvres et aux malades; mais ces dames ont sacrifi6 leur
foyer, leur pays, leur vie et leur avenir terrestre. Protitons de cette
occasion pour leur montrcr que nous les admirons, et que nous les
remercions pour leur charite envers nos pauvres et nos malades, et
soutenons-les de tout notre pouvoir dans leur oeuvre philanthropique.
Alexandre SUEDSTRUP.
(Extrait du Nordsjellatd, samedi 20 juillet 1907.)
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Notre nouvelle maison se bltit assez rapidement. Le jour
de la fete de saint Vincent de Paul, on est arrive au sommet,
et on y a arbor6 le drapeau danois; nous pensons pouvoir
1'occuper au commencement d'octobre.
Auguste WATTIEZ.

ESPAGNE
NOTES HISTORIQUES
SUR

LE SIEMINAIRE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
SEMINAIRE DU DIOCESE DE BARBASTRO

Extraits de 1'Histoire de la tras noble ville de Barbastro, ecrite par
ledocteur Saturno Lopez Novoa, pretre et recteur (Annales de la

Mission,

Idit. espagnole, annee 1906, p. 317 i 327. Traduction).

L'humanite est grandement redevable au zele eclair6 de
saint Vincent de Paul, cet homme de Dieu; il a, en effet,
6td le fondateur d'admirables ceuvres de charite, qui font
1'honneur de 1'Eglise; et entre toutes ces institutions nous
voulons mentionner celle de la Congregation des pretres
Missionnaires.Le but de cet Institut est celui-ci: evangeliser
les pauvres peuples de la campagne, donner des exercices
spirituels soit aux ordinands, soit aux laiques qui d6sirent
faire une retraite pour s'occuper d'une maniere sirieuse de
l'affaire de leur salut eternel.
Ce fut seulement au dix-huitieme si&cle que cette Congr6gation parut en Espagne et se rdpandit ensuite dans
presque tout le royaume. Ce fut d'abord un prdtre plein de
z6ee, M. Franscisco Ferrer y Paul, qui, sous le gouvernement de 1'eveque Mgr Padilla,en l'an 1718, fonda un seminaire pour la formation du clergd dans 1'eglise de NotreDame de la Bella de Castejon del Puente, situee a une
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dizaine de kilometres de Barbastro. Ce siminaire fut
1'origine et le modele de tons les autres. Le dernier directeur de ce seminaire fut M. Domingoy Borja, originaire de
Naval; reste seul, sans compagnons, et voyant qu'il n'y
avait point d'espoir de trouver d'autres collaborateurs ddsireux de se joindre & lui pour continuer cette oeuvre, il
6tablit la Congregation de la Mission heritiere de ses pro.
pres biens. La condition posie, fut que les pritres de la
Congr6gation coniinueraient de gouverner et de diriger le
seminaire de la Bella, on qu'ils en fonderaient un autre
dans le diocese de Barbastro, comme le porte le testament
passe le 9 novembre 1750.
M. Forres erant mon pen de temps apris, 1'6veque,
Mgr Fray Juan Ladron de Guevara, s'adressa a la Congregation des pretresdeSaint-Vincent-de-Paul h Barcelone,demandant deux pritres pour le seminaire de Notre-Dame de la
Bella. La demande fut acceptie par le supdrieur et deux
missionnaires furent envoyds a Notre-Dame de la Bella;
ils prirent possession de la maison le 2 avril 1752.
Sept ans apres, ayant obtenu les permissions necessaires
de Mgr f'iveque ainsi que du grand conseil de Castille, les
missionnaires allerent s'itablir dans la ville 6piscopale de
Barbastro,et le seminaire de Notre-Dame de la Bella fut
transfird a Barbastro dans 'ancien couvent des Capucins,
le 17 avril 1759.
La nouvelle 6glise fut commencee le to octobre 1768, et
Mgr P'evque Perodes en posa la premiere pierre; la consecration de l'dglise fut faite par son successeur Mgr Juan
Manuel Cornel, le 19 octobre 1777.
Ce seminaire a eu, en tout temps, d'insignes bienfaiteurs
qui miritent ici une mention, entre autres Mme Rosa Maria
de Castro, comiesse de Lemos, veuve de M. Guillerno de
Moncadas, marquis de Aytona. Cette bienfaitrice employs
toute son influence pour obtenir du conseil du roi la translation des pretres de la Bella a Barbastro; en outre, elle
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donna 3oooo ducats pour la construction de I'6glise, et
20000ooo pour l'entretien des missionnaires, sans autre charge
que la celebration annuelle d'un anniversaire, et une mission Adonner de temps en temps dans les terres de son
domaine.
Elle leur donna encore des ornements d'autel ainsi que
le retable trns prdcieux de son oratoire, qui servit de modele
a un autre que la comtesse avec son mari firent construire
dans l'eglise de Notre-Dame del Pilar de Saragosse.
Le siminaire de Barbastro devint alors l'un des meilleurs du royaume. II avait des fonds qui rapportaient
assez, non seulement pour l'entretien de la maison, mais
encore pour les depenses des personnes qui venaient i differentes 6poques de l'annee faire une retraite et dont on
n'exigeait aucune retribution. Le bitiment lui-meme est
grand et beau; il y a trois galeries avec des arcs voties et
qui ont 6o metres de longueur et 4 de largeur, les chambres
sont spacieuses et bien aerees et jouissent i la fois de I'influence du soleil etd'une belle vue sur les environs. L'iglise,
qui forme une seule nef en pierre de taille, compte plus de
3o metres en longueur et 14 en largeur; elle est orn6e de
six chapelles, trois de chaque c6te, aeparees les unes des
autres par des arcs tres gracieux, ainsi que le choeur et les
stalles qui se trouvent au milieu. Comme couronnement du
tout il y a une coupole elegante avec despeintures a fresque,
qui forment un ensemble capable d'attirer I'attention des
visiteurs.
. Le s6minaire se composait d'ordinaire de huit pretres et
de quatre frdres, qui suivaient les regles de leur Institut. ls donnaient 1'enseignement de la theologie morale,
avec grand avantage pour le diocese. Ils continuerent
ainsi i rendre des services importants jusqu'au d6part des
Missionnaires en 1836, lorsqu'ils furent oblig6s de quitter
la maison.
A cette dpoque, la maison fut dipouillee peu Apeu de tout
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ce quelle contenait, et restafinalement tout entiere employee
Ades usages et a des services particuliers, y compris l'eglise
qui fut utilisee comme magdsin. Par suite, 1'enseignement
public qui 6lait donne auparavant par les prdtres fut notablement reduit, et suivit en cela le m6me sort que les autres
6tablissements d'instruction.
Le siminaire 6tant rendu dans la suite au diocese, il fut
question de r6tablir de nouveau les cours de philosophie et
de theologie, mais le manque de ressources pour rialiser
ce projet en fit retarder l'execution. D'ailleurs le batiment
qui avait souffert de plusieurs c6tes r6clamair des reparations. Cette situation dura jusqu'a la fin de I'annie 1853.
Alors M. Basilio Gil Bueno, doyen de I'glise ABarbastro
et professeur de theologie reprit la question. I1 lui semblait
qu'il ne serait pas difficile de restaurer le siminaire avec
Pappui sur lequel il comptait de quelques personnages respeciables de ia population, et il en fit part a Mgr I'eveque
Jaime Fort y Puig. Celui-ci partageait ses sentiments et lui
fit un accueil favorable, bien plus, il le chargea mime, sous
son inspection, de 'exicution de I'oeuvre, de4a maniere qui
lui paraitrait la meilleure. Une des premieres personnes A
qui M. Gil communiqua son dessein si utile fut un homme
trbs charitable, M. Pablo Saun y Palacin, propriidaire de la
ville, en qui M. Gil mettait sa confiance pour trouver des
ressources n6cessaires. Et, en effet, cet homme gdnereux
donna largement pour une oeuvre si importante; il prit a sa
charge les plus grandes depenses, 6tant inttresse, disait-il,
A la restauration d'une maison pour la construction de laquelle son oncle avait donnd autrefois la somme notable de
o0ooo duros (52 5oo francs environ).

Avec cet appui et celui qu'offiait le conseil municipal,
grace A d'autres ressources encore sur lesquelles on comptait, on commenqa I'ceuvre de la restauration, espirant que
dans quelques mois on pourrait prendre possession de la
partie du batiment qui £tait destinde A servir de siminaire.
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Dans cet espoir, on commenqa par etablir les statuts qui
devaient diriger l'itablissement, et le reglement qui etait
conforme aux prescriptions du concile de Trente et aux
usages des autres seminaires. L'&v6que nomma aussi les
directeurs et les professeurs necessaires.
Le ie, octobre 1854 6tait le jour fixe pour l'inauguration,
laquelle fur celebree avec la plus grande solennitn. Le vendrable prelat honora cette cerdmonie de sa presence. Ily eut
aussi plusieurs membres du Senat, des autoritis et des personnages de distinction et une grande affluence de fidEles
qui manifestbrent leur joie en voyant de nouveau la maison
de Saint-Vincent-de-Paul occupde par de jeunes ileves qui,
dans la retraite, la pieti et 1'6tude, pourraient se preparer a
leur mission et promettre ainsi de grands services a 1'Eglise
et a l'Etat.
Apres I'Evangile de la messe du Saint-Esprit, chantee par
tout le choeur, M. le doyen Basilio Gil Bueno monta en
chaire; il avait vaillamment travaill pour vaincre les obstacles qui s'opposaient a la restauration du seminaire, et,
par sa constance et son zele, il avait triomphe de toutes les
difficulhs. II traqa dans un discours plein de chaleur et
d'emotion, I'histoire des seminaires depuis leur origine,
montra leur necessite et leur utilite et finit par remercier
toutes les personnes qui avaient preti leur concours et leur
cooperation a une oeuvre si importante.
Plus d'une fois, nous vimes les larmes couler sur le visage du venerable eveque, par qui ce jour avait 6te appele
de tous ses voeux.
Le seminaire suivit sa marche r6gulibre avec fruit et bnediction jusqu'A I'annee i856 oi I'enseignement de la
philosophie et de la thdologie fut supprim. Avec ces rudes
dpreuves, le siminaire de Barbastro avait a en souffrir encore d'autres. Malgr. tout cele, Ia fermete inergique et la
prudence avec lesquelles M.:Gil Bueno sut seconduire dans
des circonstances si difficiles, parvinrent a vaincre tous les
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obstacles. Depuis la mort de Mgr l'EvIque, arrivie en
octobre 1855, M. Gil Bueno itait charge du gouvernement
du diocese.
Apres &re sorti triomphant de ces 6preuves,il retablitles
cours au complet et apporta en meme temps des ameliorations au materiel de la maison. Le seminaire ainsi restauri
peut satisfaire aujourd'hui a toutes les conditions necessaires d'un ktablissement oi I'on prepare les jeunes clercs
au sacerdoce.
Cependant, le zele du vicaire capitulaire ne s'arrdta pas
lA; mais il fit tout pour.mettre le seminaire au niveau des
autres instituts du mime genre et,pour cela, il lui procura
encore des directeurs experimentis et de savants professeurs
et organisa l'enseignement de telle sorte qu'il embrasse
maintenant toutes les branches des sciences, et le plan
d'6tudes ainsi applique donne les plus heureux resultats.
La meilleure preuve en est de voir les jeunes gens apres
avoir fini leurs cours au s6minaire et apres avoir regu les
premiers grades, occuper aujourd'hui dignement les chaires dans le mrme seminaire. Ceux qui sont sonis diji en
qualiti de cures dans les iglises du diocese ou au dehors, et
les hommes distinguis qui se trouvent en grand nombre
parmi les iniernes aussi bien que parmi les externes qui,
apres avoir achevd leurs itudes, occupent A present une
position dans le monde, promettent de [rendre un jour de
grands services ia 'Eglise et a 'Eitar.
LE COLLEGE TENU PAR LES FILLES DE LA CHARITI
A BARBASTRO

En Espagne et dans les pays de langue espagnole, le nom
de (<collge a se donne aux dtablissements d'enseignement
pour les filles aussi bien qu'A ceux pour les garjons. - Les
renseignements qui suivent sont tires de 'ouvrage indiqu6
ci-dessus.

-- 495 L'institution de la Congregation des Filles de la Chariti
est due au zEle ardent de saint Vincent de Paul, qui les
fonda en I'an 1633.
Le but deceue institution est le service des malades dans
les h6pitaux, le soin des orphelins et des enfants trouves et
l'enseignement aux jeunes filles de la doctrine chretienne
et des oeuvres propres A leur etat et A leur sexe. En fondant cette Congregation, le grand ap6tre de la charite parait avoir eu pour but de reunir toutes les ceuvres de
misericorde tant spirituelles que temporelles, par lesquelles
les hommes peuvent etre uliles A leurs semblables. Les
Filles de la Charite ne sont pas des religieuses proprement
dites. A la fin de leur noviciat, elies font seulement pour
un an le vceu d'obeissance,de pauvrete et de chasteti,ainsi
que celui de servir les pauvres; el, quand ce temps est
passe, elles doivent renouveler leurs voeux chaque annee, si
elles veulent perseverer dans leur vocation. Par ces prudentes dispositions, leur saint fondateur a voulu sans doute
eviter les graves inconvenients qui pourraient resulter de
leur vie dans le monde, an milieu des dangers et dans des
emplois si delicats et si pinibles.
Ce qui y contribue surtout, ce sont les regles, qui doivent
les aider a faire leur salut dans ce genre de vie, et entre autres l'oraison mentale chaque jour, les exercices spirituels
pendant dix jours chaque annie, la fr6quentation des sacrements, la vie commune et enfin la retraite et le recueillement toutes les fois que l'obdissance le permet. Avec des
moyens si puissants, elles conservent partout leur bonne
reputation, et l'estime dont elles jouissent s'accroit encore
par I'exactitude et le zMle qu'elles deploient dans I'accomplissement de leurs delicats et pdnibles devoirs.
Le diveloppement de la Congregation des Filles de la
Charit6 fut si rapide dans la France tout entire, en Savoie,
en Pologne que, selon I'auteur d'une Vie de saint Vincent
de Paul, elle comptait dejA, en l'annee 1730, plus de trois
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cents maisons. Cependant, malgri cete extension, la Congrigation n'6tait connue de ce temps-li en Espagne que
par les relations des voyageurs, qui avaient vu sur place les
services imporants rendus par les Filles de la Charite dans
ces contrees etrang&res. Le moment vint entin ou la catholique Espagneallaitdtre favoris6e d'une institution si bienfaisante.
Parmi les premiers qui eurent a coeur de concourir a ia
raalisation de ce disir fut le vertueux chanoine de Barbastro, M. Antonio Jimenez qui,en 1783,donna tous ses biens
pour la fondation d'un collge des Filles de la Chariti dans
cette ville, avec la charge de donner 1'enseignement aux
jeunes filies. Pendant qu'on demandait P'autorisation a la
cour du roi et qu'on prenait les mesures necessaires pour la
fondation de la maison, les pretres de la Mission etablis a
Barbastro et qui d6siraient ardemment voir les Filles de la
Charit6 introduites en Espagne, envoyerent A Paris six demoiselles, dont quatre etaient originaires de la Catalogue,
et les deux autres de l'Aragon. Ces dernieres etaient Maria
Blanc, de Barbastro, et Manuela ,Lecina, de Besians. Ces
filles vinrent a Paris pour y faire leur noviciat, et apres
s'dtre bien instruites des pratiques de leur vie, elles devaient
Utre placies, les unes a Barbastro, les autres dans rh6pital,
i Barcelone, car on les avait demandies la aussi en mime
temps. A leur retour en Espagne, en 1790, elles furent installies dans ledit h6pital, mais ne pouvant pas accorder
les regies de leur Institut avec ce que les administrateurs
de 1'6tablissement voulaient leur imposer, elles 1'abandonnerent pen de' temps apres leur arrivee. Les deux sceurs
aragonaises se retirerent au monastere de Sigena, oi elles
furent trbs bien accueillies et demeurirent, en attendant le
moment ou elles pourraient s'etablir A Barbastro.
L'autorisation royale 6tant accordee en 1792, on allait
s'etablir dans ladite ville, et en meme temps a Lerida et
Reus. On devait ces trois autorisations a Pintermidiaire
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de S. Exc. M. le comte de Aranda, ministre de Pinterieur,
qui, durant sa charge d'ambassadeur a Paris, s'etait rendu
compte des grands avantages que la presence des Filles
de la Charite apportait aux peuples partout oi elles 6taient

6tablies.
Cependant lesbiens qu'avaitlaisses M. le chanoine Jimenez pour l'itablissement et l'entretien des soeurs n'etaient
pas suftisants, et la maison destinee pour servir de college
n'dtait pas assez grande pour I'habitation des sceurs et pour
les classes ; d'un autre c6te il y avait un tres grand nombre
de jeunes filles, de sorte que, pour satisfaire au besoin de
la population tout entiire, il fallait avoir recours au Conseil supreme de Castille. Cette demande fut accueillie et on
assigna la somme de 40ooo r6aux (1oooo fr.) pour
1'achat d'une maison qui rdunirait toutes les conditions d6siries, et 4040 reaux (i oio fr.!, chaque annie, pour lentretien des six soeurs. Sur la base de cette retribution on
fit un contrat qui fixa les devoirs et les obligations des deux
partis, et qui fut approuve par le Conseil du roi, prenant
ainsi la maison des Filles de la Charite a Barbastro soussa
protection immediate par un decret publi ahMadrid le
9 aout 1799.
L'annde suivante, cinq soeurs ayant a leur tete la superieure, soeur Manuela Lecina, quitterent Barbastro pour
aller s'dtablir i Madrid mime. Plus tard, au temoignage du
P. Ramon de Huesca, il y eut encore huit soeurs qui partirent de Barbastro pourse rendre a la capitale du royaume
oh elles etaient surtout destinees au soin les enfants trouves,
comme les premiires.
En i8o5, il y a eu aussi uneautre fondation a Pampelune
(Pamplona); et, depuis, dans plusieurs autres parties du
royaume.
Les Filles de la Charit6 A Barbastro sont au nombre de
six, qui s'occupent de l'dducation et de l'enseignement des
6leves internes et externes. Les premieres de ces 6leves
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doivent avoir, pour itre admises, P'ge de sept a seize ans;
outre l'instruction religieuse elles apprennent encore a lire
e Aecrire et a compter, de plus, la grammaire, les 6elments
d'histoire et la politesse. On leur enseigne encore a coudre,
a repasser et a broder, et, dans les moments libres, elles apprennent toutes sortes de choses utiles et agreables; enfin
celles qui le disirent peuvent encore apprendre la musique
et le dessin.
Les internes sont tout A fait s6parees des classes des
externes, et sous la direction immediate de leurs maitresses particulieres. qui, d'accord avec la superieure du
college, tachent de leur procurer une education morale et
sociale, sans perdre jamais de vue tout ce qui doit contribuer a la formation d'une jeune fille dans le monde.
L'dcole pour les eleves externes qui, d'ordinaire, se compose de plus de trois cents jeunes filles, est divis6e en trois
classes, et chaque classe en quatre sections, et leurenseignement comprend tout, depuis la couture la plus simple; et
en plus, on leur apprend a lire, A ecrire et A compter.
Tels sont les services importants rendus a Ia societd par
les Filles de la Charitd. C'est i elles que beaucoup de peres
de famille sont redevables de l'esprit religieux et de e'ducation soign6e de leurs filles, et que beaucoup de maris
doivent faire remonter la bontd, le bon gouvernement et les
vertus de leurs epouses.
Tout le monde connait leur zele Asecourir et assister les
malades quand elles y sont appelkes et c'est a bon droit
qu'on les a surnomm6es a les anges de la charite , '.
i. Actuellement (1906) dans cette maison de Barbastro, il y a

quinze Filles de la Charit6. Les jeunes filles qui y sont instruites
sont au non.bre de 34 pensionnaires internes, de 3o externes payantes

et de 40o enfants esternes qui frequentent les dcoles municipales.
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ECIJA
Lettre adressee a M. Eladio ARNAI, visiteur provincial de
la Congregationde la Mission, d Madrid.
tAnnales, edition espagnole, 1907, p. 388; traduction.)
Luisiana, t 6 fevrier 1907.

1I y a huit jours que nous sortimes de notre maison de
Ecija avec la b6nidiction de notre estimb sup6rieur
M. Blanco et nous nous dirigeames vers ce village de Luisiana.
L'accueil, A notre entree, fut froid et indifferent; j'allais
mdme dire un peu ridicule.
M. le curd, le maire, le juge, le sacristain et deux enfants
de chceur vinrent au-devant de nous et nous souhaiterent la
bienvenue. Nous traversames les rues et les places sans que
personne fit attention a nous. M. le cure chantaitavec beaucoup de force les litanies des saints, et nous, a dire la v6ritd, nous y repondions avec peine, car ii nous venait des
tentations de rire parce que nous paraissions des gens un peu
teranges, pour ne pas dire un peu fous.
Plus nous approchions de 1'eglise, plus M. le cure
s'enthousiasmait avec ses litanies; les cloches en branle carillonnaient comme aux jours des grandes ftes, mais nous
marchions seuls, tres seuls, chantant avec M. le cure, le
maire, le juge et le sacristain.
A lentree de l'iglise, un des trois qui nous accompagnaient me dit: 1 Messieurs, il ne faut pas vous etonner,
mais ii ne peut pas y avoir plus d'enthousiasme. s Je lui repondis que c'etait effectivement un enthousiasme tres moderd, et que je n'avais jamais rien vu de semblable, depuis les dix-huit ans que je donne des missions en Espagne.
Nous entrames dans l'glise et j'adressai quelques paroles
aux dix ou douze personnes qui m'ecoutaient et la mission
continua ainsi les deux premiers jours. II est probable que
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nous n'eussions rien fait, mais le troisi6me jour nous reunimes une vingtaine de garqons et autant de filles. Avec ces
quarante enfants, leur maitre et la dame institutrice nous
sortimes avec M. le cure et nous parcourumes les rues en
recitant le rosaire, chantant A tue-tete les Ave Mariaet les
couplets de mission. C'dtait la nuit; six enfants portaient
six grandes lanternes de couleur et deux clochettes que les
enfants de chceur agitaient avec 6nergie. De temps a autre,
M. Rodriguez criait: < Messieurs, a la mission, A la mission! D, cri que repercutait l'echo par les rues et les places.
La premiere nuit, plus de deux cents personnes accoururent a la mission, le jour suivant il y en avait plus de
trois cents.
Je dois vous avertir que le peuple de Luisiana est de race
allemande et flamande. C'est une des colonies fondees par
Charles III. Je ne saurais dire quelles sont les theories de
ces gens en matiere de religion; ce que je peux affirmer,
c'est que ce peuple est profondement matirialiste et d'une
indifference effrayante. Depuis quatre ans que M. le cure
est dans cette paroisse, ce qu'il a vu en fait d'indiff6rence
est prodigieux. De plus, ce peuple est mine par la politique.
La premiere nuit que nous pimes r6unir deux cents
adultes, je cherchai a les persuader que nous ne nous mettons en rien dans les diffdrents partis, que nous ne faisons
pas le travail politique d'un moment d'actualit6, mais que
nous prechons et soutenons les grands principes de la justice et de la virit6, non particuliers a PEspagne, mais qui
appartiennent A tout le monde et s'6tendent a toutes les nations; que notre cri de guerre est : Vive la religion de Jsus-Christ! Vive 1'6quite dans le gouvernement des Etats!
Vive la v6ritd dans I'6ducation des peuples ! Vive la charirl
et Pamour entre les hommes! Nous faisons la guerre au
piche, disais-je, mais nous absolvons le pecheur repentant,
nous faisons la guerre A l'usure, mais au nom de Dieu nous
pardonnons A l'usurier qui se repent.
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Maintenant, le peuple a change d'attitude; il nous 6coute
avec avidite et I'6glise se remplit A ne plus pouvoir y pinbtrer. Nous esperons avoir de nombreuses confessions. A
premiere vue, I'acte de crier par les rues pour rcunir les
gens parait un pen une folie; mais les saints n'ont-ils pas
employe les extravagances i cette meme fin ? Et ici, cela
nous a reussi.
Nousvous supplionsde nous recommander aux ferventes
prieres de la Communautd, nous en avons besoin plus que
les autres missionnaires d'Espagne, etant donnees l'indiff6rence et les miseres morales de ce petit pays.
Rulino OSABA,
Josi M. RODRIGUEZ,
Pretresde la Mission.

MADRID
Lettre de sceur RAVA.D, Fille de la Charite, a la
tres honoree M&re KIEFFER.
Madrid, Hospederia del Patrocinio de Maria; 26 mai 1go7.

Notre oeuvre, une des plus humbles de Madrid, une des
moinsconnues, se ddveloppe peu a peu, sous le regard de
la divine Providence. Comme toutes les ceuvres qui commencent, les difficultes ne lui font pas difaut, mais il parait
que c'est bon signe; nous aurions done mauvaise grace de
nous en plaindre.
Vous savez, ma tres honor6e Mere, que notre Hospederia (ou h6tellerie) a pour but de recueillir les jeunes
filles qui viennent A Madrid pour y chercher une situation.
Celles qui n'ont pas de famille ici et;qui ne connaissent
i. Les institutions comme la Hospederia d'Espagne sont ailleurs
d6signdes sous differents noms : on dit en Suisse maion d'accueil;
ailleurs, le home, c'est-a-dire s maison de faminlle s; en France on a
dit des bonnesgardes, mais cette denomination est aujourd'hui communement remplacee par celle plus simple et mieux agreee d'Association des jeunes ouvrieres.
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personne sont exposees B bien des dangers, car c'est i
Madrid comme dans toutes les grandes cites.
Nous recevons ces jeunes filles gratuitement, nous les
envoyons chercher aux gares d'arrivie, lorsque nous sommes pr6venues a temps. Souvent ces jeunes filles nous soot
amenees par des personnes charitables. Nous les gardons le
temps necessaire pour etudier leurs aptitudes, et nous les
plaqons ensuite dans de bonnes families, soit comme femmes
de chambre, soit comme filles de service.
Chaque dimanche elles reviennent a la Hospederia;une
instruction de piite leur est faite par le directeur de l'euvre,
ensuite, elles se recrient. Si elles ont des difficultis, des ennuis, elles nous en font part et nous tachons d'y rem6dier
dans la mesure du possible. Ces jeunes filles savent qu'elles
trouvent ici aide et conseil, au besoin protection.
Bien que comptant a peine quatre annees d'existence,
l'ceuvre a recueilli plus de 8o0 jeunes filles. Cest peu relativement et c'est beaucoup, eu egard a nos faibles ressources, car nous n'avons pas de fonds assures, nous vivons
au jour le jour. Toutes ces jeunes filles ont ite places par
les soins de la Hospederia.
Notre grande preoccupation pour linstant est celle d'un
local, I'immeuble que nous occupons est en vente, il se prisente peu d'acqu6reurs, a cause des pretentions elevees du
proprietaire; les dames de notre Comite avaient la pensee
d'acheter, mais le chiffre est exorbitant et les dames ont
encore tant d'autres oures a leur charge I car ici comme
partout ailleurs, ce sont toujours les memes bourses qui
fonctionnent.
Nous avons confiance que notre bonne Mere du ciel, qui
est la patronne de notre oeuvre, nous tirera de ce mauvais
pas, et inspirera A quelques bonnes Ames de nous venir en
aide.
Notre ouvroir est en voie de prosperitd. Nous avons eu
notre part A la confection de la layette du b6be royal.
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S. M. la Reine a eu 'amabilitf de nous faire dire par i'une
deses dames d'honneur, qu'elle 4tait tres'satisfaite du travail
fait a la Hospederia, ce qui est pour nous un encouragement.
Lorsque la famille royale passe devant nos fen4tres, pour
aller, le samedi, assister au chant du Salve Regina, dans
lt'glise del Buen Successo qui est a quelques pas de la
maison, S. M. la Reine m6re et sa fille, linfante MarieThbr6se, ne manquent jamais, lorsqu'elles apercoivent les
cornettes, de leur faire de la main, un petit signe amical,ce
dont nous sommes fibres et encore plus reconnaissantes.
Une autre branche de l'oeavre, non moins intiressante,
est celle des institutrices. Elles sont nombreuses &Madrid.
Moyennant la somme de 3 pesetas (3 francs) par jour,
elles trouvent ici le vivre et le couvert, en attendant qu'elles
aient une situation; les meilleures families de Madrid
s'adressent de predfrence aux communautes pour avoir des
institutrices serieuses, possidant de bonnes references. Nous
avons eu la satisfaction d'en placer un grand nombre, tant
Franqaises qu'Anglaises et Allemandes.
En ce moment, de concert avec un Pere Jdsuite, notre
excellente presidente, Mme la marquise de la Mina, fait
Pessai d'une congregation, afin de les recevoir deux fois par
mois. Ce serait un grand bien pour eiles,si Fon pouvait
arriver a les grouper. Ces pauvres jeunes filles ont vraiment
besoin d'dtre soutenues et encouragees dans une tache qui
n'est pas toujours facile et dans laquelle, elles rencontrent
parfois de grandes difficultis.
Je ne sais, si je vousai dit, ma Mere, que parmi les dames
de notre Comit6, ii y en a plusieurs qui font partiede I'apostolat du Sacr&-Cceur; on les appelle les Dames de la doctrine. Ces dames vont deux fois par semaine cathechiser les
pauvres dans les quartiers reculds de Madrid. II y a quatre
groupes i Madrid. Chaque groupe comprend plusieurs milliers de pauvres des deux sexes. Ces pauvres sont divis6s par
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sections; chaque dame a la sienne et aussi son insigne: une
petite banniere reprdsentant le Sacre-Coeur ou la sainte
Vierge sous lun des titres qu'on lui donne en Espagne,
et ils sont nombreux! A un signal donne, les petites bannieres s'agitent et sont portees hors de l'immense salle oi
se rdunissent tous les pauvres. alors chaque section se
groupe autour de sa banniere, pour entendre I'explication
du cathichisme que fait la charitable seiiora.
Comme le pavilion du quatrikme groupe n'est pas encore
acheve, nous avons la consolation de recevoir ici une partie
de ces pauvres gens. Une grande salle vitree, qui servait
autrefois de remise, a it6 reparde, un autel provisoire installe, et chaque dimanche, a dix heures et demie, pres de
quatre cents pauvres viennent assister ilasainte messe. Trois
ou quatre dames president; nous leur aidons de notre
mieux; vous le comprenez, ma Mere, les pauvres sont notre
lot, et au milieu d'eux, nous sommes dans notre 6elment.
Aux approches de la fete de la Pentec6te, ils ont une mission; ils viennent ici pour la confession et pour faire la sainte
communion. Cette annee, ils sont venus pres de huitcents.
Notre jardin prdsentait un aspect etrange; de distance en
distance, un groupe avec sa banniere et la dame de section.
II y avait plus de vingt confessionnaux dans la maison, on
en avait installi dans tous les coins, jusque dans les corridors, qui sont tres larges. Un Pare Jesuite confessait les
sourds dans une piece isolde; mais comme lui-mdme etait
atteint de la mime infirmit6, c'etait a qui crierait le plus
fort. 11y a eu pariois quelques scenes piquantes qui n'etaient
pas sans charme.
Le lendemain, samedi, veille de la Pentec6te, les sefioritas
del Arco, directrices du groupe et qui sont 6galement vicepr6sidente et tresoriere de la Hospederia, l'Ame de notre
oeuvre, par leur zMle et leur devouement, 6taient a notre
porte a trois heures et demie, accompagnies de quelques
pauvres, venant assister a la premiere messe qui devait etre

- 505 -

celebree a quatre heures. Trois autres messes furent dites
A la suite, pendant lesquelles ces dames chanterent des
cantiques de circonstance.
Qu'il est touchant de voir ces dames se devouer avec
tant de zble, pour faire connaitre et aimer le bon Dieu par
tant de pauvres imes. Si vous voyiez, ma Mere, elles se
mettentsimplement pour aller pres des pauvres ! C'est une
attention qu'elles ont toutes. Elles appartiennent cependant
i la haute aristocratie. Daigne Notre-Seigneur en retour les
benir!
Cette longue lettre vous donnera une idde de ce que font
vos filles de la Hospederia,je ne veux pas la terminer sans
vous assurer de notre respectueux, filial et constant souvenir pres de Notre-Seigneur et de notre Immaculee Mere.
Sceur RAVAUD

NoTA. On peut voir sur les oeuvres de ce genre, dirigees
par les Filles de la Charite avec grand fruit, ce qui a etd dit precedemment dans les Annales, annee 1903, pages 3q6, 4o3.

IRLANDE
Les notes qui vont suivre sur la fondation et le developpement des
oeuvres de la Congregation de la Mission en Irlande, seront la continuation naturelle des recits que les Annales ont publi6s recemment
sur les rapports de saint Vincent lui-meme avec Plriande et avec
I'Ecosse.
Sons Jacques II, roi d'Angleterre, les pretres de la Mission &taient
alles a Londres; mais apres la chute de ce prince, its repasserent en
France. La Congregation se retablit en Irlande en 1839, sous le generalat de M. Nozo, en Angleterre en r853, sous M.Jean-Baptiste Etienne,
et en icosse en 186o, aussi sous M.Etienne.
A.ux notes qui nous ont it6 communiquees nous ajouterons seulement les quelques fragments des circulaires des Supdrieurs gdneraux
de la Congregation se rapportant i lI'rlande; ces circulaires sont une
source de renscignements qui est toujours extremement importante.
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LA CONGREGATION DE LA MISSION
EN IRLANDE
NOTES HISTORIQUES
par M. Jacques CAaPENTtIR, C. M. (1996).

lIesumer ce qui concerne la Congregation de la Mission
et les oeuvres des missionnaires en Irlande est pour moi
une chose relativement facile. J'ai, en effet, sous les yeux
une histoire detaillee des origines et des principaux 6tablissements de la Congregation de la Mission en ce pays; elle
a. iti laiss6e par M.*Thomas Mac Namara qui a eu une
large part dans les oeuvres dont il retrace I'histoire.
LES

ORIGINES

La Congregation de la Mission etait bien connue et estim6e en Irlande du temps mCme de saint Vincent de Paul.
On se souvient des travaux de ses fils A Limerick et ailleurs;
ce souvenir a eti ravive par le sejour que fit, au commencement du dernier siecle, M. Ferris au collige national de
Maynooth.
II y arriva comme exild et occupa d'abord la position de
doyen, puis de professeur de th6ologie. Les etudiants, qui
l'aimaient beaucoup, emporterent avec eux au sortir du college son portrait, comme souvenir precieux de leur maitre.
Sa mort arriva en 1809 et ses restes mortels furent deposis
au cimetiere de la paroisse. Enfin, par les soins de M. O'Callaghan, jusqu'A ces derniers temps superieur ia Cork, ils
furent transportes, en x875, A Castleknock, oh ils reposent
maintenant avec ceux de ses confreres, les pretres de la
Mission.
Environ deux sikcles s'etaient dcoules depuis l'epoque
ou les disciples de saint Vincent de Paul avaient donnd des
missions sans qu'il y eut encore une province ou mzme une
maison de la Congregation dans ces a iles du Nord n.
L'oeuvre des missions opdrait des merveilles en France et

CARTE DES ILES BRITANNIQUES

-

5o8 -

dans les autres pays de 1Europe, et dans la catholique
Irlande on n'y songeait pas.
Pendant cette longue piriode et plus longtemps encore, le
catholicisme avait eti prohibe, les catholiques avaient gemi
sous le joug; et quand, pen a pen, les lois de persecution
furent modifices ou supprimees, les 4glises cependant ne furent pas rendues a leurs possesseurs legitimes. Ce que ceurci purent et durent faire ce fut de bAtir des dglises ou des
chapelles, et ils n'epargnerent pour cela ni temps ni argent.
Au commencement du dix-neuvieme sikcle, alors que
l'on pouvait plus librement construire des eglises, quelques
pretres influents exprimerent le desir de voir s'etablir parmi
eux les missionnaires de Saint-Vincent on d'une congregation semblable. Du nombre de ces ecclisiastiques etait le
P. Fitzgerald, O. P., president du college a Carlow; avec
lui, un autre homme bien connu, le docteur Doyle, evdque
de Kildare et de Leighlin, lequel avait connu les Missionnaires a Coimbre; enfin, le docteur Maher, de Dublin, qui
avait passe chez les prdtres de la Congregation de la Mission
a Monte Citorio, a Rome. Mais leurs efforts &chouerent;
I'heure marquee par Dieu n'avait pas encore sonnd. Ce que
des hommes haut places, d'ailleurs favorablement disposes
et manifestement habiles, ne reussirent pas A executer, sera
pen de temps apres accompli par d'autres intermediaires.
Des maintenant, disons quels furent les resultats des evenements qui vont suivre, en citant ce qui est ecrit dans
les circulaires des supirieurs gen6raux; nous reprendrons
ensuite le d6tail de ces 6venements.
Voici done ce qu'ecrivait M. J.-B. Nozo, Superieur general, dans sa circulaire du er janvier 1840 : a Des directeurs
et fondateurs d'un petit siminaire de Dublin ayant demande
A s'associer B nous et A reunir leur etablissement A notre
petite Congregation, nous avons, apres une mure deliberation, consenti a leurs voeux reiteris. Deja MM. Dowley et
Kickham, qui sont a la tdte de ce seminaire, sont venus ici

- 509 en qualit6 de novices et ont passe environ six mois dans
notre seminaire interne, od ils ont donnd, avec des exemples
de la plus grande edification, des marques suffisantes de
vocation a notre saint etat. De retour dans leur patrie, ou
les affaires de leur dtablissement les reclamaient pour un
temps, ils nous ont envoyC un autre seminariste, doui des
meilleures qualites, qui suit avec ferveur tous les exercices
de nos autres eleves.
- Si cette reunion se consolide, comme il y a lieude 'esperer, elle sera avantageuse A l'Irlande, a laquelle elle procurera le bienfait des missions; elle le sera aussi a plusieurs
de nos 6tablissements od il faut des missionnaires qui
sachent la langue anglaise. - Circulaires,t. II, p. 319.
Et dans sa circulaire du I e" janvier 1841, M. Nozo ecri
vait encore :
( Nous pouvons dire maintenant que nous avons aussi
un itablissement en Irlande. Cette ile, visitee par les missionnaires que notre bienheureux fondateur opposa au fanatisme de Cromwell, n'avait pas perdu le souvenir de leurs
services. Une comFagnie s'etait formie sous le titre de
Pretres de Saint-Vincent; ces pieux ecclesiastiques s'appliquaient a imiter ses vertus, a se penetrer de son esprit de
zele et de charite. Informes par la suite des progres de la
Congregation, ils concurent le dessein de s'y associer, et
ecrivirent a ce sujet. La correspondance engagee entre eux
et nous d6termina leur sup6rieur a venir A Paris avec un
de ses associks; lorsqu'il eut compris quel teait le but de
notre Congregation, il demanda d'y atre agrdgi, lui et ses
collaborateurs. Apres un sejour assez prolongd pour acquerir la connaissance et se former A la pratique de nos r6gles,
il est retournd au milieu de ses confreres irlandais, afin de
les instruire des usages de la Congregation. Mais, comme
ce moyen leur a paru encore insuffisant, ils ont demand6
qu'un de nos confreres se transportat au milieu d'eux pour
les initier plus intimement Al'esprit de notre Institut. Nous
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y avons envoyd un des n6tres qui a demeure plusieurs mois
chez eux a cet effet; et autant ces picux eccldsiastiques ont
a se louer du missionnaire qui les a guides dans leur nouvelle carriere, autant notre zeli et estimable confrere a ete
satisfait et 6ditie des heureuses dispositions de ces nouveaux
disciples de saint Vincent. Dieu a repandu cette annie vne
bdnediction abondante sur leur maison, en leur envoyant
un grand nombre de postulants, c* qui nous donne lieu
d'esperer que la Congregation est destinde a se multiplier
en Irlande. Outre le seminaire oh ils elvent une jeunesse
edifiante, ils dirigent 1'eglise de Saint-Pierre, pres de Dublin. La, affluent de tous c6tes les fiddles qui cherchent des
hommes dignes de leur confiance et desirent entendre des
predications simples et touchantes. Cette eglise est devenue
le centre de plusieurs pieuses associations qui contribuent
puissamment A la gloire de Dieu et a la sanctification des
Ames. Ainsi, saint Vincent realise, par ses enfants, la prophetie qu'il a faite sur I'Irlande il y a deux siecles, lorsqu'au
temps ou Cromwell faisait massacrer les catholiques, il
6crivait h quelqu'un des siens : que le sang de ces martyrs ne serait pas en oubli devant Dieu, et que, t6t ou tard,
il servirait a la production de nouveaux catholiques.
Circulaires,t. II, p. 522.

Reprenons maintenant les origines et donnons la suite
historique des 6vinements dont nous venons de voir les
rdsuliats.
C'6tait en l'annde 1832. Quatre jeunes gens arrives a la
fin de leurs etudes, a Maynooth, apres avoir examind pendant longtemps et d'une maniere sdrieuse toute la situation, tomberent d'accord sur deux choses, a savoir : les
dangers du ministere ordinaire et l'importance de travailler
pour la gloire de Dieu et le salut des Ames. Leurs noms
miritent d'etre mentionnis ici, c'dtaient : MM. Lynch,
Kenrick, Reynolds et Burke, tous du riche diocese de Dublin. Pour realiser le double objet de leurs pensdes, ils ne
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virent rien de mieux que la vie commune; ils prirent d'abord
conseil sur ces sujets importants aupr6s du vieux doyen et
d'un des professeprs, leur faisant part de leurs projets. C'est
alors que leur attention fut attir6e vers la Congregation de
la Mission, et ils suivirent avec empressement cette indication.
Mais bient6t ils Iencontr6rent un obstacle : ils dtaient
jeunes et il fallait uA homme d'experience pour se mettre
a leur t&te. Cependant cette difficulti et d'autres furent
bient6t surmontees par la bonne Providence, qui dirigeait
chacun de leurs pas.
i° Voyant clairement que leur ami, le doyen Dowley,
etait anim6 des mdmes sentiments, les jeunes gens sans
chef ouvrirent des negociations avec lui.
Vers ce temps le doyen fut promu a la charge de vicepresident au grand college, mais il d6clina cette offre et,
laissant de c6t6 tous ses avantages, il se mit a la disposition
de ses jeunes amis et avant tout A la disposition de la divine Providence.
20 Deux autres membres se joignirent A la petite Compagnie, l'un reair M. Mac Can, un jeune noble, qui venait
d'achever ses etudes ecclesiastiques A Carlow; I'autre 6tait
un ami et condisciple de M. Lynch a Maynooth, c'etait
M. Mac Namara lui-meme, dont j'ai les notes manuscrites
devant moi. II dit pen de chose de lui-meme; la situation etait embarrassante; mais nous pouvons dire maintenant qu'on faisait en lui une importante acquisition. En
effet, tous les succes obtenus par les missions et les autres
ceuvres de la Congregation, en Irlande, sont, apr6s Dieu,
principalement dus aux efforts de ce zeld missionnaire. 11
est connu aussi a Paris, y ayant 4td recteur du College des
Irlandais en cette ville.
Apres s'etre ainsi accrue de plusieurs membres influents,
la petite association se sentit capable de commencer une
oeuvre, non pas encore l'ceuvre des missions, qui etait le
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but final, mais une oeuvre qui, d'ailleurs tres utile, devait
servir de preparation aux missions. Les membres de l'association songeaient donc a ouvrir une dcole pour des externes dans la ville, et ils furent second6s dans ler projet par
rarcheveque, le docteur Murray, qui leur confia aussi une
chapelle dansle district Phibsborough appartenant Ala paroisse de Saint-Paul. L'archeveque leur promit encore une
fondation, a laquelle se rattach&rent plus tard deux missions
a donner par an dans I'archidioc6se.
Pendant ce temps le college servait comme de petit seminaire; mais cet etat de choses ne pouvait durer longtemps.
Une perspective plus itendue s'ouvrit enfin devant eux.
CASTLEKNOCK. -

College Saint-Vincent

Premier etablissement de la Congregation en Irlande, 1839.

La maison de Castleknock, qui est dans un site historique , etant devenue libre, fut achetee. C'tait une maison
qui se trouvait loin des distractions de la ville, a environ
4 milles A louest de Dublin. L'archevvque trouva la une
place pour son seminaire et y fit elever ses jeunes eleves.
Un ou deux des autres eveques suivirent son exemple, du
moins jusqu'a un certain point. Ce college fut ouvert en
i835; et vers le mnme temps, ou quelque temps apres,
celui de la ville fut fermd.
La charge de ce college avec le soin de la chapelle dans
la ville semblait assez considdrable pour le nombre et le
ze6e des prdtres irlandais qui venaient de former une association pour les missions; ils ne pouvaient cependant pas
perdre de vue ces missions, puisque c'etait en vue de cellesci qu'ils s'itaient reunis.
Ils commencerent done a donner des missions dans les
trois eglises de la paroisse qu'ils habitaient alors, tandis
r. Voy. Annales, 1887, p. 367.

-

513 -

que la petite eglise dans la ville 6tait remplie par des rdunions de fideles attires par leur simple maniere de precher
dans ce qu'ils appelaient des c instructions D.
C'dtait en cet endroit-i• une mission permanente, car ils
recommandaient dans leurs instructions les confessions gdnirales et ils les enteniaient : chose inconnue auparavant
meme dans la ville.
Nous sommes maintenant en l'an 1838. La petite communauti, quoique chargde d'oeuvres et de succes, se sentait
pourtant delaillir. Elle avait perdu deux de ses membres
par la mort, causie probablement par I'exces de travail;
d'autres s'etaient decourages et cherchaient ailleurs un
champ different de travail. Leur objectif principal, les missions, 6tait loin d'dtre atteint, du moins en apparence; cependant ii n'en etait pas ainsi.
A la fin de cette mime annee 1838, une visite faite i
Castleknock par quelqu'un du College desIrlandais A Paris,
un M.O'r ool, changea toute la situation, et leur donna un
nouvel espoir. Apres s'etre inform6 du genre de vie et du
but de cette nouvelle communautd, il retourna apres ses
vacances a Paris. Peu de temps apres M. Dowley rebut une
lettre du Superieur gienral de la Congregation de la Mission avec l'invitation de se rendre a Paris lui mdme et quelqu'un de son association choisi par lui, pour passer quelque temps a la maison-m&re. L'Association n'avait fait
aucune demarche dans ce sens, mais elle accepta avec empressement et reconnaissance cette invitation. C'6tait, en
realit6, une invitation pour entrerau noviciat, et de fait, le
supdrieur et M. Kickham ne tarderent pas A y entrer. Ils
passerent six mois a la maison-mere, et allerent ensuite
continuer leur s6minaire i Castleknock, sous la direction
d'un confrere francais. C'etait M. Girard (Joseph), de la
maison de missions de Tours; on n'aurait pas pu faire un
meilleur choix. Sa m6moire est aujourd'hui encore en
grande vineration, mime chez ceux qui ne l'ont pas vu.
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M. Girard resta en Irlande jusqu'A l'admission aux voeux
du supdrieur, et a l'itablissement en 1839 de la maison
Saint-Vincent, la premiere maison de la Congregation h
Castleknock en Irlande. Le changement s'etait opere sans
secousse, d'une maniere tout A fait naturelle, car il y avait
peu de chose a changer. C'itait, en effet, la mise en pratique de nouveau de ce qui avait eu lieu au commencement
de Passociation, car les associes pratiquaient deja les regles
avant de les avoir reques formellement. Le changement
s'itait fait d'une maniere naturelle, comme je disais, on
plut6t il s'4tait fait d'une maniere surnaturelle, car il cst
facile de voir ici la main de Dieu en tout. Les membres de
cette nouvelle communaute dtaient des hommes de bonne
volonte, animis d'un zele ardent pour le salut des ames, et
surtout cherchant une direction pour chaque pas qu'ils faisaient en avant. Cest ainsi que la divine Providence les
conduisait A leur fin si longtemps ddsiree.
Pen de temps apres, M. Dowley, qui avait fait deja les
voeux, admit aussi son compagnon de noviciat a les faire A
son tour, et l'annee suivante quatre autres novices furent
admis apres le temps de leur sdminaire.
Bient6t la nouvelle compagnie donna des signes de vie
et de fecondit&; et apres avoir ete second6e par d'autres
confreres venus de Maynooth, elle put songer a I'oeuvre des
missions dans un avenir prochain. En effet, la premiere
mission fut donnee A Athy, dans 'archidioc6se de Dublin,
et bient6t suivie d'une autre a Kingstown, dans le meme
archidiocese.
La place ne me permet pas de decrire en detail toutes les
merveilles operees dans ces premieres missions, il serait
pourtant tres interessant de les apprendre. Pendant un certain temps, qui ne fut pas ires long d'ailleurs, quelques
pretres seculiers, ne comprenant pas rimportance des missions, n'apportaient pas grand empressement a les seconder.
Mais le peuple venait en foule y assister; on comptait les
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fideles par milliers; les rues etaient encombrees du peuple
qui venait ou retournait des missions; il semblait que pour
le moment il n'y avait pas d'autre occupation dans la paroisse. On ne parlait dans routes les conversations que des
missions, c'etait la grande question du jour, on discutait
sur ce qui avait et, dit en chaire et on s'entendait ensemble pour aller au confessionnal. Aussi assiegeait-on le confessionnal depuis le matin de bonne heure jusqu'au soir, et
pendant la nuit on s'assemblait ddja pour le lendemain. Le
matin on ne pouvait qu'avec peine ouvrir la porte, et a ce
moment c'6tait une foule qui se precipitait dans l'glise.
Que faire alors? En cinq minutes il y avait reuni un tel
nombre d'hommes qu'il fallait deux jours pour les entendre. Fallait-il appeler au secours d'autres missionnaires ?
Fallait-il ouvrir la porte pendant la nuit? C'est ce qu'on fit.
Et la garde fut montee strictement, quelquefois mdme par
des remplagants payes pour cela. Mais bient6t on trouva
un autre expedient: on donna des billets d'entrie. C'est ce
qu'on a pratiqud pendant plusieurs annees et peut-etre
mime jusqu'a present.
M. Mac Namara nous a laisse un exemple de la maniere
dont on appriciait ces billets. Une femme, qui 6tait bien
embarrassee pour avoir un billet, rencontra une petite orpheline qui etait assez heureuse pour en poss&der un, et lui
proposa de le lui passer; en retour, elle s'engageait a la
prendre dans sa famille et i la traiter comme un de ses enfants; I'offre fut acceptee et la promesse dut 4tre gardee avec
fiddlit6.
Ce n'itait pas non plus un reveil d'un moment, comme
pourrait le penser quelqu'un qui n'est pas au courant des
choses : les fruits de salut 6taient visibles et tres consolants;
des ennemis 6taient reconciliks, les sacrements frequentes,
les occasions de pichis evities A tout prix; des factions,
des luttes et d'autres grands scandales abolis. Un de ces
scandales merite une mention spiciale, car on y a remedid
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avec succes, et aucun autre moyen n'avait eti capable d'en
triompher; c'etait le scandale du proselytisme protestant,
et cela itait frequent pendant les annees de disette, qui
coincid6rent avec les premieres missions. Citons un fait
important, independant de la famine.
Dans une paroisse, a quelques miiles de Dublin, etait
une ecole richement dot6e grace a une somme de 25 ooo livres sterling, et presenrant, outre 'education gratuite,
beaucoup d'avantages materiels aux enfants. Cet dtablissement etait soutenu par des protestanis ayant un ministre
Aleur t&te, et malgr6 cela, il etait frequente par les enfants
des catholiques depuis un certain nombre d'annies. Le
curede la paroisse faisait des efforts repets pour combattre
le mal, mais en vain. L'archeveque, deson c6te, faisaitdes
demarches en particulier pendant sa visite, mais sans plus
de resultat. Le temps de la mission itant arrive, et les habitants craignant de perdre les avantages temporels qu'ils
tiraient de l'6cole, envoyerent une deputation ia 'evdque,
le suppliant de d6tourner les missionnaires de s'occuper de
cette affaire-lA. Les missionnaires, eux aussi, s'etaient rendus
aupres de l'evque pour le consulter,.mais celui-ci laissa
I'affaire a leur propre discretion, leur montrant en mime
temps le peu d'espoir qu'il avait, et les chargeant de route
la responsabilite.
La mission fut donnie avec beaucoup de succes; la pieti
et la ferveur du peuple grandissait de jour en jour; le moment vient enfin d'aborder la grande question. Le resultat
fut des plus heureux; de quatre cents enfants qui frdquentaient 1'icole jusqu'a ce jour, pas un n'y retourna le lendemain. Une fois ce pas fait, on ne recula plus. Les parents
ne regardirent pas en arriere : ils commencerent aussit6t a
batir de nouvelles 6coles catholiques, qui furent achevees
dans l'espace d'une annee, et pendant tout le courant de
cette annee-lk, 1'eglise servit d'ecole.
Voici un autre exemple d'un autre genre et peut-etre plus
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frappant encore. Dans une paroisse, ii y avait deux partis
qui se combattaient Iun I'autre avec une hostilite acharnbe.
Cela durait depuis plusieurs anndes,.et personne ne pouvai;
dire au juste quelle en avait Itela cause au commencement.
Chaque fois que les affaires les reunissaient a la foire ou
au marchi, et mime sans avoir d'affaires a traiter, s'ils pouvaient seulementreunir un nombre suffisant de combattants,
its se battaient comme des sauvages. Cet etat d'esprit ne cessait pas. Leurs pasteurs avaient 6puisi tous leurs efforts
pour les dissuader de ces luttes terribles; I'veque lui-meme,
a I'occasion d'une visite, avait essaye de les flcchir, mais en
vain. La derniere ressource qu'employa leur pasteur fut
la mission.
Les missionnaires se mirent F'ceuvre de la maniere ordinaire. Dans l'intervalle, ils s'aboucherent avec des personnesdeces deux factions, pourapprendre d'elles leur opinion et leurs sentiments a l'6gard les uns des autres. Un
grand nombre de ces membres dtaient disposes a renoncer
a leur inimitie, mais ils etaient retenus par la crainte d'etre
traitts de liches ou de deserteurs. Une reconciliation ge-nrale 6tait done abolument necessaire pour dissiper ces
haines entre les deux factions. Mais alors se prdsenta un
autre grand obstacle.
Les membres des deux partis 6taient tous affilies a des
societes secretes, dont les reunions 6taient prohibies par la
loi; les membres encouraient done une condamnation s'ils
se rdunissaient, frt-ce pour une reconciliation. Seulement
les autorit6s comprenaient que la reunion projetde serait
bien plus avantageuse k l'ordre public, que si la police
intervenait. C'est pourquoi elles promirent de ne pas
s'en occupgr. Les missionnaires purent done rassurer les
deux partis sur ce point. Ils se reunirent dans l'Nglise a
une heure fix6e et, pour iviter tout bruit dans le public,
ils avaient choisi pour cela une heure fort avancee de la
nuit. Le directeur de la mission prdsenta une adresse dont
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on peut aisiment conjecturer le but. L'influence que cette
d6marche produisit sur 1'auditoire fut merveilleuse; ces
hommes qui naguere encore ne pouvaient s'approcher Fun
de Pautre sans se montrer, on peut le dire, f&roces comme
des tigres, furent changes subitement et devinrent doux
comme des agneaux.
A la fin, le missionnaire leur demanda en signe de pardon
mutuel de se donner la main comme des freres unis par la
charit6. C'est ce qu'ilsfirent en bon ordre et avec des marques
visibles de cordialitd. C'est le cas de redire les paroles de la
sainte Ecriture : a Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui
annoncent la paix ); I'ceuvre qui venait de s'accomplir etait
certainement de nature a rendre gloire i Dieu, a procurer
dela joieaux anges, messagers dela paix aupres des hommes,
et nous pouvons ajouer, au coeur de saint Vincent de Paul.
Si saint Vincent, en effet, eit it6 directeur de la Mission en
Irlande, dans les circonstances prisentes, il est bien difficile de dire en quoi il aurait agi autrement que ses fils.
Ajoutons qu'on pent aussi supposer quel aurait etd le risultat de cette affaire, si au lieu de la prudence, d'un zele
mod6er, et des prieres dont fut pr&ced6e et accompagn6e
leur oeuvre, les missionnaires avaient employ6 seulement la
sdverit6 et l'indignation : la mission aurait ete manquie, en
grande partie du moins, et beaucoup d'ames deja livrees A
Satan seraient resties dans ce malheureux esclavage s'y trouvant ensuite retenues plus fortement qu'auparavant.
On pourrait multiplier les exemples pour montrer I'influence exerche par ces premiers missionnaires et la considdration dont ils jouissaient. Une des difficult6s de la mission etait celle qui se presentait i la fin, quand il fallait se
frayer un chemin a travers les multitudes d'hommes et de
femmes en larmes, qui auraient voulu accompagner les missionnaires pendantleur voyage de retour a la maison. C'6tait
souvent une repetition des scenes dont furent t6moins, il y
a vingt siecles, les pays de la Judde

i

z
-'vi
0481

P~

1.';i·;

I~B

1~96.

3a

·f

a
u

:!
:1

~asl~tlP ~·1

i;

-

520 -

On voulait avoir meme des reliques de la mission. Partois on construisait un confessionnal improvise; A la fin
de la mission il etait detruit, ex le peuple emportail des fragments pour les conserver pricieusement en souvenir du tribunal oiI le penitent, ayant depos6 le poids de ses piches,
avait trouve le calme et la paix de son ame accabl6e.
Revenons a Castleknock, qui se d6veloppait d'abord
comme s6minaire externe, principalement destine a 'archidiocese de Dublin, et ensuite en acceptant des 61eves
laiques en grand nombre. La regle 6tait strictement observee; les 616ves eccl6siastiques plus Ages et en plus grand
nombre exergaient une influence favorable sur les plus
jeunes 61eves, de sorte que la discipline itait bien gardee.
Outre cela, la maison devint encore une p6piniere de
missionnaires et continua de I'Ptre jusqu'A nos jours; elle
donna chaque annee en moyenne deux ou trois sujets pour
le siminaire interne. Plus tard, il y a maintenant de cela
quarante ans, I'archeveque fit bitir un siminaire pour son
diocese; il retira done les 1leves de Castleknock, qui devint bientot un simple collbge laique. Dans cet etat, il s'accrut jusqu'tune moyenne de cent quatre-vingts 6leves.
C'e.t une des ecoles secondaires du pays, car on y prepare des candidats pour I'Universitl royale. Nos siminaristes sonent, d'ordinaire, de la plus haute classe; le personnel enseignant se compose actuellement de pr&tres de la
Mission, au nombre de treize, assistis de quelques professeurs externes (I 906).
Les oeuvres au dehors comprennent la direction spirituelle
d'une maison pour des garqons pauvres; et, a c6td de celleci, une aum6nerie chez les Sceurs dominicaines, a Cabra,
avec un internal pour jeunes filles, et un grand etablissement
pour sourds-muets. C'est un des missionnaires qui entend
les confessions de ces pauvres gens.
Quels ont ite les progres de la mission pendant un demisiecle et plus, c'est ce que nous allons raconter dans un autre
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paragraphe et sous un autre titre. L'tat des choses n'est
plus le m8me qu'auparavant : car le supdrieur r6sidait a
Castleknock, tandis que le personnel de la mission etait
attache a 1'eglise dans la ville. Le moment etait done venu
pour une nouvelle fondation, et nous allons en voir i'accomplissement.
DUBLN; PHIBSBOROtGH. -

Maison Saint-Pierre

Deuxieme etablissement de la Congr6gation en Irlande, 1839.

Dans le a Personnel s, nous trouvons la meme date marquee pour cette fondation que pour la maison de Castleknock en 1839, aldrs qu'elle fut la maison dont I'autre a
pris son origine. Comme notre chroniqueur la passe sous
silence, nous nous en remettons A lui. On comprend facilement son silence, quand on se rappelle que le chroniqueur
lui-meme fut nomm6 comme premier superieur de la nouvelle maison.
Ce fut une maison tres pauvre: il fallut bitir une maison
de mission a c6t1 de l'eglise, et celle-ci a eu elle-mmme
besoin d'etre agrandie, car bien que les prdtres n'eussent
pas la charge des ames dans la paroisse, il y a une grande
affluence de peuple. On a bati un presbytere; et il fallut Pagrandir ensuite.
On a fait de mdme pour 'eglise, et cela ddja A quatre ou
cinq reprises. On y travaille encore en ce moment (1906) et
elle sera bient6t completement achevie. C'etait bien ndcessaire, moins pour l'espace que pour la symdtrie; il y a
maintenant une belle iglise gothique, avec un clocher qui
domine toute la ville.
Avec le ddveloppement de la Congregation s'accrut aussi
la communaute dans cette maison; el, de cinq ou six confreres qu'elle comptait auparavant, elle en compte quinze
aujourd'hui. De ce nombre, cinq ou six sont employds aux
missions; les autres donnent des retraites dans les paroisses,
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les colleges, les dcoles et autres itablissements, et en mime
temps, ils ont a desservir 1'eglise. Dans ces travaux, ils sont
souvent aides par leurs confreres d'autres maisons.
Ce secours est surtout nicessaire deux samedis chaque
mois. Si 1'on demande pourquoi, la r6ponse Acette question
sera d'un interit special pour toute Ame pieuse, on va le
voir.
Le dimanche de la Passion 1873, les eveques de l'Eglise
d'lrlande firent une consecration de leurs fideles au Sacr6
Coeur de Jesus; c'etait comme un moyen d'attirer sa protection contre le vice de I'intemperance, et aussi contre les
autres vices; c'etaitencore un moyen d'attirer aux sacrements
ceux qui les avaient malheureusement negliges. Avant cette
date, la devotion an Sacre Cceur 6tait peu connue dans le
pays, en dehors des colleges et des maisons religieuses;
mais maintenant I'elan est donnd pour l'6tendre de plus en
plus, et pour en faire .une devotion gendrale. L'indication
donnee par les prilats fut suivie avec beaucoup d'empressement par la communauti, a Saint-Pierre de Phibsborougb,
et ce qui suit montreta quels en furent les resultats.
Peu apres la consecration solennelle, les prdtres de la
Mission de la maison Saint-Pierre, a Dublin, inviterent le
peuple de leur eglise a se rdunir et a former deux grandes
associations, en l'honneur du Sacre Coeur, l'une pour les
hommes etIlautre pour les femmes. Plus de mille personnes
des deux sexes ripondirent i cet appel.
On dressa des statuts, auxquels I'archev&que donna son
approbation, et ainsi commenqa une grande oeuvre pour
honorer le Coeur Sacr6 de Jesus.
Tous les mois, les fideles de toutes les classes, depuis
rouvrier jusqu'au bourgeois, se reunissaient a l'eglise, le
soir marque, pour entendre une lecture ou un sermon, et
pour s'unir dans la devotion an Sacre Cceur. C'itait deja
fort beau; mais il etait bien plus beau encore de voir
le dimanche matin ces fideles se suivant par groupes ou as-
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sociation, s'approcher avec ddvotion de la sainte table pour
recevoir le corps de leur Seigneur, honorant ainsi son Sacri
Cceur de la maniere marquee par lui-meme dans la vision
a la bienheureuse Marguerite-Marie.
Et quand nous nous rappelons que beaucoup de ceux qui
communient maintenant chaque mois avec ferveur le faisaient, autrefois, une fois par an seulement, ou pas du tout,
nous pouvons imaginer combien de benedictions sont descendues sur la contrde, et quels fruits abondants de grice ont
ete produits dans un grand nombre d'ames. Depuis ce
temps, PAssociation a etd etablie dans presque toutes les
paroisses de la ville oi celle de la Sainte-Famille n'a pas
encore 6ti introduite, et partout avec les mimes fruits.
De Dublin, Fassociation s'est 6tendue dans les autres
villes, et meme dans les paroisses de la campagne. Avec
1'approbation des cures, et par Pautoriti des dveques, les
pretres de la Mission ont formi des associations du Sacr&Coeur a l'occasion de leurs principales missions, et l'oeuvre
continue de donner les plus heureux resultats.
Pour retourner A notre sujet, apres cet 6pisode un peu
long, mais qui, cependant, se rapporte A notre but, ajoutons que la Congrigation de la Mission a Phibsborough s'occupeaussi d'une socidtd de temperance pour des jeunes gens,
et de deux grandes dcoles qu'ils oat erigdes eux-mimes Ac6te
de I'glise, dont l'une est pour des garcons, et I'autre pour
des filles.
Ces ecoles sont itablies surtout pour l'enseignement primaire des enfants du peuple, sous la direction de maitres
laiques, et elles rejoivent un secours liberal du gouvernement. Les enfants sont instruits dans l'glise par un pritre,
lcole, et il
qui peut donner aussi l'instruction religieuse &a
il
ditermine:;
est libre de le faire chaque jour a une heure
entend aussi les confessions.
Une autre ceuvre plus difficile est I'aum6nerie de 'etablissement des sourds-muets pour les garcons, dirig6 par
35
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les Frdres des dcoles chrdtiennes, avec la charge d'instruire ces enfants dans la religion, et d'entendre les confessions; ii y a aussi I'instruction religieuse pour les filles,
chez les s±urs; nous avons fait mention de cette icole plus
haut.
II y a encore une autre ceuvre qui merite une particuliere
mention dans notre recit. Une dame de grand zele et de
quelque fortune, et dirigie par un pr&tre de la Congregation de la Mission, feu M. Gowan, fonda un orphelinat
sur le modele des pensionnats, et ouvrit des ecoles pour les
pauvres, dans les quartiers les plus d&shirites de la ville,
pour les conserver dansla foi. Ces enfants etaient tres nombreux A cause de la misere des parents, et aussi, ce qui est
triste a dire, Acause des habitudes vicieuses des parents. II
y avait des asiles pour ces enfants, mais ils y etaient eleves
dans l'heresie. Outre les soins qu'on leur prodiguait, on
donnait meme des sommes d'argent aux meres denaturees,
a condition qu'elles se dechargent de leurs enfants. Le resultat en fut que des centaines de ces petites creatures qui
avaient ift baptisdes catholiques sont devenues aujourd'hui
des protestants militants.
Pour obvier a ce danger croissant, on fonda une autre
communaute de soeurs, du nom. de a Soeurs de la Foi
sainte a, qui reSut plus tard l'approbation de I'dvejue et de
Rome. Cette communauti de soeurs est devenue tres florissante: elle a des ecoles dans presque tous les pauvres quartiers de la ville, et m4me quelques maisons a la campagne.
Le soin du spirituel de ces communautds, ain.i que d'un
pensionnat, d'oh sortent, d'ordinaire, les postulantes pour
ces communautes; de plus, la visite des orphelins et de
leurs parents adoptifs, c'est 1& une occupation suffisantc,
j'ose le dire, et une occupation profitable pour un seul confrere.
Si nous nous rappelons maintenant qu'il y a cinq maisons de Filles de la Charite dans la ville de Dublin ou aux
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environs, lesquelles attendent les secours spirituels des
missionnaires de Phibsborough, nous avons un beau
programme d'oeivres a remplir surtout envers les pauvres,
oeuvres d'ailleurs trrs conformes a 1'esprit de saint Vincent
et qui sont un sujet d'envie pour tous ses vrais enfants.
Mais les missions, dira-t-on, l'oeuvre principale,que sontelles devenues depuis leur premiere grande apparition,
lorsque Castleknock dtait encore leur centre. Eh bien! un
demi-siecle est passe depuis lors; d'autres missionnaires
sont eux aussi entris dans cette voie; mais les fils de SaintVincent-de-Paul ont Iti toujours demandJs, et leurs missions ne languissent pas du tout. Depuis quelque temps, on
organise des retraites pour des confrdries, mais, de fait elles
sont des retraites pour toute la paroisse, car tout le monde
y assiste.
Depuis cinquante ans, le peuple a 'te mieux instruit dans
les 6coles et aussi dans les dglises par les pretres et par les
missionnaires; de la sorte les missionnaiies ont etd aides
dans leur tache, et leur oeuvre d'instruction a &4erendue
plus facile. On s'occupe aussi des confessions gdnerales,
mais pour beaucoup ceite confession n'etait pas ndcessaire,
car ce travail etait dija fait. Ainsi de tous c6t6s I'oeuvre a
ete rendue plus facile et en m6me temps plus fructueuse.
Mais la question de persevdrance est toujours restee et restera, car la mission ne rend pas le peuple impeccable. Aussi
le but principal des missionnaires dans leur sermon de c16ture est-il de diminuer le peril d'une rechute en donnant
des moyens de perseverance. Ces moyens ne sont pas les
memes pour toutes les personnes; il y a cependanr un
moyen general qui est tres efficace, et B Paide duquel des
milliers marchent dans le droit chemin de la justice. C'est
I'association en l'honneur du Sacrd Coeur.
La confrerie de Phibsborough a det erigde dernierement
en archiconfrdrie, ce qui permet aux missionnaires de l'riger plus facilement dans d'autres endroits. Bient6t il n'y
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aura presque plus de paroisses sans cette confrerie on autre
semblable, sur le modele de celle de Phibsborough. En
chaire et au confessionnal, le seul moyen de perseverance
qu'on donne, c'est d'entrer dans une association ou confrerie, et, grace a Dieu, ce moyen est g6neralement adopt6. La
conference de chaque mois est toujours suivie de la communion generale, qui est devenue tout A fait commune en
Irlande, oi, il y a cinquante ans, on ne communiait qu'a
Noel et a Piques. Ces associations sont soutenues par le
zeie de leur directeur, et par une retraite annuelle donnee
par un pretre de la Mission ou un autre religieux.
SITUATION GENERALE EN

1841

; OUVERTURE D'UN

SiMINAIRE INTERNE EN 1844.

Avant de raconter ce qui concerne l'etablissement de la
maison de Cork, qui eut lieu en 1847, c'est le lieu de constater d'apres les circulaires adressies chaque annee a toute
la Congregation, ces deux choses : le succes constant des
missions et I'etablissement du seminaire interne, lequel eut
lieu en 1844.
Voici d'abord ce qu'ecrivait sur les succes des missions,
M. Poussou, vicaire general de la Congregation dans la
circulaire du i" janvier 1842 : a La mission d'Irlande,
ricemment reunie A la Congregation, realise deja, d'une
maniere bien consolente, les esperances qu'elle avait fait
concevoir; car, ind6pendamment de sept siminaristes on
6tudiants irlandais qui sont & la maison de Paris, celle de
Dublin a dija repu les voeux de six autres, et tout annonce
que le nombre ira toujours croissant : tous sont d'une
regularite exemplaire, et travaillent avec b6nidiction. .
- Circulaires,t, II, p. 539.
Un an apres, le t" janvier 1843, M. Poussou ecrivait
encore: a L'eiablissement forme en Irlande depuis quelques
annies parait destine a produire de grands biens dans cette
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province; les confrbres qui composent cette mission naissante ne sont pas nombreux, ii est vrai; on n'en compte
que sept qui aient fait les saints vcoux; mais le rapport que
leur supdrieur m'a fait d'eux est bien consolant et bien
propre it faire concevoir des espirances pour I'avenir. a Leur
i conduite, me dit-il, ne laisse rien a disirer sous aucun
a rapport : ils travaillent, ils enseignent, ils font des misa sions et tout ce qui leur est ordonn6, avec beaucoup d'edia fication, et le bon Dieu benit toutes leurs oeuvres. ,
a En effer, ils ont commence leurs missions dans les premiers jours de novembre, et, apres une semaine de travail,
le directeur de cette mission ecrivait: que non seulement
Le village qu'ils evangilisaient, mais toutes les campagnes
a o1milles a la ronde, elaient dans le plus grand mouvement; que les travaux dtaient suspendus, et que de toutes
parts on se portait en foule pour entendre les missionnaires.
* Rien de plus admirable, dit ce cher confrere, que de voir
a une foule d'hommes, sensiblement touches par la grace,
a venir de plusieurs milles, au risque presque certain de
a perdre leurs places chez les maitres protestants qui les
a occupent, et demeurer ici trois ou quatre jours, attendant
a leur tour pour se confesser.
( De tels commencements sont bien propres a faire penser que la divine Providence reserve en Irlande, a la petite
compagnie une abondante moisson de fruits de salut.
-

Circulaires,t. II, p. 55o.

M. Jean-Baptiste Elienne etait devenu, en 1843, Sup&rieur general de la Congregation. Le ir janvier 1844, il
ecrivait au sujet de I'Irlande et de I'dtablissement qui y avait
t6 fonde : t Les lettres qui nous viennent de cette maison
nous portent a b6nir le Seigneur d'avoir bien voulu choisir
la petite compagnie pour servir utilement tEglise sur cette
terre a laquelle saint Vincent avait voutune si tendre
affection, et ou nos Peres ont donni de si beaux exemples
de vertu. Deja le nombre de nos confreres y est devenu
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assez considerable pour qu'ils puissent se livrer aux fonctions des missions et des retraites au clergY, sans que pour
cela la direction de leur collge et de leur paroisse de Dublin doive en souffrir. J'ai recueilli de la bouche mime de
M. Dowley, superieur de cette maison, qui a fait ricemment le voyage de Paris, des details bien consoiants sur les
developpements que prend cette oeuvre naissante, et qui
annoncent que de belles destinies lui sont riservies. a
- Circulaires,t. Ill, p. 46.
L'annee suivante, M. J.-B. Etienne avait le plaisir de
mentionner que les heureux progres des oeuvres en Irlande
l'avaient amend a y etablir ce qui est la source de la vie de
chaque province, un noviciat on seminaire interne. II ecrivait Ala date du ei janvier 1845 : La Providence semble
vouloir nous consoler par des benedictions qu'elle repand
sur notre colonie naissante de l'lrlande. Elle a pris une
consistance et des developpements qui ont paru nous indiquer que le moment etait venu d'y etablir un seminaire
interne. Nous avons rdalise cette mesure cette annde (1844),
et les commencements en sont si heureux, que nous avons
pleine contiance que, dans pen, il deviendra un des plus
intiressants de la Compagnie. - Circulaires,t. III, p. .
77
CORK. - Maison Saint- Vincent
Troisieme

4tablissement de la Congregation en Irlande, 1847.

Le commencement de la maison de Cork a ýtd en quelque sorte une reproduction de ce qui se passa A Phibsborough. Un pietre delaville, homme d'une haute condition,
voulait ouvrir une maison de missions dans le genre de ce
que fait la Congregation de la Mission; il voulait aussi introduire quelques changements qu'il croyail dire n6cessaires.
Comme moyen pour arriver a cette fin, il ouvrit un college
dans la ville. Son nom itait le P. Michel O'Sullivan, et il
dtait homme A attirer des levves, 6tant connu pour sa pi6td
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et son zele aussi bien que pour son savoir; c'6tait un
homme remarquable, et ii occupaitdans le diocese I'emploi
de vicaire general. Pendant quelques annees, le college
marcha tres bien, mais pean peu survinrent des difficultds.
La main de la Providence parut visiblement ici, car
croyant que son but dtait marque, M. Michel O'Sullivan
eut recours au superieur de Castleknock. 11 lui offrit le
college, et lui-mime demanda a entrer dans la Congregation. L'offre fut transmise au Superieur general, qui donna
son consentement. Trois de nos confreres furent envoyes a
Cork pour maintenir le college avec M. O'Sullivan et un
clerc qui avait adoptd ses desseins, mais aussi dans le but
de s'occuper des missions. Cette communautd forma la
troisieme maison en Irlande, qui devient maintenant une
province sous la direction de M. Dowley comme visiteur.
Ici les renseignements me manquent, et je dois supposer
qu'il y a eu un intdrim pour quelque temps dans la charge
de supdrieur local. La tradition ne rapporte pas d'autre nom
que celui de M. O'Sullivan, comme premier supdrieur de
cette maison.
En outre de Penseignement et de la charge de deux aum6neries dans la ville, les prdtres de la Mission avaient encore
a bitir une eglise; ce qui n'itait pas une petite entreprise,
quand nous considerons qu'iis n'avaient pas de ressources
pour cela. Mais ils savaient ddji, par experience, que le
peuple leur etait favorable, et que la majoriti etait catholique. Se confiant done en la Providence de Dieu dont ils
faisaient l'ceuvre, ils se mirent aussit6t au travail. On
acheta un terrain A I'ouest de la ville, sur une colline, laquelle dominela riviere qui traverse la ville. On organisa une
quete; le peuple, dont environ les neuf dixiemessont catholiques, s'etait prepard d'avance, et l'argent affluait; ii y
avait quelquefois de riches donations et de tous c6tes le travail avancait regulikrement.
Mais voili que quand 1'Iglise eut atteint sa hauteur com-
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plete et qu'une partie du toit dtait deji achev6e, une tempite violente la renversa entierement avec un fracas epouvantable. Ce fut un coup terrible pour les missionnaires et
leurs amis; mais il n'y avait qu'i adorer la volonti de
Dieu: il est rare qu'un grand trav-' nP.trepris pour sagloire
ne soit pas entrav6 par quelque difficultd on opposition imprevue. Ici la difficult6 n'etait pas l'euvre d'un ennemi,
elle 6tait permise par Dieului-meme, et nous pouvons supposer que c'etait pour eprouver la constance de ses serviteurs. Aussi, adorant la volonti divine ils se remireat a
l'oeuvre avec une nouvelle dnergie.
Le peuple, de son c6td, fit preuve de sa sympathie et se
surpassa en ginerosite. Le bitiment de ce second temple
avangait vite, et il fut bient6t ouvert an culte, bien que la
faqade manquit encore A I'difice.
Aujourd'hui l'dglise est entierement achevie au dedans et
au dehors, etelle s'eleve avec ses tours, au-dessus de la ville,
comme un monument de la pi4td et de la gienrositi de la
ville de Cork et de ses environs.
Le jour d'ouverture de cette 6glise, appelee l'eglise SaintVincent sur la colline, marque veritablement une date mdmorable pour la ville de Cork. Ce fut d'abord parce qu'on
y employa une maniere simple de pricher et d'instruire le
peuple, selon la m6thode simple et claire recommandde par
saint Vincent de Paul, ce qui attirait la foule une fois que
cette methode fut connue de tout le monde.
Ensuite, le confessionnal dtait trop peu frdquentd, et le
mot de confession g6nerale itait rarement entendu et, peut
etre plus rarement encore compris; dans la nouvelle eglise,
il yeut et il y a une occasion facile, chaque jour et a chaque
heure du jour, de pouvoir se confesser.
Enfin les ceremonies de 1'Eglise n'6taient pas parfaitement
exicuties et exerqaient pen d'attrait; on donnait mtme rarement le salut du saint Sacrement; les offices frequents
c6lebres dans la nouvelle eglise, avec solenniti, furent une
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heureuse attraction, et des personnes ont dit que cette vue,
pour elles, itait a un paradis sur terre ..
Mais, dira-t-on, ne peut-on pas avoir la meme chose dans
les autres eglises, afin de garder les fideles dans leur propre
paroisse, au moins le dimanche? Nous repondons que
c'est ce qui devrait dtre et ce qui se r6alisera peu a pen, nous
l'esperons: on a constate deja un progrds sensible a ce point
de vue. C'est desirable aussi parce que les missionnaires de
l'dglise Saint-Vincent sont reclames par d'autres travaux.
Nous avons dit, en effet, qu'ils etaient charges aussi d'un
college, et avec cela encore, d'une aum6nerie ; ils ont aussi
une autreaum6nerie aujourd'hui chez les Filles de la Charite, avec la direction d'une maison pour des femmes. Ils
s'occupent enfin aux retraites ecclesiasiiques et aux retraites
pour les membres de la Conference de Saint-Vincent-dePaul et pour les dames de chariti.
L'euvre des missions n'etait pas oubliee. Le pauvre peuple des campagnes, pour lequel saint Vincent a 6tabli ces
missions avec des predications simples et efficaces, avec la
confession g6nerale et toutes les b6nedictions spirituelles
qui les accompagnent, les r6clame. Une grande moisson
est prdparde; ii faut la recolter, ou du moins il faut commencer a le faire.
Pendant les grandes vacances du coll&ge tous les prdtres
de la maison Saint-Vincent qui ne sont pas absolument n6cessaires pour le service de l'6glise, se reunissent, et avec le
concours de leurs confreres de Dublin, donnent des missions partout, non seulement dans leur diocese, mais encore
dans ceux de Cloyne et Ross. La benediction que Dieu
accorda a leurs premiers efforts fur un encouragement pour
former un personnel de missionnaires.
Pour cela, ii fallait une maison de missions, carjusqu'alors, les pretres de Saint-Vincent n'avaient qu'une habitation provisoire, suffisante seulement pour une petite communaut6. Ils penserent done a batir une maison pour des
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retraites; ils organiserent aussit6t ce qu'on appelle ici ' un
bazar Davec loterie, ce qui rapporta, a la suite d'un appel
aux bienfaiteurs, 4 2oo livres sterling.
Ensuite on fit une quete en dehors du diocese, car les
missions &6aientdestinces aussi aux autres dioceses lorsqu'ils en demanderaient. On commenqa done le travail qui
fut bient6t fini, et le bitiment fut occup6, en partie du
moins, car, a notre humble avis, il n'etait ni trop grand ni
trop petit. II etait trop grand pour une communauti de
quelques personnes; et un peu petit pour une retraite diocisaine; cependant ii y a eu toujours assez de place pour
les prrtres avec leur iveque d'un petit diocse, celui de
Ross.
Quoi qu'il en soit, c'est, sans contredit une belle maison
et particulikrement bien situCe A cause de la vue sur la ville
du haut des terrasses qui dominent la riviere a l'entrie de
la ville. A l'intirieur, vous ne trouverez rien qui puisse
blesser le regard du plus severe religieux,et s'il n'en est pas
de mime pour I'exterieur, cela tient uniquement a la forme
des pierres du pays, qui ont eti disposees d'une maniere
artislique par I'architecte.
Aujourd'hui, la communauti compte huit ou neuf pretres;
il y a un personnel pour les missions qui ont etd commencees officiellement. Nous pouvons encore ajouter que deux
des prtres qui avaient eu une tres large part dans ces oeuvres,
ont ei elev6s & l'episcopat en Irlande, ce sont le docteur
Gilhooly et le docteur Mac Cabe.
Nous pourrions encore mentionner ici d'autres ceuvres
de la maison de Cork : ce sont, la charge du spirituel chez
ies Filles de la Charite qui ont un grand h6pital, et d'une
autre communaute A la campagne, environ a 3o milles de
la ville, oi les Pr6tres de la Mission donnent linstruction
primaire, et quelquefois elevent des postulants pour le s6minaire; entin quelques autres oeuvres qu'ils font pour
d'autres communautis.
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Comme j'ai djia raconte la marche des missions a Dublin,
je crois avoir dit ce qui suffit sur ce sujet.
En effet, pendant trente ans, les missions ont it& donnies
d'une maniere reguliere, surtout dans la province du Sud,
et quelquefois dans les autres provinces. De temps en temps
on allait jusqu'en Grande-Bretagne, et les Pr8tres de la
Mission travaillent maintenant a Londres. D'autres travaux
les attendent encore dans un court intervalle.
Ces missions sont une ceuvre tres difficile, et peu encourageante & cause du peu de rdsultat; car ce sont vraiment
des missions pour les pauvres, et de pauvres catholiques
irlandais qui se sont exiles, pousses par la misere, il y a
quatre ou cinq generations, cherchant a trouver un moyen
de vivre dans cette grande Babylone, Londres. Beaucoap
ne sont catholiques que de nom, ayant oublid les traditions
de leur pays, et se fletrissent dans cette atmosphere d'hdrisie. II en est de meme pour tous nos compatriotes irlandais
dans les autres grandes villes et centres industriels de I'Angleterre.
Pour ces missions, il ne suffit pas de les annoncer, il faut
aller faire des visites a domicile et prier les catholiques de
vouloir bien y assister; et quelquefois il faut alors se rappeler le compelle intrare, pour les faire venir.
En Ecosse on ne voit pas de pareils cas. Mais le calvinisme avec sa froideur sert dans la campagne a supprimer
toute tendance de rapprochement.
Si seulement on pouvait deraciner le grand mal de l'intemperance, l'exemple des catholiques irlandais pourrait
contribuer beaucoup a tirer des tin6bres ce pays, qui itait
autrefois si catholique. Mais helas I Jean Knox a fait bien
du mal!
Daigne Dieu puissant assister les missionnaires qui travaillent dans ces contris, lesquelles furent dans les siccles
passes la consolation de l'Eglise.
(A suivre.)
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UN JUBILE
Sous ce titre, le Freeman'sJournalde Dublin, du 6 juin 19o7, a publi6 Iarticle suivant :

Hier, 5 juin, a eu lieu a l'Asile Saint-Vincent (maison
de sant1e our dames) une cremonie qui m6rite une mention particuliere, bien quel'on se soitabstenu de lui donner
de I'clat extirieur. On c6lebraitlecinquantieme anniversaire
de la fondation de cet etablissement, qui a fair, et fait encore, un si grand bien; un certain nombre d'invites, parmi
lesquels beaucoup d'eccldsiastiques, itaient venus assister
ia a grand'messe solennelle d'actions de grace, pr6sidde par
S. G. Mgr I'archevdque, et terminee par la benediction du
saint Sacrement, et le chant du Te Deum.
Dans la Cite de Dieu, ce merveilleux 6crit de saint Augustin, nous lisons que de tous les maux qui affligent
l'humanite, le peche est le plus grand, et apres le p6che, la
folie; mais ceux qui ne sont pas en contact journalier avec
des personnes privees de la raison, ne se doutent pas de la
souffrance qui est generalement leur partage; c'est dans le
but de procurer la paix et la consolation a des infortundes
de ce genre, que I'asile Saint-Vincent a iti fondi, et il a
parfaitement repondu Ace que l'on en attendait,
Son histoire est tres simple; il y a un peu plus d'un demisiecle, que quelques milliers de livres sterling furent legues
par testament pour une oeuvre de charit6, sans designation
spiciale. II arriva providentiellement que la destination de
cette somme fut Iaiss6e a M. Thomas .Fitzpatrick, de Dublin, medecin, qui a fait honneur a sa religion, A sa patrie
et A sa profession. Avec des dehors modestes et reserves, ce
n'etait pas un homme ordinaire;il &ait dou. d'un rare bon
sens, et d'un caraciere tres compatissant. II connaissait le
besoin d'une maison de sant, qui fit un intermediaire
entre les luxueux etablissements privds et les asiles des in-
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digents; apres mOre reflexion, il fit I'acquisition d'une proprietd A Fairview, afin d'y recevoir des dames alidnees, de
families peu aisees, et particulierement des religieuses appartenant i des communautes pauvres.
Pour assurer le succes de r'6tablissement, il en confia la
direction aux Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, et on peut
dire que, pendant les cinquante ans qui viennent de s'ecoupar le
ler, elles y ont accompli des merveilles de charitr
devouement et la dilicatesse avec lesquels elles soignent
des personnes aueintes de maladies mentales, bien plus a
plaindre que celles dont les souffrances ne sont q ue physiques.
Pena peu, 1'6tablissement, commence avec sept ou huit
malades, dut elargir ses murs, et ajouter batiment A batiment, ce qui lui permet actuellement d'en abriter cent vingt,
qui n'y trouvent pas moins de bien-dtre que dans les maisons de ce genre les mieux installdes. La propri6ti, ivaluee
au debut a moins de 4000 livres, en vaut aujourd'hui
4s ooo.
Dans les cinquante ans passes, 868 malades ont itd admises, dont 405 sont sorties gueries.
Tandis que la modique pension, reque pour la majoritd
des malades, suffit i peine a leur entretien, quelques dames
fortunees payent un prix elev6, ce qui permet i l'administration de recevoir un plus grand nombre de pensionnaires pauvres. L'adminisiration, composie moitid d'eccl&siastiques, moitid de laiques est sous la presidence de
Mgr I'archev6que. A chaque trimestre, la superieure rend
ses comptes, et le surplus, lorsqu'il y en a, est applique exclusivement a etendre les bienfaits de I'etablissement.
Par une heureuse coincidence, le celebrant de la grand'messe etait Mgr Fitzpatrick, fils du venere et regrette fondateur.
Avant de quitter la maison, Mgr I'archevdque, exprima
la vive satisfaction que cette f6te lui avait procuree, et
adressa aux sceursdes paroles de felicitations, pleines d'en-
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couragement. Sa Grandeur, ayant un rendez-vous ailleurs,
fut empechee de participer a Pexcellent lunch pr6par6 pour
les invites, auquel chacun fit honneur.
Un des fils du digne fondateur de rasile Saint-Vincent
entra dans la Congregation de la Mission, dont il promettait de devenir un ornement, mais il fut trouvd mfir pour
le ciel, presque au debut de sa carriere apostolique.

ITALIE
SESSA AURUNCA
Lettre de la sceur CARUSIO, Fille de la Charitd,
i la sceur MAURICE, visitatrice d Naples
Sessa Aurunca, 23 mai 1907.

Le 20 courant, lundi de la Pentec6te, vers onze heures
et demie, juste au moment o6 nous venions de sortir de la
chapelle apres l'examen particulier, A peine arrivies sur le
seuil de la cuisine, nous entendimes un coup de tonnerre
comme jamais de ma vie je n'en avais entendu. La foudre
se dichargea sur la coupole de notre eglise, 1'enfoncant
horriblement et renversant en grande partie le maitre autel
avec les chandeliers, les fleurs, etc..., reduisant en d6bris
toutes les vitres des fendtres, laissant sur le tabernacle luimeme une lCgere trace de son passage.
Que vous dire de la statue de notre Mere Immaculie,
demeuree intacte, tandis que les chandeliers places a ses
pieds avaient &t6r6duits en petits morceaux! J'aime i y voir
une attention du ciel. Mais Ia ne s'arreta point la protection
dont nous avons 6t6 'objet.
La foudre, apres avoir ainsi endommag6 le temple, enfonce la porte interne; elle monte a la salle des femmes,
allume les fils electriques; puis, avec violence, met en pieces
toutes les vitres des corridors, jette A bas une autre porte,
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detCriorant tout ce qu'elle rencontre, visite aussi la pharmacie, y brise aussi tous les carreaux, arrache la poignde de
la porte, perce le mur de 1'autre chambre et poursuit sa
course, reduisant en morceaux un gradin de marbre. Elle
s'introduit dans le conduit de l'eau, s'attache au robinet
de metal en le brdlant. En un instant tous les corridors sont
inond&s. Quel moment de terreur! je ne sais comment nous
eumes la force de resister
Graces a Dieu, dans tout ce disastre il n'y eut aucune victime. Seule, la jeune fille de la cuisine cut une legere brdlure au bras et une contraction du nerf de la bouche, mais
elle est completement remise.
Une enfant.poitrinaire, qui se trouvait dans une petite
chambreisolee, fut aussi visitee par la foudre, laquelle suivit le mur en y laissant ses traces jusqu'a I'endroit obi
1'enfant 6tait couch6e et s'arreta.
Tout le monde ici crie au miracle, en voyant tous les
habitants de l'hpital sains et sauis au milieu de tant de
ruines: on dit que Dieu a voulu prot6ger les sceurs et leur
ceuvre.
Je reconnais vraiment, ma tres respectable sceur, qu'une
main invisible nous a, en quelque sorte, chassees des locaux
oh, sans nul doute, nous aurions t6 frappees. Nous teions
a peine sorties de flglise et, peu auparavant, toutes reunies
a la pharmacie pour donner les medicaments aux pauvres!
Mon Dieu! dans une piece aussi petite, nous serions mortes
au moins d'asphyxie.
Veuillez rendre graces avec nous et me croire, etc.
Soeur CARUSIO.

ASIE
PERSE
Nous saluons avec piaisir 1'apparition du troisieme tome
des Homelies de Jacques de Saroug, publies dans le texte
chaldden par Paul Bedjan, lazariste. En voici le titre :

Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, quas edidit
Paulus Bedjan, Congr. Missionis, Lazarista. Tomus III,
Lipsiae, Harrasowitz, 1907. In-8 de xiv-91 4 pages.
L'orientaliste franeais, M. PabbW Martin, dans diverses
Revues, et le P. Zingerle, dans ses Monumenta Syriaca, out
publid, de leur c6t6, certains fragments de Jacques de Saroug. Dans le courant de Pannee 1876, M. I'abbe Martin,
en publiant l'homblie sur la Chute des idoles, par Jacques

de Saroug, dans la Zeitschrift der Deutsch Morgenl.
Gesellschaft, t. XXIX, p. o07, la fait priceder des reflexions
suivantes :
a Que d'id6es fines et en mime temps rigoureusement
exactes, semies dans les tirades du poete syrien contre
lamour de l'argent! II y a dans ce petit poeme de la mise
en scene, du mouvement, de I'action, de la vie, et quoique
les personnages ne soient pas nombreux, ce petit drame est
loin d'etre d6pourvu d'intr4t. En faisant parler on agir ses
personnages, le pokte monophysite trouve des moyens
d'emettre des observations piquantes d'orignalit6 et de justesse qui feraient honneur a plus d'un moraliste europden.
c Ce petit poeme fera done mieux connaitre I'auteur auquel nous l'empruntons, nous devoilera quelques c6tes
nouveaux dans son ginie et montrera tout ce qu'il y avait
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de souplesse dans le plus f6cond des 6crivains de la Syrie
chretienne du sixieme siecle.
Tel est l'auteur dont M. Bedjan publie les Homilies et
dont il nous donne de nombreux ecrits encore iindits,
C'est le fruit de laborieuses recherches; ii dit dans son
avant-propos (p. 6) : Voici la liste des homelies de ce troisi6me volume, suite des deux priecdents avec l'indication
des manuscrits d'oit je les ai tires. » Et ii ajoute bien legitimement : a Que de demarches, que de voyages, que de depenses et que de travaux pour consulter tant de manuscrits! V
- C'est, en effet, une enorme quantite de documents qu'il a
fait entrer depuis quelques aundes dans le courant de la
litterature historique et religieuse de langue chalddenne.
Nous voyons avec plaisir qu'en tate de chacun de ses volumes, M. Bedjan met maintenant une etude historique et
critique. II nous reste cependant un regret que nous allons
exprimer. Disons que ce regret est tout a fait relatif, car on
ne peut demander aux forces d'un seul homme plus que
n'a fait M. Bedjan. Mais combien nous regrettons qu'aupres de lui le savant orientaliste n'ait pas eu un collaborateur, avec le concours duquel ii eut pu accompagner de
notes historiques plus fr6quentes et d'une traduction latine
en regard du texte, les documents de langue chaldeenne qu'il
a publies. L'utilisation de ces precieuses publications sur
la liturgie, l'histoire, la legislation religieuse et civile, etc.
eut etC aussit6t immensement facilitee; leur valeur, eat
6ti decuplee. Peut-etre n'est-il pas trop tard encore pour
aviser a cetie amelioration.
A. M.

AFRIQUE
MADAGASCAR
LA MORT DE M.

FRANCOIS MI9VILLE, MISSIONNAIRE LAZARISTE

Lettre de Mgr CROUZET, Vicaire apostolique
de Madagascar-Sud,d M. A. FAT, Supdrieurgdndral.
Fort-Dauphin, to mai i 9C, 7 .

C'etait aux premiers jours de novembre 19o6. A l'approche de mon depart, je vous pressais de me donner des
aides pour notre mission de Magagascar. Vous vous d6fendiez tres faiblement, en pere qui a dej• tout pr6vu. a Ecrivez, me dites-vous, a M. Mieville qui est a Marseille. I1 a
cinquante ans, mais il est encore robuste, plein de bonne
volonti. Je le crois a meme de voum rendre de longs et veritables services. a
Je n'avais jamais vu M. Midville, je ne le connaissais pas.
Me conformant Avos conseils, je lui ccrivis le jour mdme.
La rdponse ne fit pas attendre, je voudrais le transcrire en
son entier. Notre cher confrere acceptait de venir partager
nos travaux et nos peines. II se donnait A noire vicariat,
sans enthousiasme, sans illusions, sans arriere-pensees,
sans regrets ni apprehensions. II le faisait bonnement, simplement, Ala missionnaire. II m'exposait son etat, m'expli.
quait comment il se sentait capable de se rendre utile, ne
ne mettant d'autres limites a ses dispositions que celles de
ses forces physiques. De cet instant M. Midville nous appartenait.
Le 24 novembre j'arrivai a Marseille. Le depart 6tait fixd
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au lendemain. La premiere entrevue avec notre nouveau
collaborateur fur consolante pour moi. Je vis un homme
actif, entreprenant, vigoureux, dispose a tout. Les longues
ann6es vecues en Algerie et en Orient lui fournissaient une
somme d'experience precieuse. II n'etait point novice en
pays plus ou moins exotique.
La bonne impression que j'avais reque ne fit que se confirmer durant cet interminable voyage d'un mois qui conduit de Marseille a Fort-Dauphin. M. Mieville ne se ddmentit pas un seul instant. D'un temperament plut6t gaiet
jovial, doun d'un aimable penchant pour la plaisanterie,
jamais il ne se dipaltit de cete graviti bienveillante qui iui
valut et 1'estime et le respect de tous les passagers.
La belle nuit de Noel nous trouva sur le baieau annexe
qui dessert la c6te est de la grande ile. Nous 6tions entre
Manaryary et Farafangana. La mer, si souvent d6sagrnable
dans ces parages, t etait tombde n, comme disent les marirs.
M. Canitrot et moi avons eu la consolation d'offrir le
saint sacrifice a minuit. M. Mieville me demanda de ae
reserver. II devait debarquer au matin, nous ne savionswa
quelle heure, et son plus vif ddsir etait de monter a I'autel
en arrivant a Farafangana et de mettre ainsi ses premiers
pas sur la terre qu'il allait dvangeliser, sous la protection de
Jesus naissant. Cette heureuse coincidence dtait pour lui
plus qu'un encouragement, il y voyait une promesse et ane
assurance. II en fut ainsi. Je me s6parai de ce brave missionnaire avec la joie qu'avaient fait pDn6trer en moi les
espirances les plus consolantes.
M. Mieville alla vite rejoindre M. Leclerc a Vangaiadrano.
Vangaindrano est un centre tres populeux. Plus de dix
mille Malgaches sont group6s en plusieurs villages autour de la residence des missionnaires, le zele ne manque
done pas d aliment et, s'il rencontre des obstacles, les resultats a obtenir doivent exciter le courage a les surmonter.1Il
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ne faut pas s'endormir dans une plate quietude, car, en ces
lieux, les esprits, les coeurs sont tiraiills, ils sont travaill6s,
ils se donnent, ils appartiennent Aqui salt les attirer, &qui
sait les prendre.
M. Mieville ne se laissa pas bypnotiser par les premieres
difficultes. Malgre ses nombreuses annres de mission ou
mieux & cause de ses nombreuses annies de mission, ii se
rendit vite un compte exact de sa nouvelle situation. Une
lettre de lui nous ouvrira une large iclaircie et nous le
montrera en face de lui-meme, en face de ses obligations, et
sera le plus grand 6loge qu'on puisse adresser a sa mimoire,
car vous le savez, mon Pire, M. Mieville n'est plus. Dieu
1'a rappeli pour le placer, selon une expression de saint
Vincent de Paul, dans la grande c communautd du ciel ,
o& ii demeure toujours des n6tres.
Voici done ce que m'6crivait ce cher et regrettu confrere
a la date du 5 avril 1907.
c Vous me reprochez amicalement la brievetd de mes
leltres; jusqu'ici ii m'a 6t6 difficile de vous donner'de longs
et nombreux details. Les jours se ressemblent passablement
a Vangaindrano et la persistance des pluies n'est pas de
nature Aen rompre la monotonie. II y a toujours quelque
chose a dire, mais encore faut-il que ce quelque chose en
vaille la peine. Ici tout est neuf pour moi, et, pour appr6cier, il est necessaire que s'dclaircisse le point de vue ou
je dois me placer. Les personnes et les choses me sont encore inconnues.
, It me parait evident, tout d'abord, qu'il n'y a aucun
developpement a attendre de notre mission tant que nous
ne pourrons pas nous mettre en rapports directs avec les
Malgaches et causer librement avec eux comme le font
depuis longtemps nos confreres de Farafangana et d'ailleurs,
qui parlent admirablement la langue des indigenes. Je I'ai
si bien compris, avant que vous m'en adressiez la recommandation que, malgre les difficults inherentes i mon age,
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je me suis mis sur les bancs et je m'efforce d'arriver A me
faire comprendre. Je reussirai avec le temps et la grace de
Dieu.
£ Et, en attendant, me direz-vous, quelles sont vos
occupations ?
a J'ai cherch6 h m'en creer et, apr6s m'tre entendu avec
M. Leclerc, voici la part de travail que j'ai assumee.
c D'abord, j'ai compose des instructions tres simples et
breves, je les fais traduire au fur et A mesure par notre catchiste qui ensuite les lit au peuple avec un certain brio. Ce
n'est pas pricis6ment le rdve, mais il me revient que nos
braves gens sont satisfaits. J'emploie le mdme syst6me pour
enseigner et expliquer le catechisme. J'obtiens des rdponses,
quand j'interroge nos enfants, qui me donnent la conviction
d'itre le plus souvent compris.
( Je m'occupe egalement de Penseignement A 1'icole et
j'en profite pour mettre notre jeunesse en garde contre certaines id6es que leur apporte la civilisation et qui n'ont aucun rapport avec elle. Je reunis les jeunes gens qui nous
viennent de chez nos confreres de Farafangana, Ivato,
Vohipeno et je m'efforce de les conserver dans les principes
qu'on leur a inculquds et dont ils s'6loigneraient facilement
si on les laissait livrds A eux-memes. En un mot, dans ma
sphere modeste, je cherche i rendre ma chetive personne
utile a la mission et i ses oeuvres. a
Cette letre, qui se passe de commentaires, est, je l'ai dit
plus haut, du 5 avril 1go7; elle ne m'est parvenue que le
18 du,mame mois. Or,le 6 mai, je recevais a la mdme heure
des telegrammes de MM. Leclerc et Lasne et nous apprenions, en meme temps que la maladie, la mort de ce zdei
missionnaire. Parmi nous son sdjour a dtd exactement de
quatre mois et deux semaines et il nous quitte alors que son
concours allait nous Wtre plus utile encore. Je I'avais disign6 comme directeur du groupe scolaire de Vangaindrano;
son grade de bachelier 6s lettres et ses titres d'ancien pro-
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fesseur rendaient stre une autorisation qui va nous itre
necessaire.
Sans doute, me direz-vous, il est des evenements qu'il
faut voir de haut, et adorer la main qui frappe et multiplie
les epreuves; mais ces epreuves, Monsieur et tres honore
Pere, vous tenez a les adoucir et si le bon Dieu veut que
nous pleurions un confrere qui a forc6 l'estime de tous ceux
qui I'ont connu ici, vous penserez que la place qu'il occupait si bien demande des ouvriers et vous ne laisserez pas
sans pasteur ces ouailles que la divine Providence nous a
confiees.
+-i J. CRouzET, C. M.
Vicaire apostolique.

Lettre de M. J. LECLERC, pretre de la Mission,

i M. A. FIAT, Superieurgineral.
Vangaindrano, 22 juin 1907.

11 m'a iti facile de comprendre l'etonnement et la peine
que vous avez eprouves en apprenant, par le cAblogramme
de Sa Grandeur, Mgr Crouzet, la mort inopinde de notre
tant regretti M. Miiville.
Si c'est une perte immense pour la mission de Madagascar en general, c'en est une plus spicialement pour Vangaindrano et encore plus pour moi personnellement, qui
avais attendu si longiemps et si impatiemment Parrivie d'un
confrere. J'avais appris la venue et la destination du cher
M. Midville avec d'autant plus de joie que j'avais ite a
meme d'appricier ses iminentes qualitbs pendant les trois
annees passdes avec lui a Kouba, en Algirie. Pendant
les quatre mois qu'il a vecu ici, je 'ai mieux connu encore
et je me rdjouissais non seulement A la pensde que desormais je vivrais un peu plus de la vie de communaute A laquelle je n'etais plus habitue, mais encore A celle que ce
bon conirere avec sa grande expErience ferait beaucoup de
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bien parmi notre population indigene et surtout aupres des
enfants.
Mais Dieu, dans ses desseins insondables, en avait juge
autrement et se contenta de la bonne volonte et du desir de
6
se divouer qu'avait M. Mieville pour le rappeler aussitt
lui.
Ce fut, en effet, dans la nuit du 4 mai A une heure vingt
qu'il rendit son ame a Dieu, emporte par cete terrible fievre
bilieuse qui pardonne rarement Malgre mon 6tat de sante,
car depuis plusieurs jours j'avais aussi la fievre, mais par
acces seulement, je pus dans la journee du vendredi confesser le pauvre malade, qui me dit alors se sentir s'en aller.
Je ne voulais en aucune facon m'arriter a la- pensie que
cela pouvait dtre et pourrait arriver si vite. Vers quatre
heures du soir, grelottant de fievre moi-meme, j'allai voir
M. Midville que je trouvai bien faible et presque dejA dans
1'dtat comateux : je semis que le denouement ne se ferait
peut-dtre pas attendre et donnai les derniers sacrements A
mon pauvre confrere qui me reconnaissait i grand'peine.
J'aurais voulu faire davantage et le veiller jusqu'au dernier
moment; je sentais mes forces me trabir, je dus abandonner M. Mi6ville aux soins de mon jeune maitre d'dcole et
j'allai me reposer en lui disant de m'avertir d&s qu'il y
aurait danger.
Je fus appelk vers une heure du matin, mais le cher
M. Midville venait de rendre son Ame i Dieu. Vous dire
ma douleur, Monsieur et tr6s honori Pere, en ce moment
serait impossible; elle m'accablait, et la fievre aidant j'eus
i peine la force de veiller a ce qu'on rendit au cher defunt
ies derniers devoirs le plus convenablement possible.
J'avais tdlegraphid a M. Lasne de m'envoyer quelqu'un
pour venir A mon aide, et malgr6 toute la diligence qu'apporta M. Hiard faisant les 70 kilometres, qui me s6parent
de Farafangana en quinze heures de filanzana, ce. dernier
arriva apr6s la mort de M. Mieville.
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Et maintenant, Monsieur et tres honord Prre, me voili
seul de nouveau! Monseigneur, que j'ai eu occasion de
voir depuis, a son passage pour Tulear o~ il se rendait m'a
bien promis qu'il ne me laisserait plus seul si longtemps
que par le passd et il m'a dit qu'il vous avait ecrit pour
avoir du renfort. Nous sommes vraiment trop peu AMadagascar et trop eloignes les uns des autres pour qu'en cas de
maladie nous puissions nous venir au secours les uns des
autres.
Je comprends fort bien, Monsieur et tres honore Pere,
votre embarras dans ces temps si difficiles, et malgre tout je
mets ma confiance en Dieu et je prie avec toute la ferveur
dont je suis capable notre saint fondateur de ne pas dilaisser sa chore mission de Madagascar, qu'il aimait et pour
laquelle il s'est autrefois impose tant de sacrifices!
Veuillez agr6er, etc.
Joseph LECLERC.

FARAFANGANA
Lettre de scur JOURDAIN, Fille de la Charitd,
A seur N..., i• Paris.
Leproserie de Farafangana, 19 mars 1go7.

Comme le temps passe! Voilk deja trois ans et demi que
j'ai le bonheur d'etre a Farafangana, toujours aussi heureuse qu'au commencement. Le pire de tout, c'est que je
ne suis pas encore parvenue a d6chiffrer le langage malgache. Je commence &savoir me faire comprendre pour les
choses ordinaires mieux que je ne comprends, ce qui me
vexe bien.
Nos icolikres d'il y a trois ans sont maintenant plus
grandes que moi. La neuvieme vient de se marier et cinquante sont baptisies. I y en a malheureusement quelquesunes qui n'ont pas itc fiddles a la grace du bon Dieu;
perdues par les parents eux-memes et entratines par les
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mauvais exemples, elles sont excusables et sont heureusement en tris petit nombre. Mais je puis vous assurer, ma
chere soeur, que ces pauvres dgaries sont mon poids et ma
douleur, et quand je les rencontre dans la iue, tantot je les
accable de reproches, tant6t je leur parle avec douceur pour
les faire revenir; alors, pour le coup, tant bien que mal,
tout mon malgache y passe.
Nos petites mariees sont bien gentilles; it y en a cinq qui
ont de gentils bebis. Cela fait plaisir de les voir arriver le
dimanche i l'glise avec les b6bes sur le dos, et se mettre
toujours a leur ancienne place, pres de nous. II est rare
qu'une d'elles manque la communion mensuelle, et s'il se
rencontre une fete dans le mois, elles s'approchent encore
de la sainte table, toujours avec les bebds sur le dos. Elles
ne s'en separent pas, meme pour aller a confesse. Le mois
passe, j'en vois une qui se dirige vers le confessionnal avec
le petit qui dormait sur son dos; moi, je n'avais.pas de repos
et me disais : s'il s'eveille, comme ii va crier ; mais tout a
bien march6 jusqu'au bout.
Apres Paques, nous espirons marier encore quatre de nos
filles. Que le bon Dieu veuille les binir et les garder sages!
Elles viennent a I' cole jusqu'A la veille de leur mariage, et
le matin de ce grand jour arrive, la marie vient encore i la
classe pour s'habiller; puis nous I'emmenons a I'iglise,
escortne de toutes ses compagnes. Apr6s la cdrdmonie, les
epoux, ainsi que la famille et les amies, viennent AAmbatoabo (la 16proserie), saluer notre bonne superieure, et
regoivent quelques petits cadeaux; ma soeur superieure leur
offre aussi du the, ce qui fait bien plaisir a tout le monde.
Le diner fini, ils chantent des cantiques, et tout le cortege
se rend ensuite a I'dglise pour le salut du saint Sacrement
A quatre heures. Les mariages se font toujours le dimanche,
A la grand'messe, et M. Lasne ne manque jamais de faire un
sermon tres pratique pour la circonstance.
Les petites marides continuent de venir de temps en temps
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a la classe, tant6t avec de l'itoffe pour faire l'une ou I'autre
chose, ou avec des raccommodages dont elles sorent dilficilement toutes seules, ou bien pour nous montrer leurs b6bis
malades, afin d'avoir des remedes, car nous avons une petite
pharmacie, precieux cadeau fait par mon ancienne et bonne
sceur superieure et par mes anciennes compagnes, ce qui
nous aide a faire beaucoup de bien. En effet, le matin, de
sept a huit heures, c'est un cortege sans tin, de femmes de
la paroisse qui viennent avec leurs enfants malades, pour
avoir des remedes; il y en a parfois qui n'ont plus que les
yeux a fermer, aussi a ceux li le precieux passeport est vite
delivrd.
Apres la classe, nousfaisons une bonne tournee dans les villages, toujours avec la petite tente remplie de rem&des pour
tous les maux. Au commencement, nos pauvres gens nous
voyaient arriver avec des yeux mefiants, mais maintenant,
ils r.ous appellent de tous les c6tis, surtout pour les enfants.
Nous fai.ons aussi ( ami a avec les bons grands-peres et
grand'm&res, en leur apportant quelques petites douceurs
pour leur poitrine, et de cette maniere, nous pouvons les
instruire de notre mieux; et quand nous les voyons baisser,
nous leur demanJons s'ils n'aimeraient pas de voir le missionnaire qui est si bon pour les malades de la paroisse, leur
disons-nous; ordinairement ils acceptent et partent de ce
monde avec la grice du baptime! Pour les petits enfants,
nous operons souvent nous-memes, car la plupart du temps,
nous les trouvons a I'extremitd.
Le dimanche, I'dglise est remplie de monde, les parents
des enfants commencent a la bien frequenter, toujours avec
les enfants sur le dos, aussi parfois, font-ils un curieux concert ! Apres la grand'messe, le missionnaire, M. Lasne, fait
le catichisme aux adultes. Nos enfants qui oni tait la premiere communion y assistent egalement. II y en a d'ordinaire quatre-vingts cent. L'annie passee, que!ques bonnes
vieilles assistaient i ce catdchisme et ddsiraient beaucoup le

bapteme: mais comme les chosesentraient difficilement dans
leur t~ie, M. Lasne nous demanda de leur aider h apprendre leurs prieres apres la classe, ce que nous fimes de notre
mieux. D'autres personnes, voyant cela, demanderent a
venir aussi; quelques enfants engag6rent leurs parents A
faire de mime et le nombre de ces grands eleves a si bien
augmenti que maintenant il y en a une soixantaine d'inscrits. Tous les mardis, de neuf A dix heures, pendant que
les enfants sont en recrdation, ils se rdunissent a la classe et
M. Lasne vient leur faire le catechisme. Un quart d'heure
avant neuf heures, les enfants se dirigent chacune de leur
c6t6 pour chercher leurs parents et elies les amenent routes
joyeuses; nous les encourageons dans leur tiche. Un jour,
en passant, je dis A la mere d'une enlant : a N'oubliez pas
que c'est mardi aujourd'hui. - Je ne pourrai pas venir,
me dit-elle, car je dois preparer a manger. , En arrivant
a la classe, je dis cela a sa petite qui a environ dix ans.
u Je vais la chercher, dit-elle, ii faudra bien qu'elle vienne
et moi je ferai cuire le riz ». Et la voila qui part et la
bonne femme arrive au cardchisme, tout en riant, avec un
enfant sur le dos et un sur le bras.
Hier, beau jour de Paques, 'eglise etait comble; chr6tiens et enfants etaient a leur poste et ii y avait grande communion gienrale. Dimanche prochain, nous aurons le mariage de notre petite sous-maitresse de classe.
Le bateau du 25 nous a apport6 le colis tant ddsire et que
de belles ei bonnes choses nous y avons trouvees ! Je vous
remercie encore une fois de toutes vos bontes, que le bon
Dieu vous en recompense, ma bien chere sceur.
Sceur JOURDADN.

AMERIQUE
PROVINCE DES ANTILLES
ILE DE CUBA
RENSEIGNEMENTS SUR LES ETABLISSEMENTS DES FILLES DE
LA CHARITE DANS L'ILE DE CUBA

(Extrait des Annales, edition espagnole, anne

9go6, p. 53o.)
Mai 19o6.

Les Filles de la Charite se sont 6tablies a Cuba en i85r,
et elles comptent aujourd'hui (19o6), seize maisons dans
cene ripublique, malgri un bon nombre d'autres maisons
qu'elles ont dd abandonner a I'6poque oh fut proclamie
l'independance de Pile ( 898).
LA HAVANE. -

i* Collge de l'Immaculde Conception

(rue Ancha del Norte, n*259).
Cet itablissement est la maison centrale ou provinciale
des Filles de la Chariti A Cuba; il a et6 fonde en 1873 et il
a plus de trente sceurs en comptant celles qui sont agies ou
malades. L'edifice est assez bien construit : il a des salles
spacieuses pour les dortoirs et les classes, et tous les appartements nicessaires pour un college si important; en outre,
le college poss6de un terrain autour de la maison, qui pent
servir pour agrandir 1'&difice. - Le nombre des eleves qui
frdquentent le college actuellement est de 507 enfants,
ainsi divisees : pensionnaires internes, 41; externes, 28;
ilves payant une petite pension, 5 ; eleves gratuites de la
classe blanche, 15o; el6ves gratuites. mais de couleur (ne-

gresses), 167;
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ileves tr6s petites, 70. Ce qui fait

120o

lves

qui payent, et 387 qui sont gratuites.

On donne h plusieurs de ces elves gratuites non seulement Pinstruction, mais aussi la nourriture.
Comme on peut le remarquer, on admet dans ce college
des jeunes filles de toutes les classes : riches ou aisees;
blanches ou negresses. et pauvres. - Depuis la fondation
du college le nombre des l66ves internes qu'il a repu est de
26, et des externes est de i 165, ce qui donne le total de
1426 6elves qui ont requ une education religieuse dans ce
college.
On y a fond6 l'association des enfants de Marie, soit
pour les internes, soit pour les externes.
Pour les internes, l'association a Wt6 canoniquement etablie le 3o mai 1878. Aujourd'hui elle compte 37 membres.
Ont ete reques depuis la fondation 18o enfants de Marie;
de ces enfants: 2s sesont faites religieuses, d'autres se sont
marides et sont aujourd'hui des modeles de mnres chrdtiennes. Les enfants de Marie internes observent exactement le reglement de l'association et ont divers exercices
de piet• en commun. La r6ception des sacrements est frdquente, toutes communient au moins deux fois le mois. On
remarque que les 61eves A leur entree au college changent
de conduite, pour pouvoir dtre admises comme aspirantes
i I'association. L'association est un .moyen puissant pour
faire que les enfants se corrigent de leurs ddfauts, et sans
son influence, il serait tres difficile de maintenir la disci-

pline et de leur faire aimer les exercices de pidet.
L'association des enfants de Marie pour les externes a
6te canoniquement etablie le 29 mai 188o. Les associees
sont actuellement 8o, et depuis la fondation I'association
en a requ 683. Dans ce nombre elevi, il n'y en a que 4 qui
sont entrees en religion.
Ces enfants de Marie ont parfois bien du mdrite Aobserver exactement le reglement de 1'association, et il est
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vraiment edihant de voir les genereux efforts de plusieurs
d'entre elles, soit pour remplir leurs devoirs de religion, soit
pour assister aux reunions et exercices de l'association.
Aux jours de rI~=i: , qu.aIques-unes des anciennes ileves, appartenant a la classe ouvriere viennent pour y assister et elles protitent de cette occasion pour se confesser,
communier et revoir leurs compagnes de l'association.
LA HAVANE.

-

icole

Classe externe payante;
Sainte-Edwige.

20

Cette classe moyenne a dtd etablie le 4 septembre 1899
pour faciliter les moyens d'education aux filles des families
pen aisles, mais qui ne voulaient point envoyer leurs enfants a la classe gratuite.
Dans cette classe moyenne, la petite pension que l'on
paye est de 13 pesos en argent (25 fr.), et quelques eleves
payent encore moins. Les enfants sont instruites sur toutes
les branches de 1'enseignement primaire et sont formies a
tous les travaux de leur sexe; elles y apprennent aussi la
grammaire anglaise. Et surtout on leur enseigne la connaissance de Dieu et la doctrine chritienne.
Cette classe est toujours frdquentie en meyenne par cinquante a soixante jeunes filles.
Pour les encourager dans la pratique de la vertu on a
6tabli parmi elles aussi une association des Enfants de
Marie en date du 31 mai 19oo.
Cet etablissement est appele i faire parmi les families de
Cuba un bien tres appreciable par l'dducation religieuse
d'un si grand nombre de filles.
Manuel BunGos, C. M.
(A suivre.)
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COLOMBIE
MGR EMMANUEL ARBOLEDA,

Lettre de M. CAsTur,

C. M.,

ARCHEVIQUK

DE POPAYAN

pretre de la Mission, a M. A. FIAT,
Supdrieur gendral
Petit sdminaire de Popayan, 13 mai 1907.

Vous avez su le choixqu'a daigne faire Sa Saintet6 Pie X,
de notre venerd confrere M. Emmanuel Arboleda, sup6rieur
du petit seminaire de Popayan, pour i'elever au siege archidpiscopal de la meme ville. Les hautes vertus de mon
superieur, son humilite, sa grande charite, sa prudence,
et sa science profonde avaient attire les regards ds son arrivee au petit seminaire de cette ville. En outre, son origine,
la distinction de sa famfille le mettaient en relations avec
les families les plus illustres de Popayan et de toute la
vallie du Cauca. L'an passe, le jour de la Translation des
reliques de saint Vincent, il prononca un sermon a la fois
simple et profond sur I'humilite. Des ce jour, on parla de
lui comme-archevdque de Popayan. Vous savez quelles ont
6tE ses craintes et ses inquietudes, et comme il demandait au
Seigneur de le preserver de cette charge pesante. Plusieurs
fois, ii supplia nos enfants d'offrir leurs communions pour
ses intentions personnelles. Mais Notre-Seigneur, qui se
plait a exalter les humbles, voulait que Papostolat de son
serviteur ect des limites plus larges que l'enceinte d'un
seminaire.
Le jour de PAques, 31 mars, A une heure du soir, Son
Eminence le delegud apostolique de Bogota envoyait un
tel6gramme a M. Arboleda, lui annongant son elivation a la
dignitd archiepiscopale. La meme nouvelle dtait communiquie au vicaire capitulaire doyen du chapitre, et au gouverneur de la ville. Aussit6t toutes les cloches de la ville se
31
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mettenten branle pour annoncerl'heureuse nouvelle: 'Eglise
du Cauca avait un nouveau pasteur.
Le gouverneur vint avec tous les membres de I'administration civile rendre visite au nouvel archeveque priconis6
la veille, a Rome. Depuis lors, les visites n'ont point cessi :
cartes et tdldgrammes arrivaient a chaque instant. Le corps
des officiers, ayant i leur t6te le fils du ministre de la guerre,
vinrent saluer M. Arboleda. Le m4me jour, A huit heures
du soir, retraite donn6e par la musique militaire, devant la
porte du s6minaire. Seuls, nos elves dtaient tristes, car ilssavaient qu'ils allaient perdre un pere qui les aimait tendrement, et qui leur etait profondement d6voud.
La peine de mes confreres et la mienne ne peut s'exprimer dans une lettre. 11 y a deux ans, vous avez connu M. Arboleda dans un voyage qu'il fit a Paris, pour ritablir sa
sante defaillante par suite d'un travail excessif; vous I'avez
apprdcie. A son retour de France, ii vint ici, fut mon supirieur; pendant pres de deux ans, je puis dire qu'il a dti un
ami et un pere.
Appele i Bogota, capitale de la Colombie, par son Eminence le d6lgud apostolique, M. Arboleda nous a quittes,
il y a peu de jours, pour se rendre en cette capitale de la
R6publique. Leurs Excellences les archeveques de Bogota
etdeMedellin, Leurs Grandeurs les ivquesdeGarzon,d' bagui, avaient, aussit6t la nouvelle connue, envoye des telegrammes de felicitations a notre illustre confrere. II en fut
de meme de la part de notre si chritien et si fervent catholique prdsident de la Republique, M. Reyes.
M. Arboleda sera consacrd a Bogota, selon toute probabilit : c'est le d6sir de son Excellence le dilegu6 apostolique. Je ne vous dis rien du voyage de mon ancien sup6rieur
jusqu'A Bogota, et de son passage A Cali et A Carthago, sa
ville natale; partout se manifestait une joie tres vive de la
part des fideles et du clergd, enchantis decette nomination.
A Cali, toute la troupe sonit au devant de M. Arboleda,
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qui fit son entree dans cette ville au son de la musique militaire, precede du r6giment et d'environ cent cinquante
messieurs i cheval. Le mime accueil triomphal se repeta a
Cartago : Exaltavit humiles, pouvons nous dire en toute
viritd.
Si l'obdissance me laisse ici au petit sdminaire, croyez,
mon tres honord Phre, que je travaillerai toujours avec un
absolu ddvouement a cette oeuvre importante de l'dducation
des enfants, d'enfants surtout qui doivent itre plus tard,
les ministresdu Seigneur. La grandeur de l'oeuvre me soutiendra dans les difficultis de la tAche, ainsi que le dssir
d'aider notre vdndr6 et illustre confrere, et de lui trouver
des vocations pour son immense diocese. Vospridres nous
aideront A obtenir ce r6sultat.
Veuillez me croire, etc,
A. CASTIAu.

CHILI
VOYAGE DE BUENOS-AYRES A SANTIAGO DU CHILI

PAR LA VOIE DES ANDES
Lettre de M. Joseph CAUSSANEL, pr6tre de la Mission,
a M. FreddricCAUSS4NEL, r Paris.
Santiago; alameda de Las Delicias, le i'r mai 1907.

Mon tres cher frere,
Au cours dela seconde quinzaine d'avril, M. Bettembourg
a recu un t6elgramme qui le priait de m'envoyer au Chili.
Je me suis dispos6 sans retard &partir pour Santiago. It
importait de hater le depart, si je voulais me rendre au
Chili en passant par la Cordillere et 6viter ainsi le long et
dispendieux d6tour du voyage par mer en descendant vers
le cap Horn pour franchir le detroit de Magellan et remonter
dans l'ocean Pacifique en longeant les c6tes du Chili. A
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partir du o mai,Ja route directe de terrre qui va de Buenos-Ayres au Chili en traversant les Andes est tres dangereuse & cause du froid et de la neige. Le voyage par mer,
an passant par Ic d6troit de Magellan, necessite une d6pense
de 8o00
900 francs et a une durde de dix a douze jours;
par la Cordillere des Andes il s'effectue en deux ou trois
jours et ne coite qu'un peu plus de 3oo francs environ.
Le mardi 23 avril, a six heures du matin, tous les preparatifs du voyage edaient termines. Apres les adieux je
qjuittais la maison centrale de lArgentine pour me rendre
A.Santiago par la voie des Andes. Le ciel 4tait un peu couven, la temperature excellente pour voyager. Nous avions
une des bonnes journees de septembre en France. Le train
de Buenos-Ayres i Mendoza, que j'ai pris le mardi matin,
traverse le territoire de IArgentine, dans le sens de la largeur. Le chemin de fer ne rencontre gurre d'accidents de
terrain. Sa construction a du etre d'une facilith extreme;
pas de montagnes a percer, pas de ravins i franchir. Les
rails sont poses sur un sol plat, mais maricageux en quelques endroits. L'aspect du pays est celui d'un immense piturage, dont Poeil cherche la fin durant une journde entiere.
Li le m6me propri6taire posside des brebis par milliers,
des betesi corne par centaines. Des bergers i cheval veillent
sur ces troupeaux qui vivent en plein air la nuit comme le
jour. Les oiseaux de proie devorent les chairs des animaux
qui meurent de froid ou de maladie. De loin en loin, on
apergoit prbs de la voie ferrie des squelettes de cheval, ou
de bceuf, quelques maisonnettes, des bouquets d'arbres,
de rares cours d'eau, des champs de mais dont les hautes
tiges ont •6 d'abord braldes par le soleil et puis noircies
par la poussiere. Parfois, A c6td de pauvres habitations, apparaissaient des laboureurs qui preparaient de belles recokes. Ce qui fait d6faut dans cette immense plaine de la
Pampa, c'est le bras de rhomme.

REPUBLIQUE ARGENTINE ET CHILI
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Le mercredi matin, nous avons change de train a Mendoza. Cette ville est deja a 750 metres d'altitude. Ses environs sont tres cultivds et tres fertiles. Un instant nous admirons de belles vignes, de longues files de peupliers, des
champs de luzerne. Puis le chemin de fer nous a transportis au milieu d'un sol pierreux d'une ariditd effrayante.
Nous etions au pied de la CordillUre. Des pics sans nombre,
couverts de neige, s'offraient sans cesse a nos yeux. Leur
cime sembletoucher le ciel.Nous ne nouslassions pas decontempler cette nature a Paspect sauvage et grandiose a cause
de l'evation des montagnes et de Pabsence de veg6tation.
Vers quatre heures de l'aprds-midi du m&me jour, nous
avons atteint la derniere station du chemin de fer argentin.
Elle est situee a une altitude de 3 51 metres. De ce point
partira un tunnel qui bient6t permettra aux voyageurs de
Buenos-Ayres de visiter le Chili sans fatigues et sans dangers. Par cette voie souterraine A travers la Cordillere, le
chemin de fer de la R6publique argentine sera reli6 a celui
du Chili. En attendant, pour atteindre le territoire chilien,
il faut gravir les pentes de la Cordillere, arriver a la cime
de la montagne, sur laquelle on a elevd une gigantesque
statue du Christ ridempteur, puis redescendre le versant
des Andes. Lorsque le temps est beau, on peut faire a cheval cette partie du voyage, et certes elle n'est pas banale. Mais
le mercredi 24 avril, il n'6tait pas possible de franchir Ja
Cordillere a cheval. La temperature itait tres basse. I1 tombait une neige fine, fouett6e par une bise glaciale. Sauf en
Auvergne, je n'ai jamais ressenti un froid aussi penetrant.
Avec deux autres voyageurs, nous avons pris place sur une
petite voiture recouverte d'une simple toile et trainee par
quatre chevaux tres vigoureux. Le vehicule etait conduit
par un robuste gaillard qui possede la vaillance et l'habilite d'un Auvergnat, sans en avoir la prudence. En moins
d'une heure et demie, nous sommes parvenus au point culminant de la montagne, au pied de la statue du Christ r6-
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dempteur, i une altitude d'environ 4 ooo metres. Puis il a
fallu redescendre le versant de la montagne du c6t6 du
Chili.
Ici se place l'heure la plus imouvante pour nous de cette
inoubliable journie du 24 avril. Notre postilion a lance ses
chevaux a fond de train. C'6tait une course folle, vertigineuse, sur une voie rapide, etroite, couverte de neige et bordee d'abimes A droite. C'est a se demander comment nous
n'avons pas iti pricipitis dix fois dans quelqu'un de ces
abimes que nous contemplions avec effroi.
A notre arrivie a la premiere station du chemin de fer
chilien, il itait sept heures du soir. Nous etions transis de
froid et brisespar les emotions. Nous avons pris quelques
heures de repos dans un mauvais restaurant, et le jeudi de
grand matin, nous poursuivions notre voyage sans incident notable. Dans la soiree je suis arrivd A Santiago.
M. Bouvier et le frere Hervaud m'attendaient A la gare.
Joseph CAUSSAMEL.

P. S. -J'apprends
deaux.

ici qu'il faut m'embarquer pour Bor-
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CHARITE EN CES ILES.

(Annales, idition espagnole, 1907, p. 394; traduction.)

Lettre de M. Bruno SAiz, prdtre de la Mission,
a M. HORCAJADA,

a Madrid.
Manille, so avril 1go7.

Monsieur et cher confrere,

Si nous ne figurions au Catalogue, je crois qu'on poserait
en doute l'existence de la province des Philippines. On ne
sait rien d'elle! Quelques-uns pensent : que font ces hommes
qui ne disent rien ? Eh bien ! nous existons encore en ces
lointaines terres, et nous vivons, travaillant dans ce petit
champ, au milieu de diverses difficultes.
Mais, puisque personne ne se remue pour vous icrire,
ma plume accomplira la promesse que je fis dans une lettre
antirieure qui parut dans les Annales.
Bien triste est l'Ptat actuel des lies Philippines, et bien
probldmatique son aveniriconomique, politiqueet religieux,
ce dernier 6tant lid, en partie, aux autres.
Les lies Philippines suivent le mdme chemin que l'Espagne au point de vue religieux, d~ant filles de notre chore
Espagne. l me semble qu'on s'avance a marches forcies vers
l'amoindrissement de la religion, laquelle n'a pas jetd, ici,
de profondes racines, et n'est que superficielle.
Depuis les quatre dernieres annees que j'habite ces terres,
autrefois si heureuses, les rdcoltes ne donnent pas le ndcessaire pour la subsistance des peuples; en certaines regions,
la casse, le sucre et le tabac sont cultivds rdgulidrement, Ala
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viriti, mais ils n'atteignent pas la moitid de ce qu'on rdcol
tait autrefois. Le riz, qui est la base de l'alimentation de ces
ties, et dont I'exportation constituait une source de richesses,
non seulement ne suffit plus a la nourriture du peuple, mais
il faut en faire venir de l'tranger a un prix plus eleve.
Nous avons des champs immenses sans production; le
manque de bras et l'apathie de ceux qui pourraient travailler
font que cette terre, vierge encore en grande partie, fertile
autant qu'en tout autre pays, reste pourtant peu productive.
Si, a ces causes, vous ajoutez celles qui sont propres a ces
latitudes, comme les pluies torrentielles ou les secheresses
de ces dernidres annies, vous aurez une idWe de la prostration en laquelle se trouvent 'agriculture et le commerce.
De plus, des imp6ts considdrables ont iti 6tablis par les
Americains, et pesent lourdement sur ces pauvres iles.
Au point de vue politique, sans cesse dclatent, ici ou IA,
des insurrections; car une idWe domine le peuple, c'est I'independance! Cet ideal sera-t-il rialise ? Mais, dira quelqu'un
ayant lu le traite de Paris: est-ce que les Etats-Unis n'ont
pas promis, devant les autres nations, d'instruire le peuple
philippin, pour qu'il puisse se gouverner, et de lui donner
ensuite l'independance ? - Oui; et le peuple se nourrit de
cette idee. Le gouvernement provincial et le gouvernement
municipal sont aux mains des Philippins, et au mois d'octobre prochain on inaugurera 1'Assemblee legislative et
d'autres institutions encore; mais qu'est-ce qui s'ensuivra de
tout cela? Je sais ce que faisait ma mere humectant les
lIvres de son fils avec du chocolat, au lieu de lui en donner
une tasse; avec cela elle trompait et contentait ma gourmandise. N'en sera-t-il pas de mame des Americains A
l'·gard des Philippins? Que le Seigneur ait pitie d'eux et de
nous! Quelques-uns disent que, d'ici peu, la situation 'de
ces iles sera pire, et qu'elles changeront encore de maitres!
Ce qui vous interesse le plus de savoir, c'est l'actuel et le
futur itat religieux de ce pays. L'uniti religieuse est de-
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truite par 'absolue libert6 des cultes, non pas selon le syst6me jacobin de quelques nations d'Europe, mais, selon
toute l'extension du mot, comme aux Etats-Unis. Il suffit
d'un exemple : il arrive quelquefois qu'on fasse deux processions en m6me temps, l'une de catholiques, et I'autre d'aglipayanos (secte schismatique du pays); on se rencontre
dans la mime rue, personne ne peut 6tre pref6ri, car, selon
la loi, tons ont droit a la mime consideration.
S'appuyant sur cette large libertd, deux sectes se sont donc
dtablies; le protestantisme et le ridicule schisme aglipayano.
Le premier trouvera peu de sympathies dans le pays, par la
raison que le peuple aime la pompe et la somptuositi dans
les ceremonies religieuses, or, le protestantisme, sec et froid,
n'entrera pas dans les coeurs. Les protestants ont pourtant
plusieurs chapelles et une cathidrale, qu'ils firent bAtir 1'an
passe, tout pros de notre maison. Quant aux aglipayanos, ils
font du mal au peuple, soit que leurs pseudo-ministres
se couvrent de peau de brebis, soit qu'ils prechent l'ind6pendance, ce qui fascine les pauvres Philippins. Mais cette secte
est discreditie, et parait devoir mourir sous ses ruines.
D'autre part, 1'etat de la religion est assez bon dans les
villages; quant aux villes, c'est comme partout. II faut savoir
et retenir que, dans le plus grand nombre, la foi tient,
comme par des dpingles; elle est superficielle et s'alimente
par de vieilles superstitions. Si ce n'etait par les 6tablissementscatholiquesd'enseignement, qui sont engrand nombre,
surtout pour les filles, nous verrions la foi disparaitre avant
vingt ans, et deji nous constatons de I'affaiblissement dans
les coutumes chr6tiennes. Que penser de la gendration actuelle qui se forme saus Dieu, qui grandit sans foi ni religion, et n'en demandera pas davantage pour ses enfants ?
Les filles qui sont instruites dans les maisons des Filles
de la Charite, et aussi chez quelques autres religieuses
donnent une moyenne de deux mille chaque annee. Nous
pouvons en dire autant des garcons, qui sont solidement
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instruits et elevis chritiennement, et qui sont notre tres
grande esperance pour le soutien de la foi en ces lies.
Et si les Japonais viennent aux Philippines, qu'en serat-il de la religion catholique? La reponse ne peut atre categorique. Les uns disent que la religion sera esclave des
volontis arbitraires des Japonais; d'autres disent, et estopinio probabilior,qu'elle jouira d'une libert6 complete, comme
au Japon, bien que, si la question de race se mele A la question religieuse, la race blanche en souffrira. Nous nous confions a la paternelle providence de Dieu, et nous tachons de
travailler avec constance, sachant bien que Dieu dispose
tout pour sa plus grande gloire et le bien des elus.
Par ce que j'ai dit ci-dessus vous pouvez juger quel est
I'itat de notre Congrigation en ces iles. 11 est evident qu'il
n'est pas aussi prospere et satisfaisant qu'on pourrait le ddsirer, mais il faut penser qu'on est dans un itat d'6volution
et de consolidation apres les chocs politiques et aussi les
ipreuves particulieres, comme la destruction du sdminaire
de Jaro, etc.
Notre province a ouvert une nouvelle maison a Calbayog,
ile de Samar, l'une des plus riches de Parchipel. Elle promet beaucoup, mais A la condition de s'ingdnier pour trouver les ressources n6cessaires. Nos confreres sont aim6s de
tous les habitants, et cette bienveillance se tourne vers
notre Congregation; de leur c6td, tous, depuis le supdrieur jusqu'au dernier des missionnaires, travaillent, comme
savent le faire les vrais fils de saint Vincent.
Nos missionnaires de Jaro ont souffert beaucoup de la
totale destruction du seminaire (par l'incendie); mais I'dvdque, qui est actif et entreprenant, a commence un nouveau siminaire qu'on inaugurera pour le cours scolaire prochain. II compte aujourd'hui 4o seminaristes. Ce dioccse
est, de tous, celui qui a le plus besoin de prdtres, en ayant
seulement 5o pour desservir zoo paroisses. Graces a Dieu,
ils sont aides par 3o ou 40 Peres Rdcollets, qui travaillent
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avec zele.et ferveur. Daigne Dieu repandre ses misdricordes
sur ce diocese prouve, pour que nos missionnaires puissent
former un bon clergd, afin que les Ames ne p&rissent pas,
faute de pratres!
Le s6minaire de Cebu est trs prospere, grace aux qualitis de celui qui le gouverne, et qui pent et veut faire beaucoup pour la religion et la Congregation. Celui de Nueva
Caceres est en souffrance, a cause des circonstances iconomiques que traverse le diocese.
De cette maison de San Marcellino, vous savez que notre
ministere s'exerce en la paroisse de Paco, pour les ecoles et
colleges des Filles de la Charitd. De plus, nous avons eu
trois retraites ecclisiastiques, lesquelles se font depuis deux
ans par ordre de l'archev6que, qui, soic dit en passant,
est un digne et saint homme. Le nombre des retraitants a ete
de 58, on n'a pu en recevoir davantage par faute du local;
les autres ont di aller chez d'autres religieux. Ils ont insisti
pour rester chez nous, au point de prdfdrer se loger deux et
trois dans la mAme chambre, plut6t que d'aller ailleurs. Ils
nous ont quitt6s fort satisfaits, demandant au superieur de
faire agrandir le local afin de pouvoir rester tous ici.
Apres cet aperqu gienral sur nos maisons, parlons un pen
de celles des Filles de la Charite. Elles ont i maisons, dont
ou maisons d'~ducation et icoles. On
9 sont g colleges o
q:'ils sent notre esperance,
ces
etablissements
de
dire
peut
et l'unique moyen de contenir le mal et la corruption qui
debordent partout,menajant d'amener la perte de la foi.Je
vous ai dit plus haut que la moyenne des classes Ctait de
deux cents enfants pour chaque maison. Aujourd'hui, ce
nombre diminue progressivement, A cause de la crise economique quetraverse le pays, et pour les jeunes filles qui suivent les cours, les families s'imposent beaucoup de sacrifices.
De ces 1 i itablissements, 5 sont la propriete des sceurs, les
autres appartiennent a P'6glise avec un conseil inspecteur
et administratif..
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La Concordia(Manille;, maison centrale des Filles de la
Charite, possede le meilleur college. Elle a aussi une dcole
externe de filles, qui sont nourries gratuitement par le college. La maison apparient aux soeurs depuis plusieurs annes, et compte 200oo

eves.

Le college-asile de Looban, i Manille, fondation d'une
sceurdu pays, pour;les filles pauvres, en compte 15o,rpresque
toutes gratuites.
Le college de Santa Isabel, a Manille, appartient l'aglise.
11 fut fonde pour des orphelines de militaires espagnols, avec
cette particulariti qu'outre la nourriture et rentretien elles
recoivent 4 pesetas par mois, et 5o0 de dot quand elles s'itablissent. On admet aussi des payantes, mais sur le total qui
est de 2oo, la moitie sont gratuites.
L'Ermitage, a Manille, est une maison fond6e, dans un
faubourg de ce nom, par Mgr l'archeveque, ily a quatre ans.
C'est une 6cole pour les enfants des deux sexes. Ils sont au
nombre de 25o.
Le college de Santa-Rosa, a Manille, appartient i
l'eglise. C'etait autrefois un asile de dames pieuses qui se
consacraient A l'enseignement. IIy a maintenant ioo jeunes
filles payantes.
L'Hospice, i Manille, qui appartient aussi i l'dglise,
est comme un village, car il contient 600 personnes : enfants, vieillards et alienes des deux sexes. II y a aussi une
maternite et une icole de riforme pour les gargons. La plus
grande partie des depenses est a la charge du gouvernement.
Actuellement, cette maison est en souffrance par le d6saccord des membres de l'administration, ce qui fait beaucoup
souffrir les soeurs. 11 y a deux mois que la supirieure, qui
dirigeait cette maison depuis quarante ans, est morte, laissant dans les regrets et ladmiration tous ceux qui avaient
pu appricier ses venus et sa grande prudence.

L'HOpital de Saint-Jean-de-Dieu,a Manille, est administre par une junta ou comiti, et appartient aussi

&
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I'eglise. II a travers6 une crise difficile; actuellement, ii
prospere, ayant une propriete qui lui donne 4 ooo francs
de rente annuelle, et aide aussi par les aum6nes de la charite publique.
A Cavite, port voisin, ii y a aussi une icole de i5o filles.
Elle ddpend encore de la mitre, comme on dit ici, c'est-adire de l'ivdque on du diocese.
A Ilo-Ilo, seconde capitale de l'archipel, on a ouvert une
ecole pour plus de cent filles, d6pendant du college de Jaro.
C'est une propritid des sceurs.
Nueva Cdceres et Cebu ont aussi une dcole decent filles;
Cebu, a de plus un asile et un petit h6pital fondes par une
Fille de la Charit6.
Pour le service de toutes ces maisons, cette vice-province
des Philippines compte i5o sceurs; en deduisant les anciennes et les infirmes, il en reste, au plus, 120o. Encore les
anciennes doivent-elles travailler plus que leurs forces ne
le leur permettent, car elles ne sont pas remplacees. Certaines maisons paraissent etre un h6pital de saeurs, mais
ambulantes. Elles travaillent toutes avec un esprit qui est
un sujet d'admiration, et on parle des Filles de Saint-Vincent-de-Paul de maniere A faire glorifier Dieu. De tous c6tis, on les demande avec instances.
Une dame trks riche veut leur liguer sa fortune pour
qu'elles ouvrent un college; mais on ne pent 1'accepter.
Que le bon Dieu, exaugant de si bons disirs, nous envoie
une grande barque pleine de soeurs, elles seront les bienvenues!
A nous aussi, prdtres de la Mission, on propose une
fondation que nous ne pouvons accepter prdsentement. Le
clergi et le peuple sont bienveillants pour nous. En travaillant et agissant prudemment, nouspouvons atre tranquilles,
quelles que soient les difficultes des temps qui surviendront,
surtout si nous nous sentons dans les mains de Dieu: Ipse
Bruno SAiz.
sit refugium et adjutorium nostrum.
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
6o. CAUSE DE CAMBRAI.
(Voyez une notice sur les Filles de la CharitY, seur Marie-Madeleine
Fontaine et ses compagnes, ci-dessus, pages 317 et suivantes.)
DACRET POUR LA CAUSE DE BlATIFICATION

OU DECLARATION DU

MARTYRE DES VINERABLES SERVANTES DE DIEU, MARIE-MADELEINI
FONTAINE ET SESTROIS COMPAGNES, DE L'INSTITUT DES FILLESDE

LA CHARITi; ET MARIE-CLOTILDE-ANGELE DE SAINT-FRANCOISDE-BORGIA ET SES DIX COMPAGNES, DE I'ORDRE DES RELIGIEUSES

URSULINES DE VALENCIENNES.

A l'epoque de la Revolution en France a la fin du dixhuitieme siecle, lorsque la persecution sevissait avec rigueur
contre les fideles enfants de l'Eglise, il s'est trouve plusieurs
femmes courageuses, rivalisant de force avec les hommes.
Servantes de Dieu et filles du Tres-Haut, belles et admirables
dans la pureti de leur vie et la fermet6 de leur foi, elles
furent a cause de cela condamndes par un jugement inique.
Elles prierent le Seigneur de ne point les laisser sans secours
au jour de la tribulation et du rdgne des michants. Le Seigneur tr6s clement les exaua : il se fit leur aide et leur protecteur; ii les dilivra de la perdition et arracha au mal ces
Ames qui confessaient et glorifiaient son saint nom. Parmi
elles, quinze servantes de Dieu sont l'objet de cette Cause
de beatification, dans l'ordre suivant: quatre appartiennent
A PInstitut des Filles de la Charitd et onze a I'Ordre des
Religieuses ursulines de Valenciennes.
Ce sont, dans le premier Institut : Marie-Madeleine FONTAINE, originaired'Etrepagny, neeet baptise le 2 avril 1723;
Marie-FranCoise-P6lagie LASNEL, originaire d'Eu, nee le
24 aoat 1745 et baptis6e le 25 du mdme mois; Marie-Therese-Madeleine FANTou, de Miniac-Morvan, nee et baptisie
le 23 juillet 747; et Marie-Jeanne GiRAn, de Cumiere-
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Chattancourt, nee et baptisie le 23 odtobre 1752. Au cours
de l'annie 1789, toutes vivaient en commun dans la maison
d'Arras, fondee en i656, du vivant m6me de saint Vincent
de Paul, avec trois autres compagnes : Rose Micheaux,
Jeanne Fabre et Franqoise Coutechaux.
La servante de Dieu Marie-Madeleine Fontaine se distinguait parmi ses compagnes; admise jeune encore dans 1'Institut des Filles de la Charitd, elle fit de tels progres dans la
vertu, a mesure qu'elle grandissait en age, qu'elle merita
bient6t d'etre chargee de la conduite de la maison. Elle
montra dans cette charge de la prudence, une grande fidlitd Al'observance des regles et beaucoup de bienveillance
et de sollicitude envers ses compagnes. Comme la Revolution s'avanqait menacante, elle voulut 6loigner de la cit6
ses plus jeunes compagnes, qui etaient plus exposies aux perils : sur son desir la soeur Coutecheaux retourna dans sa
famille et les soeurs Micheaux et Fabre s'en allirent a
'etranger. De cette facon, elle pourvoyait i la fois et A ses
compagnes dont la vie dtait en peril et A la cite, ott, apres la
temp&e, elles revinrent saines et sauves se devouant avec
empressement aux emplois de la charite pour l'utilitd commune.
Quant aux quatre seurs, plusieurs timoignages 6crits et
oraux les montrent comme de dignes filles de saint Vincent
de Paul, p6entrdes de Pesprit et des venus de leur Pere et
fondateur, paniculibrement celle qui etait la superieure.
Ensemble, elles secouraient assiddment les pauvres dans
leurs necessitis, et ayant 6td averties du peril qui menagait
leur vie, afin de pouvoir chercher pour elles-memes un
asile plus sur, elles s'y refusrent, afin, comme elles le declaraient, de ne pas abandonner les pauvres. Ainsi elles
s'etaient concilide la fois l'estime et la veneration publiques.
Des trois serments que les assemblies du pays imposaient
alors, &savoir le serment &la Constitution civile du clerge,
le serment aux pouvoirs itablis et le serment concernant la
38
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liberti et igalitd, ce dernier seul fut impose aux sceurs. Dans
cette grave situation, aux saeurs ne pouvait pas manquer, comme regle de conduite en quelque sorte, I'avis de
leur 6veque, du vicaire general et de M. Ferrand, le directour de leurs consciences; elles refuserent sans hesitation
ce serment et tout ce qu'on exigeait de contraire i la religion et a la justice. Enchainees, et envoytes en prison a
I'abbaye de Saint-Vaast, transferies ensuite an monastere
de la Providence ou du Bon-Pasteur, enfin enfermees a la
prison des Baudets, dans la ville d'Arras, partout elles exerctrent leur apostolat de charite pour le soulagement et la
consolation de ceux qui itaient emprisonnds avec elles.
Transferees dans la ville de Cambrai, et conduites de nouveau devant le tribunal revolutionnaire, elles furent condamndes a mort. Elles marchaient au supplice comme i un
triomphe, en recitant avec ferveur Ie rosaire ainsi que les
litanies de la tres sainte Vierge et chantant l'hymne Ave
Maris Stella. On raconte que la sceur Fontaine, qui etait A
la fois leur supirieure et leur ainie, pr6dit qu'elles seraient,
elle et ses compagnes, les dernieres victimes de la persecution et que la tranquillit4 et la paix publique n'allaient pas
tarder Arenaitre. Enfin, le 26 juin 1794, ses vaillantes athletes du Christ, remplies d'une joie toute celeste, porterent leur
tete sur l'dchafaud.
Si notre attention se porte maintenant sur les Ursulines
de Valenciennes, nous trouvons en elles un nouvel exemple
de force et de constance chretiennes.
Clotilde-Josephe PAILLOT, en religion Marie-ClotildeAnglle de Saint-Frangois-de-Borgia, naquit a Bavay et fut
baptisde le 22 novembre 1739; elle etait remarquable par ses
moeurs pures et angeliques; le quinze jeunes filles confides
a ses soins, elie amena quatorze d'entre elles a embrasser
l'itat religieux; par sa sagesse et sa prudence, elle m6rita
d'6tre placee A la tlte de ses compagnes.
Marie-Marguerite-Josephe LEROUX, en religion Marie-
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Scholastique de Saint-Jacques, de la ville de Cambrai, nee
le 14 juillet 1749; tr6s versie dans les lettres et le travail
manuel. Ellemontre, par une lettre 4critele 20octobre 1794
dans sa prison, sa foi et son amour admirable pour Dieu et
pour l'Eglise.
Anne-Josephe LEROUX, en religion Josephine, dela ville
de Cambrai, nee le 23 janvier 1747; sceur germaine de
Marie-Marguerite ddja nommee. Ellegagna Mons, a la suite
de la destruction du monastere des Urbanistes de SainteClaire, od elle avait fair profession. Par suite des evenements rdcents elle se refugia a Valenciennes od reunie a sa
soeur et aux Ursulines, revdtue de leur habit monasrique,
elle subit avec elles le dernier supplice.
Hyacinte-Augustine-Gabrielle BoRLA, en religion MarieUrsule de Saint-Bernardin,de la ville de Conde, n6e le
6 octobre 1746. Sa vertu brillait d'un vif eclat, provenant
de son coeur bumble et doux.
Marie-Genevi6ve-Josephe DUCREZ, en religion MarieLouise de Saint-Francois-d'Assise, de la ville de Condd, nee
en 1756; elle fut le modele de ses compagnes.
Jeanne-Reine PRIN, en religion Marie Laurence de SaintStanislas, de la ville de Valenciennes, nee Ie 9 juillet 1747;
au milieu des infirmites continuelles dont elle souffrait,
elle demeura forte et patiente s'adonnant tout entiire a
l'dducation de la jeunesse.
Marie-Madeleine-Josephe DJARDInN, en religion MarieAugustine du Sacrd-Caeur de Jesus, de la ville de Cambrai,
nee en 1759; elle unissait &une soumission religieuse un
profond mtpris d'elle-meme et un ardent desir du martyre.
Marie-Louise-Josephe VANOT, en religion Marie-Natalie
de Saint-Louis, de la ville de Valenciennes, nie le
12 juin 1728; elle se faisait remarquer entre toutes ses
compagnes par sa vertu.
Marie-Augustine RAux, en religion Anne-Marie, originaire de Pont-sur-Sambre, nie le 20 octobre 1762; elle
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s'efforcait de faire passer dans l'Ame de ses el1ves la pi&e6
dont elle dtait anim6e envers Dieu.
Marie-Lievine LACRoIX, en religion Francoise, originaire
de Pont-sur-Sambre, nee le 24 mars 176o; religieuse de
Sainte-Brigitte, elle entra, apres la suppression des ordres
monastiques, dans la communaute des Ursulines. Remarquable par son amour pour Dieu et sa chariti pour le prochain, elle s'occupa avec succes de l'iducation des e1~ves
externes.
Enfin Jeanne-Louise BARRE, en religion Marie Cordule
de Saint-Dominique, originaire de Sadlly-en-Ostrevent, nee
et baptis6e le 23 aott 1750. Elle sut risister aux charmes
du monde et de la famille et, humble et fervente, elle persivera dans sa vocation.
Vers la fin de l'annee 1793, ces onze religieuses demeurirent enfermies dans les prisons de Valenciennes, en attendant d'etre accusees du crime d'dmigration et d'6tre condamnies Amort; les autres religieuses du meme monastere, etant
de nationalit6 belge, furent transfirees ailleurs. Le 17 octobre
de la meme annie, cinq religieuses, les sceurs: Vanot, Prin,
Bourl6, Ducrez et Dijardin, ayant &teconduites devant le
tribunal, furent frappies d'une injuste sentence; elles se
recommanderent h Dieu en chantant des hymnes et des
cantiques. Apris s'tre agenouillies devant I'image de
Jesus-Christ crucifii, elles requrent la b6nediction de leur
supdrieure; puis s'6tant donndes l'une I'autrele baiser de paix,
comme le jugement devait ftre aussit6t, ex6cute, elles subirent la mort avec un courage vraiment heroique. Le 25 du
mume mois, la supdrieure Clotilde Paillot et ses cinq autres
compagnes, furent cities devant le tribunal et s'entendirent
condamner a la peine capitale. Fortifiees par la 'pribre, par
de mutuels encouragements et surtout par la reception de
la sainte eucharistie, elles marcherent a la mort, le cceur
plein de confiance, en chantant le Te Deum et les litanies
de la sainte Vierge. Peu de temps apris,elles mouraient en
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pardonnant gendreusement aux soldats et au bourreau, et
se trouvaient reunies au premier groupe de leurs compagnes
avec la palme du triomphe.
Tels furent les ivenements; et comme la renommie touchant la vie, le martyre et la cause du martyre des quinze
servantes de Dieu grandissait de jour en jour, les proces
faits a ce sujet par l'Ordinaire, dans le diocese de Cambrai,
furent portes A la Congregation des Rites. Pendant ce temps
1'examen attentif des dcrits attribues A ces mdmes soeurs
ayant eu lieu, on n'y trouva rien de nature a retarder la
marche du proces. Alors, surles instances du R. M. Augustin Veneziani, de la Congregation de la Mission, postulateur de cette cause, qui s'appuyait sur les desirs et les prieres
des Instituts des Filles de la Charite et des Ursulines, et
aussi eu igard aux letres postulatoires d'un certain nombre
d'dminentissimes cardinaux, de plusieurs prelats et de personnages revatus de dignitqs ecclesiastiques ou laiques,
I'Eminentissime et Rdverendissime Cardinal Vincent Vanutelli, 6veque de Palestrina, rapporteur de cette meme cause
dans I'assemblee ordinaire de la Sacrie Congregation des
Rites reunieau Vatican,au jour ci-dessous mentionn6, a propose aux membres de cette Congregation cette question i
discuter : a Ya t-il lieu de signer la commission d'introduction de la cause dans le cas et pour la fin dont i s'agit ? *
La meme sainte Congregation, apres avoir entendu le
rapport du cardinal ponent, et toutes choses ayant ite
marement consideries; ayant et6 eniendu de vive voix et
par ecrit, le R. P. don Alexandre Verde, promoteur de la
sainte foi, a juge qu'il y avait lieu de rdpondre: a Affirmativement, c'est-a-dire qu'ilfallaitsigner,cette commission si
celaplaisait, Sa Saintetde. Le 14 mai 1907.
Rapport de tout ceci ayant 6ti fait ensuite a notre Tres
Saint Pere le pape Pie X par le soussignd secretaire de la
Sacrie Congregation des rites, et Sa Saintete ratifiant ]a decision de la Sacree Congregation des rites, elle daigna signer

de sa propre main la Commission d'introduction de la
.cause de beatification ou declaration du martyre des susdites venerables servantes de Dieu, Marie-Madeleine Fontaine et ses trois compagnes, de l'Institut des Filles de la
Charite, et Marie-Clotilde-Angele de Saint-Franjois-deBorgia et ses dix compagnes, de l'Ordre des Religieuses
ursulines de Valenciennes. Le 29 du mois et de la m&me
annee.
Seraphin, cardinal CRETONI, Prifet.
L. S.
Diomede PANICI,
A rchevwque de Laodicee,
Secrtairesde la S. C. des Rites.
DECRETUM
CAMERACE4.
LIUM
EUS,

BEATIFICATIONIS

SERVARUM

XE INSTITUTO

JiGELAE

A

S.

SEU

DOCLARATIO1IS MARTYRlI

DEI MARIAIMAGDALENAE
PUELLARUX

FRA•CISCO

CARITATIS; NECNON

BORGIA

T

VENERABI-

FONTAINE ET TRIUM SOCIARUM

DECEM

MARIAU

SOCIARUM

EIUS,

CLOTILDIS
nE

OODLNE

ONIALIUM URSULINARUM.

Urgente saeculi XVIII gallica

perturbatione simulque furente

adversus fideles Ecclesiae filios persecutione, plures sunt mulieres

fortes virorum robur aemulantes, quae vitae integritate fideique firmitate pulchrae et decorae Dei servae ac Filise iniquo iudicio damnatae sunt. Invocarunt Dominum ut non derelinqueret eas in die
tribulationis et in tempore superborum sine adiutorio. Et clementissimus Deus exaudivit eas, adiutor et protector factus est illis, liberavitque a perditione atque eripuit de tempore iniquo confitentes et
collaudantes nomen suum. Ex his in praesenti causa quindecim Servae Dei iuxta ordinem proponuntur; nempe quatuor ex Institute
Puellarum Caritatis et undecim ex Ordine Monialium Ursulinarum
de Valenciennes. Ex priori Institute sunt: MAnIa MAGDALEMA FoNTAINE, loc. Etredagny. nat. et bapt. 22 aprilis 1723; - MaRIA Fxa.
CISCA PELAGIA LASNEL, loc. Eu, n. 24, b. 25 augusti 1745; -

MARA
TmzasIA MAGDALENA FArTrou, loc. Miniac-Morvan, n. et b. 29 iulii
1747 - et MARIA lOANXA Ga•aaD, loc. Cuminre-Chattancourt, n. et b.
23 octobris 1752. Omnes istae, vertente.anno 1789, in domo Atreba-

tensi anno 1636, vivente S. Vincentio a Paulo, constituta commorabantur cum tribus aliis RosA MICREAUX, IOANNA FABIU et FAMCICA
COurTECRAUX. Prae ceteris eminebat Dei famula MARIA MAGDALENA

FomTAur
quae adhuc adolescentula in Institutum Puellarum Caritatis cooptaua, eos fecit cum aetate in virtute progressus, ut domui
regendae fuerit praeposita. Quo in munere prudentiam, regularum
obaervantiam ac propensam in subditas voluntatem ac sollicitudinem
praemonstrabat. Imminente procella, sodales iuniores magis periculis
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expositas, a civitate abesse voluit, eiusque uutu sicuti COUTECHEAUX ad
suam familiam remeavit, ita consorores MICHEAux et FABRE ad exteras

regiones profectae sunt. Hoc pacto simul eisdem in vitae discrimine
prospectum est et ipsi civitati quae, seditiosa procella remissa, eas
incolames et superstites recepit ad omnia caritatis officia in rei
publicac utilitatem gerenda promptissimas. Ex pluribus autem testimoniis et scripturis acta processualia referunt istas quatuor sorores,
uti vTrss tilias S. Vincentii a Paulo, spiritu et virtule legiferi Patris
imbutas fuisse; speciatim earum praesidem. Ipsae pauperum necessitatibus praestoerant assidue et de impendente vitae periculo monitacut sibi con&ulentes in tutiorem locum confugerent, constanter renue
runt, ne pauperes, uti aiebant, desererent. Hinc totius populi existimationem cum veneratione sibi conciliabant. Ex triplici iureiurando
quod nationales Galliarum conventus imponebant sive constitutionis
civilis cleri, sire constitutionis regni, sive libertatis et aequalitatis,
hoc postremum a sororibus expostulatum est.Sororesautem quibus
in re tam gravi etiam aliqua norma et consilium Sacri Antistitis necnon vicarii generalis et earum conscientiae moderatoris Rev. Ferrand deesse non poterant, iuramentum istud et quidquid contra
religionem et iustitiam exigebatur, absque ulla haesitatione, denegarunt. Ligatae et in custodiam missae prius penes abbatiale de
Saint-Waast, et postea penes monasterium a Providentia seu Boni
Pastoris. tandem in carcerem de Baudets, civitatis Atrebatensis,
detrusae, ubique pium caritatis apostolatum in levamen et consolationem sodalium custodiae et carceris exercuerunt. In civitatem
Cameracen. translatae, et a seditioso tribunali iterum in iudicium
deductae, capite damnatae sunt. Ad supplicium euntes rosarium et
litanias B. M. V. ferventissime recitabant et quasi triumphum agerent, hymnum Ave Maris Stella decantabant. Senior ac praeses
FoTraIm se suasque socias extremas persecutionis victimas fore et
publicam quietem ac tranquillitatem proximeadventuram praedixisse
narratur. Denique die 26 iunii anno 1794, strenuae Christi atletae,
caelesti quadam iucunditate perfusae supremam capitis poenam tulerunt.

Quod si mens sese convertat ad Ursulinas de Valenciennes, nova

christianae virtutis et constantiae invenit exempla. - CLOTILDEo
IossEPH PAILLOT, in religione Maria Clotildes Angela a S. Francisco
Borgia, loc. Bavay, n. et b. 22 novembris 1739, suavibus atque ange-

licis moribus praestans, ex quindecim adolescentulis suae curae
concreditis quatuordecim ingredi religiosum Institutum sategit, et
uti sapiens et prudens in consodalium antistitam eligi meruit. MARIA

MaaGA•rTA

lossP-a

LEROUX, in

rel.

Maria Scholastica a

S. lacobo, loc. Cambrai, n. 14 iulii 1749, litteris et labore manuum

valde habilis, per epistolam die 20 octobris 1794 in carcere conscriptam, fidem suam atque amorem in Deuni et in Ecclesiam miri6ice ostendit. - AxxA IOSEPHA Lamoux, in rel. losephina, loc.
Cambrai, n. 23 lanuarii 1747, soror germana praedictae Mariae
Margaritae, everso conventu Urbanistarum a S. Clara, in quo erat
monialis professa, novisque ortis eventibus Mons petiit unde postea
Valenciennes ubi cum ipsa sorore atque Ursulinis consociata, earumque
veste tnduta, cum iisdem violentam mortem subiit. - HYACINrnA
AUGUSTINA GABRIELLA BOURLA, in rel. Maria Ursula a S. Bernardino,
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nlc. Condi, n. 6 Octobris 1746, cuius virtus ex corde miti et humili
splendidius

eluxit. -

MARIA GENOVsPHA

IOSEPHA

Ducazz, in

rel.

Maria Aloisia a S. Francisco Assisiensi, loc. Conde, a. an. 1756, in
exemplum sodalibus se exhibuit. - IOANNA REGINA PaIX, in rel. Maria
Laurentia a S. Stanislao, loc. Valenciennes, n. 9 lulii 1747, in continua infirmitate qua laborabat, fortis ac patiens, institutricis munere
diligenter functa est. -

MARIA MAGDALENA IOSEPHA DJARDIN, in rel.

Maria Augustina a S. Corde lesu, loc. Cambrai, n. an. 1759, obsequium in religionem cum sui contemptu et martyrii desiderio
coniunxit. - MARIA ALOISIA IOSEPHA VANOT, in rel. Maria Natalia a
S. Aloisio, loc. Valenciennes, n. 2 iunii 1728, inter socias virtute
praestitit. -

MaRIA AUGUSTISA RAUX, in rel. Anna Maria, loc. Pont-

sur-Sambre, n. 20 octobris 1762, pietatem in Deum quam fovebat.
puellis inserere curavit. -

MARIA LIEVIsA LAcaoIx, in rel. Francisca,

loc. Pont-sur-Sambre, n. 24 Martii 1750, monialis Birgittina, suppressis Ordinibus monasticis Ursulinarum Institutum amplexa est,
et caritate in Deum et in proximum nitens, alumnas quoque externas
optime direxit -

et IOANNA ALOISIA BARna,

in rel. Maria Cordula a

S. Dominico, loc. Sadlly-en-Ostrevent, n. et b. 23 augusti i75o, mundi
ac familiae oblectamentis resistens, humilis et fervens in sun vocatione
perseveravit. Anno 1793 prope finem vergente, istae undecim sorores
in carceribus Valencenarum inclusae. crimine emigrationis accusandae
et capite darnnandae, permanserunt; ceterae ex eodem monasterio
quum e natione belgica essent, alio fuere translatae. Eodem anno,
die 17 octobris

quinque

sorores VANOT,

PaIR,

BOURLA,

DUCREZ

et

DikjAtDI ad tribunal adductae et iniqua sententia perculsae, psalmis
et canticis sese Deo commendabant. Genibus flexis ante Christi cruci
aflixi imaginem, benedictionem suae praesidis acceperunt, et cum
pacis amplexu sese invicem dimittentes,.urgente sententiae executione, mortem heroica fortitudine sustinuerunt. Die vero 23 eiusdem
mensis ipsa praeses CL.OTILDES PAILLOT et ceterae quinque sodales ad

iudicium vocatae, poonam capitis sibi impositam audierunt. Precibus,
mutuisque solatiis et dape caelesti roboratae, ýidenti animo ad mortem gradientes hymnum Ambrosianum et litanias Lauretanas cane.bant. Brevi post, militibus et carnitici generose ignoscentes interemptae sunt et cum palma victoriae priori sociarum agmini
adiunctae. Hisce praemissis, quum fama de vita, et martyrio et causa
martyrii praedictarum quindecim Dei famularum magis in dies
clara invalesceret, Processus Ordinarii in Curia Cameracen. super ea
adornati, ad Sacram Rituum Congregationem delati sunt. Interim,
revisione scriptorum quae eisdem sororibus attribuuntur peracta,
quum nihil obstaret quominus ad ulteriora procedi posset, instante
RKio Dio Augustino Veneziani, e Congregatione Missionis, huius
Causae Postulatore, supplicia vota utriusque Instituti Pucllarurn
Caritatis et Ursulinarum depromente, attentisque litteris postulatoriis
quorundam Eihorum S. R. E. Cardinalium, plurium Riiorum
Sacrorum Antistitumn aliorumque virorum ecclesiastica vel civili
dignitate praestantium, Eihus et Rmus Onus cardinalis Vincentius
Vannutelli, Episcopus Praenestinus, eiusdem causae relator, in
Ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis Comitihs subsignata die
ad Vaticanum coadunatis sequens dubium discutiendum proposuit :
nAn sit signandaCommissio introductioniscausae, in casu et ad efec-
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turn de quo agitur? o Et Sacra eadem Congregatio post relationem
ipsius Erii cardinalis ponentis, omnibus mature perpensis, audito
etiam voce et scripto R. P. D. Alexandro Verde, Sanctae Fidei Promotore, rescribendum censuit a Affirmative seu signandamesse Cor missionem, si Sanctissimo placuerit. ) Die 14 maii 1907.
Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Pro Papae X
per subscriptum Sacrae Rituum Congregationis secretarium relatione,
Sanctitas Sua sententiam Sacrae eiusdem Congregationis ratam
habens, propria manu signare dignata est Commissionem introductionis causae beatificationis seu declarationis martyrii praedictarum
venerabilium servarum Dei MARIAE MAGDALENAE FONTAINE et trium

sociarum eius ex Instituto Pueilarum Caritatis necnon MaaRIA

Ci.o-

TILDIS ANGELAE a S. Francisco Borgia et decem sociarum eius ex

Ordine Monialium Ursilinarum de Valenciennes. Die 29, iisdem
mense et anno.
Seraphinus Card. CaETOXI, S. R. C. Praefectus.
f Diomedes Panlcl, Archiep. Laodicen.,
S. R. C. Secretarius.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

3o. M. Sakowski (Gadtan), prdtre, decedd a Cracovie (Autriche), le 3 1 mai 1907 ; 67 ans d'Age, 28 de vocation.
31. Frere Conti (Antoine), coadjuteur, ddcedd A Rome.
mai 1907; 76, 51.
32. Frere Hcebeli (Joseph), clerc, dicedi a Perryville (EtatsUnis), le 26 mai 1907; 31, 5.

33. M. Vivens (Jean), pretre, d&c6de A Sao Luiz de Maranhao (Brisil), le 14 juillet 1907; 35, t .

34. Frere Lecul (Auguste), coadjuteur, d6cedd a BuenosAires (Rep. Argentine), juillet 1907; 36, 16.
35. M. Berardini (Achille), pretre, dc6dde a Rio-de-Janeiro
(Brisil), le 17 juillet 1907; 70, 51.

36. M. Cornagliotto (J.-B.), pr6tre, dcidde A Marianna
(Bresil), le 23 juillet 1907; 84, 6o.

37. M. Villa (Jean), pritre, d6cede a Jaro (Iles Philippines),
le 22 juillet 1907 ; 42, 27.
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38. M. Romano (Vincent), pritre, dicidd i Lecce (Italie),
aoft 1907; 63, 28.

39. Frere Pennaroli (Pellegrino), coadjuteur, dc6de iaPlaisance (Italie), le 7 aoQt 19o7; 69, 23.
NOS CHERES S(EURS
Marie Le Saint, decedie h la Misericorde de Salonique, Turquie; 66 ans d'age, 40 de vocation.
Irene Schuitz, Maison centrale de Graz, Autriche; 34, 9.
Marie Vandone, Misericorde Sainte-Julie de Turin; 77, 5o.
Dominique Pesando, Asile de Dronero, Italie; 56, 34.
Emelie Louveau, Maison de la Providence, a Ans, Belgique; 7 o ,
46.
Ellen Golden, H6pital Sainte-Agnes de Baltimore, Etats-Unis;
37, 1x.

Jeanne Balohe, Maison Marie-Immaculee i Nice, France; 33, 8.
Catherine Bukarz, Ecole de Zsolna, Hongrie; 27, 4.
Rose Hauswirth, Ecole de P'apa, Hongrie; 5o, 33.
Maria Berro, Maison de l'Enfant-Jesus a Montevideo;.35, 6.
Maria Brunet, Maison de Charite de Chiteau-l'Eveque, France;
66, 46.
Catherine Dandurand, Santa Casa de Rio-de-Janeiro; o8,59.
Caroline Rouly, Maison de Charit6 de Saint-Paul, lie de la Reunion; 87, 62.
Marie Dumont, Maison de Charite de Clichy, France; 71, 49.
Filomena Gil, Protectorat de Valencia, Espagne; 58, 34.
Isabel Diez, H6pital de Puente del Arzobispo, Espagne; 21, 3.
Escolastica Luengo, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne; 61, 43.
Anne Gautronneau, Asile de Levallois, France; 64, 35.

Anais Aubert, Maison de Charit6 de Montolieu ; 71, 5x.
Maria Villanueva, Maison Santa Isabel de Madrid; 58, 36.
Maria Alegria, H6pital d'Orotava, lies Canaries; 69, 51.

Jeanne Morisseau, Hospice de Guayaquil, Equateur, 48, 25.
Marie Lehu6ron, Maison de Charite de Clichy; 76, 5r.
Marie Joye, Maison de Charite de Clichy; 82, 53.
Marie Dudas, Maison des Pauvres de Budapest, Hongrie; 26,
6.
Elfriede Willner, Ecole de Hengsberg, Autriche; 26, 5.
Marie Marusic, H6pital de Marburg, Autriche; 27, 4.
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Ellen Hennessey, Asile des Enfants-Trouves de Baltimore; 65,
42.

Henriette Abel, Maison de Charite de Valence, France; 62, 36.
Marie Bosse, H6pital d'Angers, France; 76, 47Micheline Fumagalli, Ricovero de Turin, France; 41, 21.
Amelia Ferreira, Hospice des Enfants-Trouves de Bahia, Bresil;

64, 37.
Marie Delsol, Hospice des Enfants-Trouv6s de Bahia, Bresil;
78, 58.
Elisabeth Mounier, Hospice civil de Bas-en-Basse, France; 53,
32.

Thberse Bauchiero, H6pital civil de Parme, Italie; 65, 45.
Magdalena Ribelles, College de l'Immaculee-ConcepLiou d la
Havane, lie de Cuba; 74, 52.
Maria Ormazabal, H6pitalde Murcia, Espagne; 47, 2o.
Maria Altimira, H6pital de Palma de Mallorca, lies Baleares;
31, io.
Hedwige Fragder, H6pital Saint-Jean de Budapest; 36, i3.
Agnes Helminger, H6pital de Schwarzach, Autriche; 52, 3o.
3
Elisabeth Gunsch, tcole de Veszprem, Hongrie; 77, 5 .
Rosa Angelini, Maison centrale de Naples, Italie; 46, 2t.
Sophie Skibicka, Maison Sainte-Marie-Madeleine de Leopol,
Pologne; 25, 3.
Marthe Bridgman, Maison centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis;
74, 5i.

Marie PNne, Maison de Chariti de Chiteau-l'Eveque; 70, 46.
Magdeleine VWroul, H6pital de Pen-Bron, France; 49, 24.
Maria Talens, H6pital d'Alcira, Espagne; 77, 48.
Maria Sala, H6pital general de Valencia, Espagne; 32, 8.
Petra Rubin de Celis, Maison San Diegade Valdemero, Espagne;
38, I4.
Elisabeth Schuster, Ecole de Pinkofo, Hongrie, 26, 4.
Marie Piloczynska, Hospice des Incurables de Leopol, Pologne;
50, 25.

Marie Ploderer, Asile de Reichenberg, Autriche; 63, 38.
Jeanne Gaillardan, Maison de Charite de Chateau-1'Eveque; 3i
7Marie Descuilhes, H6pital gindral d'Auch, France; 83, 65.
Marie Lefebvre, Maison de Charite de Valenciennes, France;
77, 38.
h VerMarie Cazalens, Maison de Charit6, paroisse Saint-Louis
sailles, France; 72, 39.
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Maria Gimeno, College de l'Immaculee-Conception, a Manille,
lies Philippines; 3t, 8.
Isabel Sirbente, Maison centrale de Madrid; 3o, 6.
Marie Chauchat, Maison de Charite de la gare d'Orlians, k
Paris; 68, 46.
Marie Bergoni6, Maison Saint-Vincent, de Lyon; 77, 56.
Jeanne Stephan, H6tel-Dieu de Rennes, France; 28, 9.
Marie de Rouget. Maison principale, i Paris; 86, 59.
Albertine Truskolowska, H6pital de Rozdol, Pologne Autrich.;
33, 7.
Marie Papich, Maison principale a Paris; 79, 55.
Benoite Cotton, H6pital Saint-Charles de Rochefort, France;
85, 64.
Marie Morel, Creche de Bone, Algerie; 79, 59.
Antoinette Gaiger, Ecole de Vienne, Autriche; 3o, 12.
Emilie Bourguignon, Creche Saint-Joseph de Lille, France; 74,
57.
Jeanne Hugonod, Hospice Comtesse, de Lille; 68, 43.
Anne Nenhuber, Asile de Reideubourg, Autriche; 63, 38.
Abrahama Perea, Maison de Chariti de Barcelone, Espagne; 53,
36.
Lydia Prato, Orphelinat de Mondovi, Italie; 37, 16.
Louise Delitre, H6pital de Caen, France; 79, 58.
Maria Martorell, Asile de l'lmmaculde-Conception de Carthagene, Espagne ; 32, 7Marie De Giorgis, H6pital du 2-de-Mai a Lima, Perou; 82, 6i.
Marie Rubin, Maison de Charit6 de Villeneuve-Saint-Georges,
France; 43, 20.
Marie Itier, Maison de Charitr de Narbonne, France; 44, 20.
Anna Greco, Maison centrale de Naples; 68, 5o.
Patricia Gusierrez, College de Cobreces, Espagne; 47, 26.
Marie Pionnie, H6pital de Pernambuco, Brdsil; 42, 17.
Juiienne Poschl, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche,
40, 18.
Marie Peyrat, H6tel-Dieu de Narbonne, France; 65, 44.
Marie Balogh, Ecole de Nagyvarad-Vincehaz, Hongrie; 22, 2.
Helene Dupuy, Hospice de Gonesse, France; 66, 42.
Marie Darsouse, Maison de Charite paroisse Saint-Marcel, a Paris; 75, 55.
Martine Marescaux, Maison Marie-Immaculde, A Louvain, Belgique; 7, 44.
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Gertrude Martini, Maison centrale de Cologne, Nippes, Allemagne; 78, 44.
Angele Tenivella, Maison centrale de Turin ; 31, 10.
Frangoise Penin, Hospice Saint-Joseph-de-la-Grave, h Toulouse,
France; 77, 55.
Marie Delaygue, H6pital de Rethel, a Toulouse, France; 56, 33.
Henriette Bastuba, Maison centrale de Culin; 66, 41.
Jeanne Ballofet, Maison de Charite de Grenoble, France; 33, 5.
Cdline Barberot, Maison centrale d'Ans, Belgique; 52, 29.
Marie Klanjscek, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche;
28, 6.
Marie de Baijo, Maison de la Providence, a Bruxelles; 75, 45.
Elisabeth Garezorz, Maison centrale de Graz; 22, 3.
Refugio Linarte, H6pital Rosales de San Salvador; 71, 52.
Rosalie Simeteis, Ecole de Tenez, Algerie; 44, 24.
Ildefensa Gonzalez, Hospice Sainte-Suzanne-de-Bejucal, lie de
Cuba; 62, 41.
Maria Arizu, H6pital de Salamanca, Espagne; 40, 21.
Millana Lopez, H6pita! de Leon, Espagne, 8o, 56.
Paula de Diego, H6pital Saint-Lazare i Santiago de Galicia;
33, 4.
Tomasa Gonzabal, H6pital de Cronicos de Cordoba, Espagne;
Anne Belis, Maison de Charite, paroisse Saint-Severin, a Paris;
64,41.
Anna Rainer, H6pital de Schwarzach, Autriche; 32, 4.
Jeanne Bard, Maison de Charite de Montolieu, France; 65, 44.
Julie Clairet, Maison de Charite, paroisse Saint-Marcel, a Paris;
62, 43.

Caroline Polaczek, Hospice des Incurables de Cracovie; 74, 47.
Raymonde Lemasson, H6tel-Dieu de Toulouse; 78, 52.
Franjoise Biscak, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche;
25, 6.
Franjoise Pailhez, Maison du Fourneau, a Barcelone; 47, 2o.
Marie M. Guinness, Asile des Enfants-Trouves de Saint-Louis,
Etats-Unis; 80, 48.
Marguerite Herkeurath, Asile de Budapest, Hongrie; 74, 53.
Marie Ranner, H6pital de Rimaszombat, Hongrie; 36, i3.
Lucie Volta, Maison centrale de Turin; 27, 5.
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LA CONGREGATION DE LA MISSION
PENDANT LA REVOLUTION
1788-1800
GENRALA.T DE M. FLIX CAYLA DE LA GARDE
Dixieme Superieur gdn6ral (Suite 1i.

§ i3. -

Massacre de Saint-Firmin.

Les maisons de Saint-Lazare et de Saint-Firmin, alors
que toutes les 6glises de Paris 6taient au pouvoir des pr6tres
assermentes et que presque toutes les personnes des communaut6s religieuses avaient et6 expulsees de leurs monasteres, dtaient I'asile de bons pretres pour la celebration
des saints mystires; plusieurs mime avaient fix6 leur domicile a Saint-Firmin. L'attachement inviolable de tous les
pretres de Saint-Lazare aux bons principes, lintrepidite
dont M. Cayla avait donn6 des preuves pour d6fendre les
intirits de 1'Eglise a la tribune et dans routes les autres
occasions; la confiance dont le Superieur gen6ral de la
Mission jouissait aupres de tous les bons eccldsiastiques, et
l'influence qu'il avait eue sur un grand nombre d'entre eux,
pour les maintenir dans la ligne de leur devoir et les fortifier dans leur gdndreux dessein de subir plut6t 1'exil et la
mort que de souiller leurs ltvres par un serment impie;
ces circonstances et plusieurs autres, non moins honorables
pour les missionnaires, provoquerent la fureur des demagogues et des pretres assermentes contre les enfants de
saint Vincent de Paul. 11 n'en fallait d'ailleurs pas tant
alors pour signaler les missionnaires a la rage d'une
i. Voy. ci-dessus, pages 111, 274 et 437. - Le recit qn'on va lire sur
le massacre de Saint-Firmin, est emprunte en grande partie a Barruel,
Histoire du clergi pendant la Revolution, t. II. Barruel avait i sa disposition sur ce massacre une relation manuscrite, aujourd'hui encore
inedite, deM. Boullangier, pretre de la Mission. Ce manuscrit a et6
retrouv6 dans les papiers de Barruel, deposes A la bibliotheque des
P6res Jesuites, rue Lhomond, a Paris. - Note des Annales.
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population egaree. L'impiet& avait marque la maison de
Saint-Lazare, comme devant dtre le tombeau de ses habitants, et un des theitres de ses fureurs sanguinaires. Mais
le Seigneur ne permit pas que le projet contre Saint-Lazare
puisse s'exicuter. C'6tait a la maison de Saint-Firmin,
berceau de la Congregatioi
qu'etait reservee la gloire
d'8tre teinte du sang de son supirieur ainsi que de celui
de quatre autres missionnaires er d'un bon nombre
d'autres pr6tres fideles et courageux.
Nous emprunterons le recit du massacre qui eut lieu a
Saint-Firmin au Annales religieuses politiques et littiraires (t. I). Nous esperons que lorsque nous parlerons
de cette maison, il nous aura eit permis de puiser de
nouveaux renseignements sur ce lugubre episode de la r6volution dans les proces-verbaux mime de l'enquete qui fut
faite quelque temps aprbs ce lamentable ev6nement.
Lorsque la royaute eut 6ti renversde, la fureur des demagogues se tourna surtout contre les prdtres qui n'avaient
pas voulu prater serment. Au plus fort de I'insurrection du
lo aodt 1792, IAssemblee nationale autorisa Gensonn6, son
president, a nommer des commissaires, charges partout d'allerinviter le peuple a prendre lui-mime des mesures n6cessaires a pour que les crimes fussent frappes du glaive de la
loi ,. De son c6td, le conseil general de la Commune de
Parislanca le x aoot une proclamation contenant ce passage: a Peuple souverain, suspends ta vengeance, la justice
endormie reprendra aujourd'hui ses droits; tous les coupables vont pirir sur I'echafaud. n
En mime temps, la Commune de Paris transmit A toutes
les sections des instructions n6cessaires pour procdder A
l'arrestation des nobles et des pretres, et conduire ces derniers, soit au siminaire de Saint-Firmin, soit a I'Abbaye,
s. Nous mentionnerons A la fin de la notice de M. Cayla, les missionnaires qui ont trouve une mort glorieuse ASaint-Firmin.
2. Saint-Firmin, connu autrefois sous le nom deCollege des Bons-
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soit a l'dglise des Carmes, qui devait atre transformee en
prison. Cete mesure fut accueillie avec transport, le dimanche 13 aoilt, dans la section dite des sans-culottes,ainsi
que le projet d'enfermer les pratres non assermentis dans
le seminaire de Saint-Firmin, oh se trouvaient djAi dix-huit
ecclesiastiques chasses de leurs places, et qui n'eurent plus
la libertd de sortir.
Ds huit heures du matin, le 14 aolt, les pretres de SaintNicolas furent tons entrainis avec leurs s6minaristes a la
maison de Saint-Firmin. Les aum6nes abondantes qu'ils ne
cessaient de rdpandre sur tous les pauvres de leur quartier
furent oublides en ce moment. Le peuple qu'ils nourrissaient
fut le plus ardent a provoquer et a ex6cuter avec violence
leur arrestation. Un de ces pretres, M. Bonnet, etait surtout connu pour sa grande charitd. Dans le terrible hiver
de 1788, ii avait distribue aux malheureux tout ce dont ii
pouvaitdisposer. * II ne me reste plus rien, dit-il a quelques
femmes qui lui demandaient l'aum6ne. - II vous reste
encore votre mouchoir, rdpondirent-elles, puisque vous le
tenez a la main. - Eh bien !le voila, prenez-le. ) La populace revint jusqu'a trois fois pour arreter ce pr&tre. Le supirieur de la meme communaute, M. Andrieux, fut traduit
devant la section avec ses anciens collaborateurs et les jeunes
s6minaristes; A leur arriv&e, la cour de Saint-Firmin, remplie d'hommes, de femmes et d'enfants furieux et egares,
retentit des cris d'une joie barbare; on entendit un homme
de la populace crier: * Donnez-les moi, que je les expidie
tous avec ma hache. v
A trois heures du mime jour, des hurlements plus feroces

encore annoncerent I'arrivie d'une proie remarquable.
C'6taient tous les pr&tres de la maison des Nouveaux-ConEnfants, etait un seminaire externe sous la direction des missionaires.
Cette maison dont ii ne reste qu'une partie aujourd'hui, etait situte

rue Saint-Victor, au coin de la rue des Foss6s-Saint-Bernard. Aujourd'hui rue des Eoles, 2. Voyez ci-apres, page 6z5.
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vertis, qu'amenaienttriomphantscinquante hommes, armes
de baionnetteset de piques. A la tte de tous ces prisonniers,
etait le v6enrable P. Guerin du Rocher, connu par cette
Histoire veritable des tempsfabuteux, qui avait etonne le
monde savant par 1'Nrudition de son auteur. Tous ceux qui
ont connu ce digne pretre trouvaient en lui quelque chose
de plus admirable encore que ses vastes connaissances :
c'6tait, avec tant de savoir, une humilit6 et une modestie
qui faisaient en quelque sorte chercher le savant cache sous
le voile de la simplicit6. Une ame gagnbe a Dieu par ses
catechismes lui etait mille fois plus chere que toute cette
reputation dont i jouissait. Pour la premiere fois, il semblait
en ce jour se d6partir de son humble simplicite. En soutane
et en manteau long, comme dans un jour de fete, ii marchait
glorieux d'tre le chef des respectables confesseurs de JesusChrist conduits avec lui ; a ses c6tes dtait son frere aind,
ancien JRsuite et comme lui de retour depuis peu de temps
des missions d'Orient. II en avait apporte des connaissances
que bien des personnes croyaient igales a celles de son
frere; ii commenqait a les developper dans ses lettres sur les
moeurs, la religion et les antiquites des pays qu'il avait parcourus en savant et en 6vangeliste. Sa mort pr6maturee
nous a priv6s a jamais de ces precieux trdsors.
Avec ces deux savants, arriverent bientot d'autres prdtres,
les uns saisis dans leurs maisons, les autres dans Fabbaye
de Saint-Victor et d'autres jusque dans I'h6pital des Enfants
trouv6s, o6 ils avaient pass6 bien des annies dans les exercices de la charitd que leur emploi y commandait. Avec
eux 6tait encore un autre pretre, M. Ladevese; servir les
malades et les mourants Al'H6tel-Dieu avait fait toutes ses
delices durant dix ans. Le refus du serment le fit exclure
de ses fonctions pieuses et on le forqa de quitter cette maison, ou son zile et sa charit6 rendaient tant de services a la
plus pauvre classe du peuple. La bonid de son caractere lui
avait conservi des amis parmiplusieurs de ses compatriotes
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du Vivarais, alors A Paris. Ceux-ci, quoique tres opposes
de sentiments avec lui, instruits des abominations qui se
tramaient conire les pretres fiJ&les, I'en previnrent en lui
offrant une retraite a I'abri de toute recherche dans leur
propre logement. Mais il craignait leurssollicitationsen faveur du serment et il aimait mieux s'exposer au martyre
qu'i la seduction.
Le meme jour encore, vers dix heures du matin, une
troupe armee se rendit dans la Maison de la doctrine chr6tienne, si respectee dans cette section pour les services
immenses qu'elle ne cessait de rendre a tous ceux qui avaient
recours au ministere de ses membres, par leur constante
regularite et par les instructions solides qui s'y faisaient
toute l'annde et qu'on venait de tout Paris entendre avec
empressement. Des voisins qui avaient les yeux ouverts sur
Jes dangers de ceite respectable maison, virent les satellites
assez a temps pour averir les Peres de la doctrine chretienne
de pourvoir a leur salut; ils n'eurent que le temps de sortir
par la porte de la rue Neuve-Saint-Etienne, tandis que les
soldats entraient par la grande porte. Deux seuls ne voulurent pas prendre la fuite : le P. Bochot, supdrieur, vendrable par son age, ses vertus ecclesiastiques et son zele dans
la direction des ames. Dieu, qui voulait ricompenser ses
travaux par la palme du martyre, lui inspira sans doute le
genereux dessein de ne pas quitter sa maison. Le second fut
le Pere Felix, procureur de la maison, qui lui aussi a mirite les regrets de tous ceux qui I'ont connu par l'amdnit6
de son caractire et le besoin qu'il avait d'obliger tous ceux
qui recouraient a lui. Ils furent seuls conduits a Saint-Firmin et massacres avec les autres.
Enfin, Il fut enfermi M. Gros, cure de la paroisse. Peu
de pasteurs avaient plus de droits au respect et a l'amour
du peuple.
Lorsquele 2 septembrearriva, les ecclesiastiques renfermes
i Saint-Firmin etaientau nombre de quatre-vingt-dix envi-
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ron. Loin de soupqonner le sort qu'on leur destinait, ils s'attendaient a chaque instant Avoir ouvrir la porte de leur prison, en consequencedu decret d'exportationdu 26 aoit 1792,
qui leur avait eit communique. Le sieur Henriot, commandant de la section les avail bien traitis de scelerats, il
leur avait bien dit qu'ils periraient tous; mais la publicit6
de ces menaces leur avail fait croire qu'on voulait les effrayer.
Is 6taient tous dans cette s6curite, quand un garcon boucher, arrivant des Carmes s'introduisit a Saint-Firmin,
cherchant k ddcouvrir M. Boullangier. Celui-ci, procureur
de la maison, avait au moins la libert6 ndcessaire pour les
ditails intdrieurs. Le boucher I'apercut et lui dit d'un ton
tres pressant : ( Sauvez-vous, Monsieur, ce soir vous allez
6tre tons dgorges. * M. Boullangier ne put croire A cette
atrocit6; et, soupqonnant quelque piege, il crut devoir en
avertir M. Frangois, supdrieur du sdminaire. Ils convinrent
d'envoyer un domestique prendre des informations dans les
sections et attendirent vainement la rdponse. Cependant, le
boucher, impatient de ne pas voir paraitre M. Boullangier,
le pressa de nouveau : < Tous les pretres, lui dit-il, sont
ddja massacr6s aux Carmes, et un quart d'heure encore, il
ne sera plus temps de fuir. a Le moment 6tait grave en effet,
car il fallait traverser un corps de garde. Sur ces entrefaites,
arrivent deux autres jeunes gensamends par le mime dessein;
sans donner a M. Boullangier le temps qu'il reclame,ils
le pressent, et leurs armes trompant les sentinelles, ils
parviennent enfin i I'emmener. Le garqon boucher le conduisait par le bras comme son camarade, et dans cette attitude, tous traversent la horde d'assassins qui deja arrivaient
pour s'assurer des portes. Delivr6 d'un si grand peril, il
offre de reconnaitre, en offrant un peu d'argent, le service
que vient de lui rendre son libdrateur.- a Non, Monsieur,
repond le jeune homme, je suis trop bien payd d'avoir pu
vous ddlivrer. La curiosit6 m'avait conduit aux Carmes;
ah! Monsieur, quand j'ai vu tous ces pritres mourircomme
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des saints, je n'ai pu rdsister a un tel spectable et j'ai promis A Dieu de faire mon possible pour en delivrer au moins
quelques-uns. A present que Dieu m'a fair cette grace, me
voila trop heureux. D M. Boullangier lui demanda s'il ne
pouvait pas essayer d'en dilivrer quelques autres, ou du
moins les avertir de ce qui s'itait passe aux Carmes. a J'y cours des cet instant, rdpondit-il, puisque vous voili
en sfirete. O mon Dieu! si je pouvais en sauver quelques
autres. ) Mais il ne peut remplir son second voeu ; les posies
itaient des lors gardes tres soigneusement et le carnage devait malheureurement commencer le lendemain a I'aurore.
A cinq heures du maiin, le 3 septembre, les bourreaux
eraient tous arrives. La populace accourue en route hAte,
commenoa &riclamer ia vie de ceux qu'elle connaissait plus
specialement : ( Conservez notre saint ,, cria-t-elle, en parlant de M. Lhomond, professeur dmerite du college du
cardinalLemoine. Ce saint pr6treavec troisautres ecclesiastiques furent mis sous la sauvegarde de la loi. Les commis.
saires de la section auraient aussi voulu conserver la vie a
M. Francois, pritre de la Mission, le superieur du seminaire. Ses bienfaits, son zele pour le bien, son caractere
d'une douceur extrime, une vie remplie de bonnes oeuvres
lui avaient meriti cette distinction de la part des hommes
temoins de ses verus et si souvent I'objet de ses largesses;
mais, outre plusieurs ouvrages remarquables par la clartn et
la pr6cision avec laquelle il y mettait les vdrites les
plus precieuses a la portie des hormes les moins 6clai*ris,il avait, sous le titre de Mon apologie, ddveloppe toutes
les raisons qui devaient iloigner les pretres du serment a
la Constitution du clerge. II etait done signale aux meurtriers comme une victime que nulle consideration nedevait
mettre a l'abri de leur fureur. Fiddles a ces ordres, ils se
roidirent contre la section meme et le lui arracherent pour
l'egorger avec les autres.
Les assassins se repandirent dans le seminaire, parcou.
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rant les endroits les moins accessibles, enfoncant i coups
de crosse les portes qu'ils trouvaient ferm6es; lorsqu'ils se
furent assures de toutes les victimes, ils en firent descendre
la majeure partie dans la rue et la ils les assommerent les
uns apres les autres. Maist par un raffinement de cruautd
qu'on a peine a imaginer, pendant cette sc6ne d'horreur,
ils precipitaient de temps en temps quelques pr&tres par les
fendtres, et ces honorables victimes dtaient reques sur la
pointe des piques aux acclamations d'une horde de cannibales. Parmi la foule des spectateurs se trouvait une troupe
de femmes, altdries de sang et armies de massues servant
a 6craser le plAtre; elles couraient avec fureur sur ceux qui,
ddji mutiles conservaient un reste de vie et elles achevaient
de les assommer. Nous tenons d'un temoin oculaire qu'en
entrant dans la chambre de ces prdtres, on commengait par
les sabrer, on les jettait ensuite dans la rue de la hauteur
des divers 6tages; et ces pr&tres les bras dejA brisds quand
ils se voyaient suspendus par les pieds aux fenitres oil la
ferocite des bourreaux et des spectateurs se plaisait A prolonger la vue et le sentiment de leurs supplices. ces pretres.
se fortifiaient eux-m8me contre l'horreur d'un pareil trdpas,
par le signe adorable de la croix.
Ainsi pdrit M. Gros, ce cur6 si ginireux. II n'avait pourtant tenu qu'A lui de se derober A ses assassins; sur la proposition qui lui en avait &td faite la veille,ilr6pondit : a Le
peuple sait que j'ai ete conduit ici, s'il ne me trouve pas,.
il bouleversera toute la maison, et je serai cause que ceux
qui pourront s'etre caches, seront decouvert, il vaut mieux
que je sois sacrifie et les autres ,pargn6s. a Au moment oh
les assassins parurent, ii vit parmi eux, un de ses paroissiens : r Mon ami, lui dit-il, je vous connais. - Et moi
aussi, rdpondit l'autre,et je sais les services que vous m'avex
rendus, mais ce n'est pas de ma faute: la nation veut que
vous pdrissiez. v En meme temps, il fit signe A ses camaradesqui I'aiderent Aprecipiterson bienfaiteur par la fenitre.
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Peu de temps apres, on ouvrit son testament; ii y liguait
tout son bien aux pauvres de sa paroisse.
Parmi les victimes, se trouve encore M. Moune, v:caire
de Saint-Merry. 11 avait d'abord prite serment, mais il fut
force au moment meme oh la persecution paraissait a son
comble, de le rdtracter, et de rendre sa retractation publique.
Son vceu le plus ardent fut alors de repandre son sang en
reparation de sa faiblesse, et ii fut exaucd, car les assassins
le sacrifierent a leur rage comme les autres.
Un autre ecclesiastique se trouva dans le meme cas, ce
fut M. Potier, ancien supirieur des Eudistes a Rouen; ii
preta d'abord le serment, sa reputation s6Juisit le peuple
et beaucoup d'ecclesiastiques; mais Dieu permit que l'illusion ne fit pas longue. Des le troisieme jour de sa chute, il
se releva; en homme courageux, M. Pottier donna toute la
solenniti possible a sa retractation. Les ouvrages coulerent
de sa plume, pour fortifier les faibles qu'il avait 6branlis,
pour ramener les ignorants qu'il avait igares. La persecution
le chassa vers Paris; ii y fut un ap6tre. Les pr8tres accouraient a ses discours,surtout aux retraites spirituelles qu'il
donnait pour les preparer tous et pour les disposer luimeme A la mort. II souffrit cette mort, en prechant la foi
Ases assassins jusqu'au dernier moment et en leur pardonnant du fond du cceur.
M. l'abbe Hauy, connu par ses travaux sur la mineralogie, avait &ti aussi enferm6 a Saint-Firmin. L'honneur de
partager le sort de ses confreres lui etait plus cher que le
titre d'acaddmicien qu'il portait, aussi s'itait-il bien gard6
de le faire valoir. Mais si les sollicitations de l'Acad6mic
des sciences obtinrent son dlargissement, le pen d'empressement qu'il fit paraitre Aprofiterde sa libertd prouva qu'il
savait apprecier la gloire dont on le privait.
A Saint-Firmin, comme aux Carmes, se trouvait un de
ces pieux laiques qui, au milieu du monde et mame dans
la profession des armes, ont pu conserver leur ame pure

-

595 -

du vice et de la contagion du sikcle. Apres avoir ete durant
quarante ans ladmiration de ses freres d'armes, M. Jean
Antoine-Joseph Villeue, capitaine au regiment de Barrois,
s'itait retird dans ce siminaire pour y passer le reste de ses
6
jours dans les exercices et la vie de la plus ardente piit .
I1 y dtait depuis six ans et vivait avec toute la ferveur d'un
bomme qui ne pense qu'A se sanctifier. Les oeuvres de charite, la priere, les lectures pieuses, la meditation avaient
mari son Ame pour le ciel. Lors de l'invasion du s6minaire,
on lui dit qu'il pouvait reclamer sa liberte avec la certitude
de robtenir; mais ce vinerable soldat r6pondit a cette proposition, comme M. Le Valfont i'avait fair aux Carmes :
a Je m'en garderai bien, je suis trop heureux d'dtre ici. * II
se prdpara plus spdcialement a la mort, en recevant chaque
jour la sainte communion durant les trois semaines de sa
captivite. Modele de pie6t pendant sa vie, ii le fut de fermete et de constance sous le glaive des assassins.
Peu de temps apres le massacre, le bruit courut que
quelques pritres qui avaient dC subir les coups des assassins, n'ayant pas requ de blessures monelles, avaient et6
peu de temps apres rendus i la socidt ; mais ce fait ne peut
s'accorder avec l'acharnementque montrerent les meurtriers
et surtout les femmes, comme il a eit rapporte Flus haut.
Leur rage sanguinaire, helas! n'etait pas assouvie par ces
assommoirs dont elles se servaient pour arracher ce qui
pouvait rester de vie aux victimes, jetees par les fendtres;
on les voyait monter et tr6pigner sur ces cadavres encore
palpitants et commettre sur eux des horreurs et des infamies que la plume se refuse i retracer. Lorsqu'on eut entasse ces corps mutilds dans des tombereaux, moins, ce
semble, pour leur donner la sipulture que pour continuer
&
.a les outrager, on vit ces femmes cannibales ajouter
mutombereaux,elles
ces
sur
Patrocite du convoi. Montees
tilaient les corps de la maniere la plus barbare et montraient
a Vive
.aux passantsdes membres brisis et tronques encriant:
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la nation! a Elles semblaient vouloir demontrer que ce sexe
supirieur aux hommes par la sensibilit6, quand il suit la
nature, sait aussi vaincre les bourreaux meme en cruaut6,
quand ii s'egare dans la haine et se livre a des passions
exaltees.
Ces thiatres de sang s'itaient multiplies dans Paris; ce
n'6tait pas seuiement a Saint-Firmin et aux Carmes que se
commettaient des abominations pareilles. On .egorgeait
encore a la Conciergerie, aux Bernardins, au Pont-auChange, a Bicitre, A la Force.
§ 14. -

Transmigration des reliques
de saint Vincent de Paul.

i* Transmigration du corps de saint Vincent.

A l'poquedu pi lage de Saint-Lazare, le 13 juillet 1789,
l'iglise seule fut respectee et le corps de saint Vincent de
Paul se trouva preserve de l'horrible profanation A laquelle
on pouvait s'attendre de la part de la horde impie qui envahit
et saccagea la maison. La pr6cieuse relique resta dans son
reliquaire en argent, jusqu'au i" septembre 1792. Ce jour.
14, Devitry, commissaire des biens nationaux., proceda A
l'enlevement de l'argenterie de la chapelle. Dans les prochs-verbaux dressie lors de 1'Uvacuation de la maison de
Saint-Lazare, les 30 et 31 aoot, les t*, 14,27, 28 septembre,
les 1", 2 et 4 octobre 1792, il e.t dit :

a Avons tire unechasse d'argentdor, dans laquelleavons
trouvi un squelette entier, revetu d'une aube blanche, dtole,
manipule, gants de soie blancs, masque d'argent dor6 et
pantoufles aux pieds, lequel squelette MM. les ci-devant Lazaristes nous ont demande a extraire pour mettre dans
une boite de bois, ce que nous leur avons octroyd, etc. *
Le proces-verbal que dresserent les missionnaires pr.sents a P'extraction de la sainte relique, de la chAbse d'argent qui la contenait, le i" septembre 1792, mentionne
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qu'ils placerent ladite relique dans une caisse de chene,
avec son coussin, I'aube, I'otole, les pantoufles et les gants
dont le corps 6tait orn6; que ladite caisse de chene ne
s'dtant pas trouvee assez longue, ils ont 6ti obligis de ddtacher les tils de cuivre qui tenaient les os des cuisses et des
jambes et de replier la relique sur elle-mdme '.
Nous sommes malheureusement prives des pieces officielles constatant le dep6t de la sainte relique en un lieu
sOr et determine, apres la sortie de Saint-Lazare. On sait
cependant qu'elle fut confide a M. Daudet, pretre de la Mission ei procureur g6neral de la Congregation.
Elle fut d'abord transportee dans la maison dite Des
deux piliers en or, appartenant a M. Joubert, qui donna
asile quelque temps A M. Daudet, son oncle, rue des Mathurins-Sorbonne.
Lorsque M. Daudet eut fait I'acquisition d'une maison,
rue Neuve-Saint-Etienne, faubourg Saint-Marceau, elle y
fut transportee. Pendant la maladie grave que fit M. Daudet dans le courant de 1797, elle fut confide au notaire de
la Congregation, M. Clairet; et, apres sa guerison, M. Daudet la r6clama. Une lettre de ce missionnaire, adressie le
23 avril 1802o, a M. Brunet, vicaire g6neral de la Congr&gation de la Mission l'alarma et lui fit craindre que la Congregation se trouvAt pour toujours desherit6e de !a possession des restes precieux de son saint fondateur. Dans cette
apprehension, M. Brunet fit part de ses craintes a M. Daudet, qui dissipa ses inquidtudes par la lettre suivante:
Paris, 23 avril 1802.

Si jamais inculpation est fausse, c'est bien celle dont vous
me faites I'honneur de me parlkr (il avait et. dit a M. Brunet
que le corps de saint Vincent devait &tre place &Notre-Dame);
et le ciel n'est pas plus eloignd de la terre qu'elle 'est de la verite.
z. Voir le Mandement de Mgr de Quilen, archeveque de Paris,
qui ordonne qu'un Te Deum sera chante dans toutes les 6glises de:
son diocese (183o).
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Tout ce que j'ai fait depuis dix ans prouve de la maniere la plus
victorieuse qu'il faudrait que la Congregation n'existit plus sur
la terre, avant de me dessaisir d'un objet aussi interessant. J'ai
essuyd, il y a pros de cinq ans, une de ces maladies dont on ne
revient presque jamais. La premiere chose a laquelle je pensai,
fut de mettre en sireti ce precieux dep6t qui me fat rendu, des
que le danger cessa. Je n'ai jamais dit a personne qu'il hit entre
mes mains. Si on en a su quelque chose, ce n'est pas par moi,
mais bien par quelques Filles de la Charite qui [auront parlI], qui,
a ce qu'on m'a dit, ont cherche a l'avoir et qui ne pouvant l'obtenir, ont peut-6tre imagine de le faire deposer dans I'endroit
dont vous me parlez; mais il n'en sera rien, je vous en donne
ma parole, et ce que vous me faites l'honneur de me dire m,e fera
prendre encore de nouvelles precautions.
Le 18 juillet i8o6, M. Brunet remit aux Filles de la Charite, rue du Vieux-Colombier, la caisse renfermant les reliques de saint Vincent. Un acte de ce dip6t fut dresse sur
papier timbre et remis a M. le Vicaire general de ia Congregation; il etait ainsi conqu :
Nous soussignees, sceurs Thdrese Deschaux, superieure gdndrale des Filles de la Charite; Marie Duprat, assistante..., ddclarons par le present acte, soit en notre nom particulier, soit en
celui des autres sceurs de notre maison de la rue du Vieux-Colombier, soit au nom de notre Congregation ou communauti
tant presente que future;
Que nous n'avons requ qu'en ddp6t des mains de notre trbs
honord Pere, M. Francois-Florentin Brunet, vicaire general de
la Congregation de la Mission et de la Compagnie des Filles de
la- Charite, une caisse renfermant tout le corps de saint Vincent
de Paul, notre commun instituteur et premier superieur geinral, longue de trente et un pouces et large de tr-ize, assujettie
par une bandelette qui est cachetee dessus et dessous du sceau
de ladite Congregation, auquel notre tres honord Pere a joint
aux mimes endroits celui de son vicariat general;
2* Que nous nous engageons toutes aux susdits noms, de
remettre ledit dip6t a notre tres honore Pere, ainsi qu'aux
superieurs et aux vicaires generaux de ladite Congregation, des
leur premiere requisition verbale, sans que nous pretendions, ni
puissions pretendre, sous quelque pretexte que ce soit, h aucune
retenue ou portion desdites reliques;
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3* Que nous ne ferons jamais exposer lesdites reliques et
que nous ne ferons aucun usage du dit dep6t, pour le montrer i
qui que ce soit, sans le consentement expres de notre tris honore Pere et des supirieurs ou vicaires generaux de ladite Congregation;
4* Que le present acte ne pourra jamais Etre annuld, sous
pretexte qu'il n'est pas revitu des formalitis juridiques, au benetice desquelles nous renonýons formellement, aux noms susdits.
Fait double sous le sceau de notre Compagnie, i Paris, le
18 juillet 1806.
Therese Deschaux, Marie Duprat, Genevieve-Felicite Chouilly,
M.-Therese Fernal, Jeanne Deniau, sceur Madeleine Villot,
Catherine-Elisabeth Delorme, G.-J. Recourt, Catherine Girard.
A la suite de cet acte, on lit la ddclaration suivante :
Nous, Frangois-Florentin Brunet, vicaire g6ndral de la Congregation de la Mission et superieur general de la Compagnie
des Filles de la Chariti, attestons que la caisse mentionnee dans
l'acte ci-dessus et renfermant le corps de saint Vincent de Paul,
ayant ete par nous retiree de l'endroit oi elle 'tait en d6p6t, a
tea ujourd'hui. en notre presence ainsi qu'en presence de Ia Communaux6 de ces Filles, existante dans leur maison, rue du VieuxColombier, transferee processionnellement par MM. Pierre
Claude, Laurent Philippe et Pierre-Francois Viguier, pretres
de notre Congregation, soussignes avec nous, a la chapelle de la
Communaute et ddposee dans le tombeau de 1'autel de SaintVincent-de-Paul, place a gauche en entrant dans la chapelle,
apres que nous avons eu fait apposer notre sceau, tant sur la
caisse que sur la bandeleitte qui assujettit la toile servant i I'envelopper, et ou nous avons insere le duplicata du susdit acte.
Nous attestons enfin que nous gardons une des clefs qui ferment
le couvert dudit tombeau et que l'autre est entre les mains de la
superieure generale des Filles de la Charite.
A Paris, sous notre sceau. le x8 juillet 1806.
BRuNTr, CLAUDE,

PHILIPPE, VIGUIER.

2z Transmigration du caur de saint Vincent.
Il existait dans la chapelle de Saint-Lazare une relique
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de saint Vincent, relique des plus prdcieuses et des plus
cheres aux enfants de ce grand saint et qu'il 6tait facile de
soustraire a la rapacitd des revolutionnaires : c'etait le
coeur de leur pere renfermi dans un reliquaire possedant
cette forme et donnd autrefois par Mme la duchesse dAiguillon.
Comme M. Sicardi, assistant de la Congregation, se
proposait de se retirer en Italie si les circonstances, comme
on avait lieu de le presumer, devenaient plus critiques,
M. Cayla crut devoir lui contier ce tresor en 1790, et la
relique fut placee dans un volume in-folio assez epais, que
l'on eventra de maniere que le reliquaire s'y adaptit parfaitement. Quand M. Sicardi se determina en septembre
1792 a se rendre en Pikmont, le missionnaire et la relique
prirent le chemin de Turin par des voies differentes,dans la
crainte que le missionnaire,s'ilvenait it re reconnu comme
pretre, ne compromit le pricieux dep6t, ou que le ddp6t
lui-mdme n'expost le missionnaire Aetre reconnu. C'est ce
que nous allons voir par le recit de ce voyage fait par une
des quatre soeurs, la seur Maltre, que M. Sicardi emmenait en Italie avec deux autres de ses confreres.
9 Le 12 septembre 1792, nous sommes parties de la communauti quatre sceurs pour aller commencer la premiere
maison de charite a Turin, a savoir ma soeur Colasson, supirieure, ma sceur Jolie, ma soeur Lespinasse et ma sceur
Maltre 1. Nous avons emportd, cache dans nos effets qui ont
I. Notice sur la seur Maltre &crite par elle-m8me. - a En sortant
du siminaire, au mois de fevrier 1789, je fus envoyde a Hennebont
(Morbinan). Deux ans apres, en 1791, on nous a demande le sermeut
que nous avons toutcs refuie de faire; a la suite de ce refus, on nous
a obligees de quitter I h6pital. Nous avons toutes repondu que nous
ne pouvions pas abandonner les pauvres; on a done fait venir des
personnes de rien pour les soigner. Puis on nous a lu notre sentence
et on a braque un canon a notre porte pour nous faire sortir, et ddji
on allumait la smeche. Nous nous soimmes refugiees dans la viile chez
des dames charitables, mais nous avons 6te dispersees pres de deux

mois. Apres ce temps nous nous somines rendues a Belle-lle-en-Mer
oil nous ae sommes restees que deux mois, ayant etd reconnues par
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iti mis au roulage, le coeur de saint Vincent notre Pere, avec
ses habits, compresses, etc. Nous avons ete assez heureuses
pour possider dans notre maison de Charit6 ce precieux
dep6t pendant trois mois, et durant cc temps le cceur a eti
expose sur notre autel, dans notre petit oratoire.
a Mais malgr6 les soins que M. Sicardi, assistant de la
Congregation ce Saint-Lazare et directeur des Filt!s de la
Chariti, a pris pour emballer cette precieuse relique, elle a
beaucoup souffert en route. Le coeur d'argent s'est entr'ouvert et a laisse echapper sur 1'autel plusieurs parcelles du
cceur de saint Vincent que nous avons bien prdcieusement
recueillies et mises dans quatre reliquaires. Et comme
M. Sicardi 4tait absent pour trois mois, ayant et6 oblige
d'aller a Mondovi, son pays, pour affaires importantes, a
son retour nous lui avons fait voir nos reliquaires oi
6taient enfermees les parcelles tombees du coeur d'argent
par la petite ouverture qui s'6tait faite en route. II en a fait
lui-mcme I'expdrience, car en le remuant, it en tomba en sa
des militaires pour avoir &te chassdes de 'h6pital d'Hennebont. On
nous renvoya de I'ile jusqu'au bateau scus l'escorte de aeux cents militaires, criant a que la malediction de I'ile s'en allait a. Nous avons
et passer la nuit A Vannes; lU, nous avons eu de nouvellcs alarmes,
nos soeurs itant elles-memes bien tourmentees et menacees d'etre promendes le lendemain par toute la ville sur des anes. II nous a fallu
partir au plus vite pour nous rendre a Rennes, oCt nous avons sejourne trois mois, et, de ia, nous nous sommes dirigdes sur Paris.
o Ce fut quelque temps apres que nos superieurs m'envoyerent &
Turin avec les soeurs Colasson,Jolie et Lespinasse. Dans notre voyage
nous ne portions pas notre costume, nous avions des chapeaux de
paille entourbs du rub in a la nation. Nous avons souitert en route plusieurs insultes et plusieurs vexations, parce que notre modestie nous
faisait reconnaitre. Pendant les nuits, on etait oblige de nous garder,
parce que nous 6tions surveillees par des militaires qui ecoutalent
nos conversations; on voulait aussi nous mettre en prison et on nous
menagait de nous fouetter par la ville.
i Mais le bon Dieu qui veillait sur nous a permis qu'il se trouvat
dans I'h6tcl un g6n6ral qui avait fair une retraite i Saint-iaztrre et
qui reconnut les trois missionnaires lazaristes qui etaicnt partis avec
nous : M. Sicardi, notre directeur, M. Ferris, Irlandais et M. Lebrun,
de Mondovi. 11nous a protegees et ii a mis aux arrets les soldats coupables, malgre les instances que lui faisaient nos Messieurs pour

obtenir leur grAce et leur obtenir qu'ils ne fussent pas punis.

a
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prdsence, ce que voyant, il I'a fait ressouder de suite A la
Mission; mais il nous a laissd nos reliquaires, parce que
nous Fen avons prid.
a A peine le coeur de saint Vincent 6tait-il arrivd a la
mission de Turin que les missionnaires ont demande au
cardinal Costa, qui en etait archeveque, la permission de le
porter en procession, pour demander a Dieu par son intercession de la pluie qu'on n'avait pu obtenir par des prieres
publiques dans une grande s6cheresse.
c Nous y avons assiste aussi en portant des flambeaux
apres le clerge. Mais a peine avions-nous fait trente pas hors
de 'Pglisequ'il fallut rentrer, parce que la pluie tombait A
torrents, et tout le monde criait dans les rues: AAu miracle! »
Alors on a dressd un procds-verbal qu'on a prdsentd au cardinal.
, Nous sommes resties quatre ans a Turin; nous avons
dtd obligees d'en partir en 1796 pour Vienne en Autriche,
avec la princesse de Condd, Madame Louise, pour fuir les
armies francaises qui cependant sont venues a Vienne. Ce
fut pendant un s6jour dans cette ville que nous avons pensd
que nos reliquaires n'avaient pas le cachet authentique de
la Congregation, et nous etions dans la crainte de mourir
sans que nos soeurs sachent que ces reliques etaient du
coeur de saint Vincent. Notre superieure, la sceur Collason, pria Mgr l'6evque de Nancy qui 6tait premier aum6nier
de Mme laduchesse d'Angouldme, qui alors en 1797 n'dtait
pas encore mariee, de vouloir bien apposer le cachet de la
Congregation que ma sceur supirieure avait entre les mains.
• Comme on faisait alors des retranchements, A I'occasion
des arm6es francaises qui approchaient, nous avons eti
obligdes au bout d'un an d'aller en Pologne, oil nous sommes restdes deux ans. Ensuite, la sceur de l'empereur d'Autriche, Parchiduchesse Marianne, abbesse des chanoinesses
du chapitre de Prague en Bohdme, nous a demand6es, espdrant faire un itablissement qui n'a pas eu lieu, et nous y
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sommes restees deux ans a ses frais. Ce fut alors que ma
sceur Deleau ayant eu connaissance, par une conduite particuliere de la Providence, que nous etions a Prague, nous
rappela en France en 18o0.i
Tel est le ricit de la soeur
Maltre.
La maison de la Mission de Turin fut supprimee par le
gnedral de I'arm6e republicaine qui envahit le Piemont; les
missionnaires furent disperses et M. Sicardi emporta avec
lui le coeur de saint Vincent dans sa famille, au sein de laquelle il chercha un refuge.
A son d6part pour Rome, apres le dices de M. Cayla,
arrive le 12 fivrier i8oo, M. Sicardi confia le precieux dep6t
&M. Bertholdi, son confrere. Ce dernier avant de mourir,
le remit entre ies mains d'une personne jouissant de toute
sa confiance, dont nous ne connaissons pas le nom. Pendant
son sejour dans la Ville 6ternelle, M.Sicardi tranquillisa le
Vicaire general dela Congregation au sujet de ce saint dep6t
qui lui avait te confie, et lui fit connaitre le nom du missionnaire a qui il i'avait remis.
A son retour en France i la fin de 1807, un des premiers
soins de M. Brunet fut de faire revenir dans sa patrie le
cceur de saint Vincent, son bienheureux Pere. Ne pouvant
le reclamer k M. Sicardi alors a Rome, qui n'en itait plus
le depositaire et ne connaissant pas la demeure de M. Bertholdi qu'il croyait encore vivant, il pensa que le moyen le
plus expeditif pour rentrer en possession du precieux tresor
etait de le r6clamer par l'intermediaire de S. Em. le cardinal Fesch. La bienveillance du cardinal pour les enfants de
saint Vincent de Paul et son interdt a l'oeuvre de la restauration de la Compagnie en France, etaient pour M. Brunet
un sdr garant qu'il s'emploierait volontiers pour le recouvrementde cette insigne relique. M. Brunet ne fut pas ddcu dans
son espoir, mais malheureusement les rsultats furent tout
autres qu'il ne devait s'y attendre. Le cceur de saint Vincent,
au lieu d'etre restitue a ses enfants, leur fut enlev4 et donnd
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A Peglise mitropolitaine de Lyon, oil il se trouve encore
aujourd'hui. Le z r janvicr, Son Eminence fit parvenir i
Mgr I'archevlque de Turin, par le gendral Menou, commandant de la 27* division militaire, la letire suivante:
Monseigneur,
Un de vos ecclesiastiques, ancien missionnaire de la Congrdgation de Saint-Vincent-de-Paul, est depositaire du cceur de
ce grand saint. II avait emportd ce coeur de Paris a Turin au
commencement de la Rdvolution. En ma qualitr de grand aum6nier de 1'empire, les Missionnaires et les Soeurs de la Chariti
-tant retablis, je reclame ce dep6t et vous prie d'en dresser
proces-verbal pour en constater l'identitd, et de vouloir bien le
remettre &M. le general de Menou, qui me le fera parvenir. Je
ne doute point que M. Bertholdi, ddpositaire de cette relique ne
mette unvrai zele a sa restitution.Nul motifnul prteexte neserait
reCu pour le differer. Je noublierai pas toutefois que c'est
SM. Bertholdi qu'on en doit la conservation.
Agrees, Monseigneur, les voeux que je forme pour vous en ce
renouvellement d'annae, et la haute considdration avec laquelle
je suis, Monseigneur, votre tres humble et devoue serviteur,
Le Cardinal FESCH.
Paris, lei niv6se an XIII, *i-janvieri8o5.
Se conformant aux intentionsde son Em. le cardinal Fesch,
Mgr Charles-Louis Burentio del Signore, dressa un procesverbal sur l'identit6 de la relique qui lui etait reclam&e. II
mentionnadans cettepiece: qu'I Pipoque de la suppression
de la maison de la Congregation de la Mission a Turin, la relique du cceur de saint Vincent fut en effet confide i un prttre
de cette Congregation, nomme Georges Bertholdi, mais que
ce pr&tre dtant d6eced depuis deux mois, il avair et6 difficile
de se la procurer, parce qu'on ne savait pas prdcisement en
quelles mains elle se trouvait. Cependant ses informations
ont pu le mettre sur les traces de la reliaue qu'on ne peut
plus appeler un ddp6t, mais un don lait a la Congregation
de la Mission de la maison de Turin, qui l'a gardie jusqu'I
ce moment, aprs I'avoir soustraite a la ruine qui la me-
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nacait et I'avoir transportee au peril de la vie de celui qui
s'en etait charge'; cependant les membres de cette communautd quoique disperses, animes de I'esprit d'unit4 et
heureux d'apprendre la restauration de la maison de SaintLazare, dans laquelle leur saint fondateur a repandu son
principal eclat qui, semblable au soleil, s'est fait sentir de
toutes parts, cedent a la maison de Paris la sainte relique
aux instances de S. Em. le cardinal Fesch,et ils y joignent
le proces-verbal qui fut fait dans cette ville par notre predecesseur le cardinal Costa, le 17 juillet 1793.
Mgr l'archeveque de Turin, apres avoir constatd lui-meme
I'identitd de la relique, la remit au general Menou pour la
remettre A S. Em. le cardinal Fesch. Le general ddlivra i
l'archeveque une decharge du precieux dep6t en cestermes:
Vingt-septieme division militaire.
Turin, i*r vent6se, an XIII; zo fevrier i8o5.
Le gdneral Menou, administrareur general, grand ofticier de
la Legion d'honneur, membre de I'Academie de Turin;
Je declare avoir requ la sainte relique du cceurdesaint Vincent
de Paul, qui m'a etd remise an nom de Mgr I'archeveque de
Turin, par M. r'abbi Cirio, chanoine de la metropole; ladite re-

lique devant etre envoyee par moi i Son Em. Mgr le cardinal
Fesch, archevEque de Lyon, grand aum6nier de France.
Le general MENOU.

Nous mettons ici en note le proces-verbal dresse en presence
de Mgr I'archeveque de Turin ':
1. On verra plus tard si M. Sicardi regardait cette relique comme
un dep6t. On sait aussi quel danger el•i tit courir a celui i qui
M. Cayla I'avait confi6e.
2. Anno Domini millesimo octingentesimo quinto, et die decima
ocrava mensis februarii, Taurini, coram Riho DD Carolo Aloysio Buruntio Del Signore, divina miseratione et apostolicae Sedis gratia,
archiepiscopo Taurinensi.
Universis sit manifestum memoratum RR. DD. archiepiscopum
Taurinensem acceptisquibus cum dccuit honoreet reverentia, humanisiimis litteris Eiii et RiLi DD. Jo.ephi,S. R. E. Prespyteri Cardinalis Fesch, archiepiscopi Lugdunensis, ac magni Gallicani Imperii
Eleemosinarii,datis Parisiis,Cal. januarii, omnem diligentiam impen-
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Ce proces-verbal ne mentionne pas la transmission avec
la relique de celui qui fut fait i Paris, par Mgr de Beaudisse sollicitudinemque collocasse, ut sacrum pignus, cor videlicet
sancti Vincentii a Paulo, fundatoris Congregationis Massionis, quod,
seditione Parisiis exardescente, illinc transportatum fuit in hanc
civitatem, reperiret, recuperaret et Parnsios remitteret, quemadmodum a laudato Eiio R~o DD. cardinali enixe petebatur.
Suppressione secuta Congregationis Missionis hujus domus Taurinensis penes quam sacrum pignus asservabatur, transiit istud ad sacerdotem ejusdem Congregationis Georgium Bertholdi, cujus obitus
a bimestri circiter secutus, pretiosi depositi reperiendi difficultatem
gignebat, ad quem enim pervuencrit ignorabatur.
Retamen detecta, oblatum fuit pretiosumpignus quod, etsi depositum a-nplius dici nequeat, sed, donum factum Congregationi Missionis domus Taurinensis quae ipsum hactenus asservavit post vindicatum a direptione translatumque cum transferentis vitae pericuto,
nihilominus tamen hujus suppressae Congregationis individui dispersi unitatis spiritum custodientes, ct de restauratione domus SanctiLazari, ubi praecipuus fundatoris splendor enituit,indeque se, eluti
solis radii, unde quaque diffudit, ex animo glatulantes, sacram reliquiam, instante Efio ac RtTo DD. cardinali Fesch, domui Parisiensi concedunt una cum processu verbali desuper confecio in hac
civitate, de mandato Efii et Rini D0). cardinalis Costa, fel. mem.
archiepiscopi Taurenensis decessoris diei 17 juli anni millesimi
septingentesimi nonagesimi tertii, recepio du Vivier per exemplar a
me subsignato confirmatum.
Inspecto itaque sacro pignore hujusmodi, perlectoque attento processu verbali praedicto, recgnitum fuit desriptionem ibi factam
ad amiussim respondere sacrae reliquiae hic praesentatae, nullamque
subesse suspicionis aut fraudis locum, immo ipsissimam esse de qua
in memorato processu verbali agitur.
Ne vero de identitate dubitari possit praedictae sacrae reliquiae,
amoto sigillo quod insuperiore parte cordis argentei pro theca inservientis, in cera rubra hispanica impressum erat, quodque, comparatione instituUa, judicaturn fuit sizillum. Ruii ac llili DD. Christophori de Beaumont, archiepiscopi Parisiensis, laudatus Rmus I0D.
archicpiscopus Taurinensis ejus loco substituit sigillum proprium
ecclcsiae suae metropolitanae referens agnum jacentem aique habentern crucem humero suo innixarn, impressum pariter in cera rubra
hispanica respondens amplioris formae sigillo hic infra in papyro
sub hostia rubra impresso, mandans sacrum pignus hujusmodi in
eodem exenterato libro, in quo Parisiis transferendum aptatum fuerat reaptari, prout reaptatum revera fuit, Parisios iterum dirigendum
per Excellentissimum D. Menou, hijus vigesima septima; divisionis militris generalem administratorem in obsequium Erai et R&i
DD. cardinali Fesch, sic innuentis.
Super quibus omnibus, ego presbyter Joseph Rosange, publicus
apostolica auctoritate notarius curiacque archiepiscopalis Taurinensis cancellarius. quipracmissis interfui, praesens verbale, mandante memorato Rmo DD. Archiepiscopo, confeci, publicavi, predic-
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mont; et ce n'est pas sans motif. Avant de refermer le
reliquaire, on fit une soustraction au coeur de saint
Vincent; un ventricule fut enlev6 eton voulait ne paslaisser de traces de la partie qu'on avait retenue i Turin.
La sainte relique, au lieu d'etre envoyee a Paris, fut
transmise conformement a des ordres secrets du cardinal
Fesch, a l'glise mdtropolitaine de Lyon, qui la posside
encore aujourd'hui.
C'est ainsi que la Congr6gationde la Mission a dt privee
d'un tresor aussi precieux, contre tout droit et contre les
procedes les plus vulgaires de i'honnetete.
Ce n'est pas, certes, que des d6marches n'aient det faites
pour rentreren possession de cebien. Maisles reclamations
de M. Brunet furent, comme il est facile de le comprendre,
inutiles a cette epoque.
La position de M. Verbert et celle de M. Hanon avant
son emprisonnement a Fenestrelles se trouvant aussi pr6caires sous l'Empireque 1'avait ete celle de M. Brunet, il
n'est pas etonnant que nous ne trouvions pas de trace de
leurs rdclamations. Cependant, aussit6t que M. Hanon,
vicaire general de la Compagnie, eut recouvr6 sa libertY, a
la chute du premier Empire, il se rendit de Bourges, ol ii
se trouvait interne, a Lyon, pour faire valoir ses droits sur
la sainte relique, et il le dit lui-mdme dans sa correspondance. Le d6ni de justice qu'il rencontra dans cette ville
l'obligea de faire venir de la chancellerie archidpiscopale
de Turin une copie authentique et de la lettre du cardinal Fesch, et du proces-verbal dresse sous les yeux de Mgr
toque sigillo hujus ecclesiae metropolitanae communivi ac consueto
meo notariatus signo firmavi, prasentibus DD. testibus infrascriptis,
subscriptis in originali:
Carolus Aloysius, Archiepiscopus. Canonicus Petrus Cirio, testis,
Th. Dominicus Chiariglione testis. Sigillat et man. subscripsit J. Rosange, Cancellarius ab originali Parisios transmisso, cum quo in fidem; etc.
Subscrip. J. ROSANGE, Cancellarius.
f Loco sigilli.
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1'archev6que Charles-Louis Buruntio del Signore, et de la
declaration du general Menou, pieces que nous possidons
et qui portent la date du 26 mai 1814.1 1 6tait egalement
important de savoir A quel titre la sainte relique avait et6
remise entre les mains de M. Sicardi par M. le Supirieur
gindral, comme un dep6t ou comme un don. M. Hanon
requt de son confrere de Rome, sous la date du 2 octobre
1814, une attestation ecrite de sa main, et ii dit 6tre prdt
a confirmer par serment; par cette attestation, M. Sicardi
prouve que, en 179o , M. Cayla lui confia la relique du
coeur de saint Vincent avec 'autorisation dela transporter
en Piemont, mais a la condition expresse de la restituer et
de la remettre au Supdrieur general, aussit6t que la Congr6gation de la Mission serait rdtablie en France. Cette
declaration est ainsi concue:
Declaratio, et si opus sir, confirmanda cum juramento.
Testor ego infra scriptus primus Assistens generalis Congregationis Missionis, ejusdemque domus Romanae in monte Citorio actualis superior, mihiabadmodum Domino Josepho-Felici
Cayla de la Garde, Superiore generali Congregationis Missionis
anno Domini 1790, in custodian traditum fuisse sancti Vincentii
a Paulo Congregationum Presbyterorum Missionis et Puellarum
Caritatis fundatoris Cor, quod in theca argentea a Ducissa de
Aiguillon optime praparata, collocatum in ecclesia Sancti-Lazari
religiose asservabatur, cum facultate idem cor mecum e Parisiis
in Paremontium redeunte asportandi, hac tamen adjecta conditione illud restituendi, ac remittendi penes Superiorem generalem Cong. Missionis, ubi eadem Congregatio in Gallia restituta fuisset. Quod quidem maximo cum animi dolore praestare
minime possum, quia fere undecim abhinc annis; opera Eminentissimi Card. Fesch, e Taurino in Galliam translatum idem Cor
in Lugdunensi cathedx ali ecclesia, ubi assevatur, collocatum
fuit.
In quorum fidem
Romae, die

2* mensis 82

's,

ann. Domini 1814.

Carolus Dom;-.,s SICARDI.
Primus Assistens Generalis, Confirmo ut suFra.
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D'apr6s ce document, on peut se convaincre :
tIS'ilest exact de dire, comme l'indique le proces-verbal
dress6 a Turin en 18o6, sous les yeux de I'archevdque de
cette ville, que le coeur de saint Vincent itait un don fait h
la maison de Turin, quand il est seulement un dipdt confid
i sa sollicitude, et que cette relique ait 6td la moindre cause
d'accident etde danger dansson transport de Paris a Turin,
pour M. Sicardi a qui elle avait etd confiee.
2" Si le chapitre metropolitain de Lyon a 1'ombre meme
d'un droit a retenir le coeur de saint Vincent, qu'il ne doit
qu'a la supercherie du cardinal archeveque et a la violence.
Car le cardinal, rappelant dans sa lettre A I'archeveque de
Turin le retablissement des Missionnaires et des Filles
de la Charite en France, puis y parlant de restitution, il
etait naturel de penser que c'etait au nom et A I'avantage de
la double famille de saintVincent qu'il reclamait son coeur.
Aussi, dans le proces-verbal, est-il dit que les missionnaires
du Piemont disperses concedaient volontiers la sainte relique a la Maison de Paris.
Mgr Lyonnet, archeveque d'Albi, ne pouvait, dans la Vie
de Son tminence le cardinal Fesch, passer sous silence
l'enlevement de cette sainte relique. II est a regretter de se
voir dans la necessit6 de dire que le passage ayant rapport
i ce fait renferme presque autant d'inexactitudes que de
lignes. Nouslisons aux pages 231 et 232 du tome I:

a L'abbd Sicardi, pretre Lazariste, avait soustrait aux
recherches impies des sbires-perquisiteurs cette pr6cieuse
relique qu'il avait cachee dans un in-folio.Cet eccldsiastique
Pavait d'abord emportde A Turin, et quand la Rdvolution
penetra dans cette citd a la suite des armees franqaises, il la
transporta dans une autre ville du Pi6mont. Le cardinal
ayant eu connaissance de ces d6tails, fit demanderce precieux
d6p6t qui revenait a tant de titres a la France. Sur l'ordre
du premier consul, le lieutenant general Menou, gouverneur du Piemont, enleva cette relique au prdtre qui laca-

-

6to -

chait. Bonaparte nepouvant la faire restituer a qui de droit,
puisque la Socidtd des Pritres de la Mission n'etait pas rtablie, la fit remettre a son oncle I'archevdque de Lyon, par
cette raison que saint Vincent de Paul avait 6tdcuri de
son diocese. *
Permettons-nous un instant de relever ces differentes
erreurs, en remettant chaque fait dans la realit6 et tel qu'il
est survenu.
i* M. Sicardi a, 'it soustraitaux recherches impies des
sbires-perquisiteu s cettepricieuserelique.Certes, il n'avait
pas eu depeine a faire cette soustraction, puisque M. Cayla
lui-mdme lui avait confid la relique en 1790.
20 Cet ecclisiastique ravait emportee t Turin. Nous
avons vu que, renfermee dans un paquet de linge appartenant aux sceurs, la relique fut remise, sans le declarer,
comme un colis ordinaire, et confide au rouiage.
3' Le cardinalfit demanderce precieux dip';t,qui appartenait d tant de titres d la France. Mais, si la Congregation
de la Mission n'avait pas etd retablie, quels titres pouvait
invoquer la France pour 1enlever A des membres de la
Congregation de la Mission qui la posstdaient dans le -Pi6mont; tout au plus le cardinal Fesch jurait il pu la revendiquer pour les Filles de la Chari jieranfaises,et non pour
la France.
4" Sur rordredu premier consul. La relique ne fut pas
riclamwe par Bonaparte, premier consul, mais par le cardinal Fesch, leI" janvier i8o5. De plus, A cette dpoque,
il n'y avait pas de premier consul, la France avait un empereur;enfin, oh est cet orJre de Bonaparte?
50 Bonaparte,nepouvant lafairerestituer i qui de droit,
puisque la Sociedt des Pretres de la Mission n'etait pas rdtablie. II etait au contraire tres aise de la faire restituer a
qui de droit, puisque la Congregation de la Mission avait eti
rdtablie par un decret du 7 prairial an XII, 27 mai 1804,

et qu'elle itait reprdsentde en France par M. Brunet, re-
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connu Vicaire gindral de la Congregation par le cardinal
Fesch et le gouvernement imperial.
6* Puisquela Societe des Pritresde la Mission n'etaitpas
rdtablie, Bonaparte la fit remettre d son oncle, l'archevdque de Lyon. Le non-ritablissement de la Congregation
6tant le seul titre colore que pft avoir Bonaparte pour
faire remettre la relique & son oncle, ou, pour parler plus
exactement: que pot avoir loncle pour retenir la relique et
la faire remettre au chapitre de Lyon, il nous faut done
conclure que, la Congregation de la Mission etant retablie
en France i cette epoque, la detention que faisait le cardinal de la relique etait un rapt manifeste et ne transferait au
chapitre de Lyon aucun droit a la detention du coeur de
saint Vincent en le lui remettant. Certes, le ben~iice de
posseder le coeur de saint Vincent ne peut compenser pour
le chapitre de Lyon la tache d'etre detenteur du bien d'autrui. La Congregation de la Mission est done en droit de
reclamer en temps opportun cette precieuse relique. a Esperons, dirons-nous avec l'auteur d'une Vie de saint Vincent de Paul, qu'enfin on comprendra que la place du
coeur de saint Vincent de Paul, apres sa mort, comme pendant sa vie, est au milieu de ses enfants. n
a Pour dedommager les pieuses Filles 'de la Charitd,
nous apprend un opuscule intitul6 : la Verite sur le cardinal Fesch, par un ancien vicaire general de Lyon, car
elles aussi pouvaient pretendre au coeur de leur saint fondateur, on leur fit remettre le volume ot avait die enferm6
le reliquaire, toutefois avec la pricaution d'un authemique
en bonne forme, signe par les trois vicaires generaux. v
a Ceci, soit dit entre nous, ajoute le biographe de saint
Vincent de Paul que nous citons, ressemblerait un peu a la
fable de Perrin Dandin, qui gruge l'huitre et donne 1'ecaille
aux plaideurs.
e Voudrions-nous donc, continue l'ancien vicaire general de Lyon, contester par la A notre 6glise primatiale le
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trdsor qu'elle possede dans le coeur de saint Vincent de
Paul? A Dieu ne plaise; mais notre pensde serait plut6t que
le cardinal aurait acquis cet:e pricieuse relique par une
autre voie moins violente et plus loyale.Eh I comment, en
eft(t, pouvez-vous juger I'auguste prelat capable d'un double abus de pouvoir et de confiance ? N'en deplaise &
M. l'ancien vicaire geniral de Lyon, S. Em. le cardinal
Fesch n'a pas employed d'autre voie a, et etait a capable
d'un double abus de pouvoir et de confiance. > Mais comme
preuve et comme complement, poursuivons la citation de
l'ecrit la Veriti sur le cardinalFesch. a Ii faut bien apprendre A tout le monde que le cardinal Fesch essaya des
mimes moyens pour se procurer le cour de saint Francois de Sales. Ce coeur, les religieuses de la Visitation de
Venise, oii il 6tait precieuseLyon l'avaient transportid
ment conserve. Or, son Eminence, d'apres Mgr Lyonnet,
ne voyant pas d'autre moyen de l'obtenir que la force,
s'adressa au prince Eugene, vice-roi d'ltalie, pour le faire
saisir. Mais celui-ci n'osa toucher a ce pr6cieux dep6t,
craignant de contrister la communaut6 qui, loin de ses
foyers, possedait un tr6sor qui la consolait dans l'exil. a
Aprbs cette derniere citation, apres les faits et les textes retraces plus haut, facile a nous de tirer la conclusion.
Depuis, 'on a eu le bonheur de possdder dans notre maison-mere, A Paris, une parcelle du coeur de saint Vincent,
d6tachde de la relique qui est a Lyon et qui avait etd envoyie A Smyrne, il y a quelques annies. Elle a •i6 offerte a
M. le Supirieur general et toute la communaut6 a pu la vndrer au salut donn6 pour l'anniversaire de la fondation
de notre Compagnie,le 25 janvier. C'tait en i869 .Ce sera
toujours une consolation pour la famille, en attendant que
le Seigneur permette que le coeur d'un pare soit rendu a
ses enfants.

4

Pour completer tons les tristes details qu'il nous a fallu
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retracer dans les paragraphes precidents, retournons un
instant au centre de la communaut6, 4 la maison de SaintLazare. C'est pour la voir, helas! refermer pour jamais et
enlever a ses legitimes possesseurs.
Nous avons vu que le pillage a Saint-Lazare avait commence le 13 juillet 1789. Ce meme jour, M. Julienne, directeur des retraites, homme eminent en doctrine et en
pi&d, quitta la maison a huit heures du matin, les brigands
I'aiderent meme a mettre dans une malle ses effets les plus
precieux et a la transporter jusqu'a l'escalier. +Maisi peine
sorti de sa chambre, ce qu'il avait laissd de meubles fut
bris6, fracassd et mis en pieces par d'autres brigands.
Le lendemain, 14 juillet, a quatre heures du matin, une
trentaine de jeunes missionnaires conduits par des pretres
et secondes par des freres, rentrerent dans la maison et
s'occuplrent a recueillir quelques restes des meubles echappis a la destruction et au pillage, au milieu de tous les debris amoncelds dans la rue et dans les cours. On eut alors
le bonheur de retrouver les meubles de la chambre de saint
Vincent qui, comme les autres, avaient 6ti jetes par la fendtre et dont les brigands ignoraient le prix. On a pu avoir
ainsi, au temoignage de M. Dubois, missionnaire, cur6 de
Sainte-Marguerite, deux chaises de 'paille, une paillasse,
une couchette, sa soutane, son manteau d'hiver, son chapeau, sop bonnet carri, une partie de son linge et son br6viaire. Tels sont A peu pres tous les details bien tristes,
hilas I que nous offre cette terrible Revolution. Mais le
doigt de Dieu est toujours IA, et, comme dit 1'Nvdque de
Meaux, leSeigneur redresse quand il lui plait le sens 6gari,
et celui qui insultait l'aveuglement des autres tombe luimime dans des tenebres plus epaisses. En effet, apres toutes
les 6preuves dont nous avons parl6, apres toutes les pertes,
les privations qu'a du dprouver la famille religieuse de
saint Vincent de Paul, nous la verrons avec I'aide de Dieu
et la protection de son saint fondateur reparaitre apres
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Forage, se relever de ses ruines pen A peu, comme toutes

les choses conduites par la Providence et reprendre ses oeuvres.
(A suivre.)

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
295. Le Journal d'Andre Ly, pr&tre chinois (1746-1763) publi dans
son texte latin par M. Adrien Launay, des Missions etrangeres (Paris,
Alphonse Picard, 1906. fort volume in-4 de xxiv-7o5 pages), est dune
grande importance pour l'histoire des missions de Chine et notamment de l'evang6lisation du Fo-Kien et du bu-Tchuen L'importante
introduction mise a ce Journal par M. Ad. Launay le fait remarquer:
it n'est pas banal de voir un journal de 700 pages d'impression ecrit
en langue latine facile, correcte, par un pretre chinois : on y verra ce
dont en Chine un pretre indigene est capable.
La Congregation de la Mission est souvent mentionn6e dans cet
ourrage. Notamment, on y trouvera une biographic impuctante et
qui nous etait inconnue jusqu'ici de Mgr Mullener, lazariste, vicaire
apostolique du Su-Tchuen. Cette biographie va de la page 426 a la
page 436. Ce travail ecrit d abord, partie en latin, partic en chinois,
par M. Paul Sou pour M. Pedrini. lazariste, a 4td complete et mis
entiirement en latin par M. Andre Ly. En voici le titre : Summa
vitae cursus et mortis Ill. ac R. D. J'"ANIS MuUL.Iza quondam epis-

copi Myriophitaniet Vicarii Apostolici provinciaeSse-Tchuen in imperio Sinarumi, duobus a testibus ocAlatis presbyteris sinensibus Sou
Paulo et Ly A ndrea exarata.

2,96. Story of the La Salle mission, by Rev. A. SHAW,
C. M. Chicago, A. Donohue, 1907. In-8 de 134 pages.
M. Shaw. le trs estime supiricur actuel de la maison des Lazaristes i La Salle, cedant aux instances qui lui en ont etd faites,
publie Phistoire de la mission de La .-alle dans I'lllinois (Etats-Unis
d'Amdrique), depuis I'annee i838, date de l'arrivee des premiers missionnaires jusqu'i 1857, date du depart de M. J. O'Reilly, missionnaire lazariste. M. Shaw a eti un temoin des progres de t'oeuvre et
des souvenirs interessants et utiles seraient perdus s'il ne les avait
racontes dans Ies pages que nou' annonqons avec plaisir. II a ete aussi
un ouvrier de cette belle entreprise: son utmoignage sera d'une autoriti particuliere sur les r6cits que nous attendons encore de lui.
Des gravures nous procurent Il plaisir de voir I'image des principaux personnages nomm6s dans ce recit; on y constate la transformation (et combien consolante!) des constructions qui ont abrite,
depuis le debut i La Salle, les oeuvres des prEtres de la Mission et
celles des Filles de la Chante.
Ce n'est la qu'une premiere partie du recit historique annonc :
elle est tres importante. La seconde partie est vivement desire.
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297. Sur la maison des Bons-Fnfants ou seminaire Saint-Firmin,
qu'habitaient les pretres de !a Mission jusqu'h la Revolution, nous
trouvons quelques interessants renseignements dans un discours de
M. I'abbe Schoener. Ce disc urs a d6t prononce a la distribution des
prix du petit seminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnetle 25 juillet 9go6. (Paris, Mers:h, imprimeur). On sait que Saint-N icolas-duChardonnet est voisin de I'ancienne maison des Bons-Enfants.

r-I

L'ANCIEN SEMINAIRE SAINT-FIRMIN (LES BONS-ENFANTS),
PARTIE SUBSISrANT ENCORE (1907), RUE DES

ACOLES,

A PARIS
2.

L'auteur dit do a bitiment neuf a de Saint-Firmin, comme on I'appelait, qu'il existe encore : les pretres de Saint-Nicolas-Ju-Chardonnet ayant ete A la Revolution (ao6t 1792) emmenes prisonniers i
Saint-Firmin a logent au troisi6me etage dans le batiment neuf(il
existe encore) et M. Andrieux (le superieur) occupe le numiro8 donnant sur la cour s. (P. 12.)
Suit la description des tragiques dvenements et du massacre qui,
coinme & i'Abbaye et aux Carmes, ont ensanglanti Saint-Firmin.
L'auteur ajoute : e Si vous passez le long de la rue des Ecoles,
dep6t du mobilier de lIitat, et si la porte est entr'ouverte, jetcz un
regard curieux et emu sur cette cour maintenant reduite; de ces
fen&dres qui la dominent furent precipitis des pretres miritants. a
Ce discours est une esquisse historique tres habitcment et tr&s
heureusement tracee. L'auteur, nous avons lieu de le penser, prepare
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une etude plus developp6e sur les &v4nernents qu'il n'a pu qu'indiquerici. Nous saluerons I'apparition de son livre avec une vive satisfaction.

298. Exposition et DPeonstration de la doctrine catholique, par J.-B. LAGARDE, C. M. Paris, Lethielleux, s. d.
Nouvelle edition. In- 2.
Nous avons mentionne precedemment cet ouvrage avec 4loge. (Voir
A nnal., t.6 i,p. 548). La presente edition, marquee comme la troisieme,
est, en rialit4, la quatrieme. 11 y a lieu d'y signaler deux additions
sur des points tris importants, l'une, a la page 117, intitul6e Maniere
simple de montrer les bases inebranlablesde lafoi; I'autre, i la page itI,
qui traite des refics generates de la morale, des actes humains, de
la conscience, etc.
299. L'etude historique publiee par M. I'abbE Dehaut sous ce titre:
le GrandSeminaire de Cambrai;un siecle d'histoire, 1807- i£o6 (Cambrai, Masson, 1907. In-in), est de nature a nous interesser particulibrement : la Congregation de la Mission ayant ite pendant quarantesix ans chargde de la direction de cet etablissement.
Six superieurs ont dirigE successivement le snminaire pendant la
pdriode qu'embrasse l'ouvrage, et les ev6nements sont classes par
supiriorats. Les derniers superieurs vivent : il n'y avait qu'a constater les faits accomplis sous leur administration. De ceux qui oat disparu on peut parler avcc la liberte que reclame 1'histoire.
De ceux-ci un seui nom resume Ie passage des pretres de la Mission
au grand seminaire de Cambrai, celui de M. Sudre, qui gouverna la
maison de 1857 A 1898. C'est done le chapitre tv consacr6 au superiorat de M. SuJre qui nous interessait specialement.
L'auteur constate d'abord d'une maniere generale que, durant cette
periode, des pretres numbreux, et qui, dans le diocese, ont fait honneur a la vie sacerdotale, sont sortis du sdminaire : leur formation y
avait done ete sacerdotale elle-mEme.
L'historien souligne inivitablement en passant ces points particuliers: Ic mode de gouvernement de M. Sudre, la direction et Ie progras des dtudes pendant les quarante annees de son superiorat, enfin,
le concours qu'il a regu de ses collaborateurs. La physionomie
morale de M. Sudre avait, comme sa physionomie physique (p. 23t),
ses traits accentuds, I'historien n'a pas eu de peine a les saisir.
Sur le premier point, Ie caractere du gouvernement de M. Sudre,
l'auteur dit que M. Sujre 6tait surtout un homme d'autorite. Sa
main fit regner une discipline exacte, pai fois austdt e: c'etait dans son
temperament. Son biographe le peint (p. 238) en le citant lui-meme
Sur la seconde question, celle du progres des itudes quant A leur
objet et quant a leur m6thode, pendant la longue periode de quarante ann6es, le biographe exprime quelque regret. 11 faut avouer
que M. Sudre lui-meme se faisait presque gloire de sa tixite. Le
cercle des etuJes ne s'etendit pas, lui non plus (p. 251). Quant au
concours que M. Sudre obtint de ses collaborateurs, I'auteur qui,
sous le superiorat precedent de M. Leleu, prdtre du diocese, avait donne
A un paragraphe ce titre : a la ptriode des longs professorats a, laisse
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voir son regret qu'il n'en ait pas 4te ainsi sous M. Sudre. Un soul
directeur demeura longtemps pour collaborer avec lui, soit comme
profcsseur, soit cornme econome: ce futM. Antier, que l'auteur mentionne (p. 241 et 258).
Dans cette histoire du grand seminaire de Cambrai, pour ce qui
concerne la periode ob )'etablissement fut dirige par M. Sudre, une
ecrit peut-etre un peu autrement : ou bien sans
autre plume et
souci d'indulgcnce, et cela a etc fait - nous ne I'ignorons pas -; on
bien avec plus d'indulgence en se servant, par excenple, des paroles
prononc6es en presence de M. Sudre lorsqu'on cel6brait ses vingtcinquiemes anniversaires ou des ceremonics analogues. Ici, 'auteur
a ecrit en bistorien : il a su s'abstenir de l'un et de lautre de ces
deux procedds. Historiquement, le tableau qu'il a trace est exact.
Au debut du livre, un coup d'cil historique sur les origines du
seminaire et sur les divers essais de formation du clerg6 du diocese
de Cambrai avant le dix-neuvieme sidcle, fournirait vraisemblablement des indications curieqses; vu surtout que dans la rigion se
trouve Douai, qui, pendant longtemps, fut un centre de vie scientifique
et religieuse lequel a dui exercer son rayonnement et etre utilise pour
la formation du clerge environnant. Ce serait, semble-t-il, matidre ,l
une introduction interessante. Peut-tre I'auteur se riserve-t-il d'en
faire l'objet d'une etude A part : nous en formons le souhait.

3oo. I. Geschiedenis van Sint Vincentius a Paulo, door
Z. E. H. MAYNARD; vry overgezet door Hendrik Rembry,

priester van het bisdom; Brugge, 189 . - Gent, S'Joseph's
huis; Bockdrukkery Van der Schelden. Onderstraat, 24.
[Histoire de saint Vincent de Paul, par MAYNARD, librement traduite (en flamand) par Henii Rembry, pr6tre du
diocese de Bruges. - Gand, maison Saint-Joseph. Imprimerie Vanderschelder, rue Basse, 24].
II. Deugden en Geestelyke leering van Sint Vincentius
a Paulo, door Z. E. H. MAYNARD; vry overgezet door Hendrick Remby, priester van bet bisdom. Brugge. Ibid, 1891.
[Vertus et Doctrine spirituelle desaint Vincent de Paul,
par MAYNARD; librement traduit (en flamand) par H. Rembry, pretre du diocese de Bruges. - Gand, 1891.]
Dans les dioceses de Gand et de Bruges, plusieurs communautis
vouces aux couvres charitables se sont placces sous Ie vocable et sous
la protection de saint Vincent Je Paul ; c'est une chose avantageuse
pour liles qu'un pretre zel6 ait fait passer en langue flarnande, qui
est la langu: gendralement parl6e dans ces dioceses, les excellents
a saint Vincent de Paul.
ecrits consacr6s en frangais par M. MAYNARn
A. MILOn.
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LISTE DES ETABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITE
XIV. -

souS X. J.-b. iTIBNXE

(suite).

1866. Orihuela (Espagne, Valence), H6pital.
Ozieri (Italie), H6pital.
Paris, Passy, N.-D. de l'Annonciation, 68, r.Ranelagh, M. C.
Perpignan (Pyrendes-Or.), M. C., E. L.
Portici tItalie), Asile.
Radfeld, Poste: Rattemberg (Tyrol), lcole.
Ragendorf par Pressburg (Hongrie), M. C., Ec.
Rajka-Ragendorf (Hongric), Ec.
Rattenberg (Autriche, Tyrol), H.
Revello (Italie), H6p., Asile.
Richmond (Etats-Unis, Virginia), Ecole ext.
Rome (Italie), Ecole; San-Nicola de Tolentino.
Rome ((talie),Ecoles Saint-Clement on les Zocolette.
Saint-Amand les Eaux (Nord), M. C.
Saint-Jean de Bournay (Isere), M. C.
Saint-Michel (Aisne), Fabrique.
Saint-Servais-les-Namur (Belgique), Institut ophtalmique.
Syracuse (Italie, Sicile), H6p., Orph.
Teramo (Italie), H6pital.
1867. Acireale (Italie), fcole Ste-Rosalie.
Avellino (Italie), Orph. Ste-Marie.
Aversa (Italie), Asile St-Antoine.
Azcoitia (Esp., Guipuzcoaj, Bienfaisance.
Ballainvillers (Seine-et-Oise), M. C., E. L.
Barbastro (Espagne, Huesca), Casa de Amparo.
Barcelone (Espagne, Catalogae), M. C. Ste-Famille.
Bas-en-Basset (Haute-Loire), H. C.
Biskupice (Pologne-Pruss.), Classes.
Bramberg (Autriche), Ec.
Carrolton (Etats-Unis). Orphelines.
Carthagene (Espagne, Catalogne), Asilo de la Purissima
Concepcion.
Castelfidardo (Italie), H6pital.
Chicago (Etats-Unis), Ecole St-Columba.

-
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Coatbridge (Ecosse), M. C.
Colima (Mexique), H6p. St-J.-de-Dieu.
Colima (Mexique), Hospice.
Concepcion (Chili), H6pital.
Cork (Irlande), Infirmerie.
Cracovie (Autriche, Galicie), Asile St-Joseph, rue Krowdxerska, 38.
Diamantina (Brisil), College.
Espluga de Francoli (Esp., Catalogne), Ecole.
Freshtield, pres Liverpool (Ang.), Ecole Ste-Anne.
Foligno (Italie), Eoles de la Providence.
lie du Boa Jesus (Bresil), Inval. mil.
Keokuk (Etat-Unis, Iowa), Classes ext.
Liege (Belgique), M. C. Place St-Jean
Liverpool (Angleterre), Ecoles.
Longrano (Italic), Hop. Asile.
Lowell (Et.-U., Mass.), H6p. St-Jean.
Matanzas (Cuba), Coll. St-Vincent de Paul.
Mittersill (Autriche, Pinzgau). E. Ouv.
Monbran (Lot-et-Garonne), M. C., E. L.
Mondovi-Carassonne (Italie), H6p.
Monferran-Saves (Gers), M. C.
Monsac (Dordogne), M. C.
Natchez (Etats-Unis, Mississipi), Classe ext.
Oria (Italie), Asile.
Paris; Petit-Montrouge, rue de la Tombe-Issoire, 78,
M. C., E.
Petaluma (Etats-Unis), Classe ext.
Pontonx-sur-Adour (Landes), M. C., E.
Porto-Rico, College St-ldefonse, E.
Petropolis (Bresil), Infirmerie.
Rome (Italie), Ecotes Aldobrandini; rue Santa-Agata
Saint-Denys (Seine), Orph. garcons.
Saint-Martory (Haute-Garonne), M. C.
Saint-Paul (lie de la Rdunion), H6pital.
Schwetz (Pologne Russe), M. C.
Sin-le-Noble (Nord), M. C. E. L.
Soreze (Tarn), Hospice, E.
Talca (Chili), H6pital.
Teruel (Esp., Aragon), H6p. de 1'Assomption.
Vendhuile (Aisne), M. C. E.
Venise (Italic), Hop. maritime.
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Versailles tSeine-et-Oise). H6 p. milit.
Zduny (Pologne Russe) M. C.
1868. Aidin (Turquie), M. C.
Aisy-sur-Armanion (Yonne), M. C.
Amozoc (Mexique), M. C.
Biskra (Algerie), M. C.
Boeschepe (Nord), H. C.
Bois Sainte-Marie (Sadne-et-Loire), H. C.
Bourget (Le) (Seine), M. C.
Budapest (Hongric), Christinstadt Gellertgasse, 49, Ecole.
Carmagnola (Italie), H6pital.
Castelnau (Gers), M. C.
Charly (Aisne), H. C.
Chateaufort (Seine-et-Oise), M. C. E.
Cologne (Prusse rhenane), M. C. Saint-Severin.
Djidjelly (Algerie), Constantine). M. C.
Foret (La) (Cantal), colonie agricole.
Forlimpopoli (Italie), H6pital, Ec.
Gceulzin (Nord), M. C., E.
Grandenz (Pologne pruss.', M. C.
Grenade (Espagne, Andalousie), College de filles nobles.
Groslay (Seine-et-Oise), M. C.
Gyongyos (Hongrie), Ecole.
Hardt (Prusse), M. C.
Haut-Pons (Pas-de-Calais), M. C.
Impruneta (Italie), Asile
Jiquilpan (Mexique), M. C.
Londres (Angleterrr), Creche.
Manille (Philippines), Le Concordia, College de l'Imm.
Concept.
Merida (Mexique), Collge St-Vincent.
Murguia (Espagne, Alava), Ecole.
Namur (Belgique), M. C.
Nemours (Seine-er-Marne), Orphel.. E.
Nueva Caceres (Philippines), Colege Ste-Isabelle, E.
Pau (Basses-Pyrinees), Orphel. agricole, E. L.
Polisy (Aube), M. C.
Puebla (Mexique), Orphelinat.
Quezaltenango (Guatemala), H6pital.
Quevilly-le-Petit (Seine-Inferieure), Hospice.
Rio de Janeiro (Bresil), Hospice militaire.

-
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San Luis Potosi (Mexique), H. C., M.
San Luis Potosi (Mexique), M. C.
Salisbury (Angleterre), M. C.
Santiago (Chili), Orphel.. M. C.
Sentinelle (La) (Nord), M. C., E. L.
Tchou-San (Chine, TchI-Kiang), Orphelinat.
Varsovie (Pologne russe), H6p. N.
Vienne (Autriche), Wahring, Antonigasse, Ec.
Vigo (Espagne, Galice), H6pitaL
1869. Acireale (Italic), Institut du Sacre-Coeur.
Alcamo (Italie), M. C.
Amiens (Somme), Paroisse St-Honord, M. C.
Anc6ne (Italie, Marche), Enfants-Trouves.
Antigua (Guatimala), H6pital.
Atri (Italie), M. C.
Azpeitia (Esp., Guipuzcoa), Bienfaisance.
Budapest (Hongrie), Creche.
Budapest, Grosse Kirchengasse, 3, Ecole Josephstadt.
Buenos-Ayres (Rep. Argentine), Vieillards.
Caltagirone (Italie), Orphl, St.-Louis.
Caltagirone (Italie), H6p. St-Frangois.
Caraglio (Iralie), Asile.
Chgteau-l'Eveque (Dordogne), M. C., E.
Chicago lltats-Unis. Illinois), H6pital St-Joseph.
Constantine (Algerie), Creche.
Constantinople (Turquie), H6p. allemand.
Croisic (Le) (Loire-Inferieure), M. C., E.
Cuenca (Espagne, Nouvelle-Castille), H6p. St-Jacques.
Cuernava (Mexique), H. C.
Detroit (Etats-Unis, Michigan), Enf.-Trouvds.
Dorignies (Nord), M. C., E. L.
Elgoibar (Espagne,Guipuzcoa), Bienfaisance.
Ensival (Belgique), Hospice Ste-Elisabeth.
Esquerchin (Nord), M. C., E. L.
Falces (Esp., Navarre), H6pital.
Fortaleza (Bresil, Ceara), H6pital.
Fourquette (La) (Haute-Garonne), M. C., E. L.
Gamaches (Eure), M. C., E. L.
Girgenti (Italic), H6pital.
Giulianova (Italie), Asile.
Gyongyos (Hongrie), Ecole.

-
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Hang-Tcheou (Chine, Tche-Kiang), M C.
Hoeningen (Prusse rhenanc), M. C.
Hoffray on Xboffray (Prusse rhenane), M. C.
Ivry (Seine), Hosp. Inc.
Jefierson (Etats-Unis), Ecole externe.
Lecce (Italie), Pharmacie.
Lima (Perou), Hosp. inc.
Lourcy-Bourg (Nie.re), M. C.
Madrid (Espagne); Canillas, Colegio de San Jose.
Mahon (Baleares), Hosp.
Matamoros (Mexique), Providence.
Mericourt (Pas-de-Calais), M. C., E. L.
Molfetta (Italie), H6pital.
Montaudran (Haute-Garonne), M. C., E. L.
Montenero (Italie), Ecolc.
Montolieu (Aude), Retraites.
Moulins (Allier), Ste-Philomene, Orph.
Naples (Italie), Pharmacie, Monte di Miser.
Noto (Italic), H6p. St-Joseph.
Ostuni (Italie), Orphel. Pinto.
Pithiviers (Loiret), Pension St-Joseph.
Puebla (Mexique), College St-Vincent.
Rome (Italie), H6p. d'enf., Bambino Gesu, i S. Onofrio.
Rome (Italie), M. C. Sainte-Agnes.
Rouet (Le) (Bouches-du-Rh6ne), M. C., E.
Saint-Joseph (Etats-Unis, Missouri), Ecole externe.
Saint-Julien-du-Sault (Yonne), Hospice.
Saint-Maurice (Seine), M. C., E. L.
Saint-Puy (Gers), H., E. L.
Saint-Waast lt haut (Nord), M. C., E. L.
Salerne (Italie), Hospice, Asile.
San Severino (Italie), Hopital.
San Andres (Mexique), H6pital.
Santa Agata dei Goti (Italie), Ecoles.
Santeramo in Colle (Italie). Hop., Asile.
Teano (Italie), Asile.
Tilloloy (Somme), Hospice, E. L.
Torre Annunziata (Italie), Orphel. de l'Addolorata.
Valladolid (Esp., Vieille-Castille), Bienfaisance.
Valmadrera (Italie), Filature.
Varsovie (Pologne russe), H6pital N.-D.
Versailles (Seine-et-Oise), Asile.

-
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Vho (Italie), Ecole.
Vietri (Italie), Orphelinat.
Vina del Mar Chili), Hospice.
Wargnies-le-Grand (Nord), M. C., E.
1870. Anc6ne (Italie), H6p. civil.
Acquapendente (Italie), H6pital.
Acqui (Italie), Ouvroir.
Besztercebanya (Heves, Hongrie), Ec.
Budapest, K.; Kneczitzgasse, 14 (Hongrie), H6p.
Boves (Italie), Asile.
Caltagirone (Italic), Invalides.
Ceva (Italie), Asile.
Chambdry (Savoie), Orph.
Condd-Smendou (Algerie), M. C.
Constantinople (Turquie), Orph. St-Joseph.
Cueva de Vera (Espagne, Almeria), H6p. de San Josd.
Cullera (Esp., Valence), H6pital.
Dearborn (Etats-Unis, Michigan); St.-Joseph, retraite.
Detroit (Etats-Unis, Michigan), Alienes.
Florence (Italie), M. C., St-Ambr.
Florence (Italie), M. C., Ste-Cather.
Francazal (Somme), Orphelinat.
Frauenthal (Prusse rhenane), Hospice.
Guanajuato (Mexique), Orph. garCons.
Guayaquil (Eqnateur), H. C. St-Jean-de-Dieu.
Issoudun (Indre), H. C.
Jalapa (Mexique), College St-Louis.
Ketelhy (Somagy, Hongrie), M. C., H6p.
Leopol (Autriche, Galicie), H6pitai general.
Lidge, Fragnee (Belgique), M. C.
Lille, Esquermes (Nord), Creche.
Lille, Esquermes (Nordi, M. C.
Londres, Hammersmith (Angleterre), Orphelins.
Loos (Nord), M. C., E. L.
Monteponi (Ilalie), H6pital.
Montevideo (Uruguay), Vieillards.
Neuilly (Seine), H6 p. Hahnemann, r. de Chezy, 45.
Neusohl (Hongrie), Ecole.
Norf (Prusse rhenane), Ecoles.
Onteniente (Esp., Valence), H6pital.
Pecq (Le) (Seine-et-Oise), Orphelinat.

-
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Plaisance (Italie), Ouvroir.
Port Maurice (Italie), H6pital.
Quito (Equateur), M. C.
Quito (Equateur), H. C. St-Jean-de-Dieu.
Saint-Jans-Cappel (Nord). M. C., E. L.
Saint-Valery-en-Caux (Seine-Inferieure), M. C., E.
San Fernando (Esp., Valence), H6p. militaire.
San Salvador (Salvador), H6pital.
Sinigagiia (Italie), Hospice Pie-IX.
Vera Cruz (Mexique), Hospice.
Yrapuato ou Irapuato (Mexique), H6pital.
Zacatecas (Mexique), College.
Zouk Mikael (Syrie), M. C.
1871. Alexandrie (Eypte), Orph. garcons.
Alghero (Italie), H6pital, E.
Anc6ne (Italie), Mendicite.
Arequipa (Perou), Hosp. Enf.-Trouvis.
Arequipa (Perou), H6p. civil et militaire.
Assise (Italie), Orphelinat.
Biskupitz (Haute-Silesie), pres Borsigwerk, Hospice.
Budapest, Gyermek menhely (Hongrie), Franzstadt KI
Haupstr., xo, Asile.
Boston-Spa (Angleterre), Sourds-Muets.
Bromberg (Pologne prussienne), M. C.
Chitillon-sous-Bagneux (Seine), M. C., E.
Charmes (Seine-et-Marne), Ecoles.
Chicago (Illinois, Etats-Unis), Ecoles ext.
Chillan (Chili), H. C.
Cologne-Nippes (Prusse), Maison centr., H6p.
Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise), H6pital, E. L.
Costigliole d'Asti (Italie), Ricovero, Asile.
Cremone (Ita'ie), Orphelins.
Deutz, pres Cologne (Prusse), Orph. garcons.
Falkemberg (Haute-Silesie, Prusse), H6p.
Francavilla-Fontana (Italie), H6p.
Frethun (Pas-de-Calais), Hospice.
Giulianova (Italie), M. C. St-Roch.
Grugliasco (Ilalie), M. C. St-Joseph.
Inowroclaw (Pologne), Hopital.
Jeltsch (Pologne), M. C.
Le Magny (Sa6ne-et-Loire), M. C., E. L.

-
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Lima (Perou), Orph. filles.
Liverpool (Angleterre), Aveugles.
Neuilly (Seine), Incurables.
Nice (Alpes-Maritimes), M. C.
Ning-Po (Chine, Tch&-Kiang), H6pital.
Orduna (Esp., Biscaye), Bienfaisance.
Potenza Picena (Italie), H6pital.
Reims (Marne), M. C. St-Remy.
Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrenies), Hospice.
San Miguel (Amerique), M. C.
Santarcangelo (Italie), H6pital.
Sarragosse (Esp., Aragon)h Maison de Amparo.
Savone (Italie), Asile.
Spinazzola (Italie), M. C.
Turin (Italie), Enf.-Trouvds.
Varsovie (Pologne), (Euvre des petits garcons.
Zapollan (Mexique), M. C.
Zell am See (Pinzgau, Autriche), Ec.
t872. Agreda (Espagne), H6pital.
Anzin (Nord), M. C.. E. L.
Amatitlan (Guatemala), H6pital.
Aragona (Italie, Sicile), Orphelinat.
Baudin, par Sellieres (Jura), M. C.
Bari (Italie), M..C., Institut Imm.-Conception.
Bellegarde, hameau de Musinens (Ain), M. C.
Benevento (Italie), Orph. de 1'Annonciat.
Bois-du-Verne (Sa6ne-et-Loire). M. C., E. L.
Bois-Guillaume (Seine-Inferieure), M. C.
Byslawek (Prusse), Succursale de l'h6p. de Culm.
Cadix (Esp., Andalousie), Ec. catholique.
Camazes (Les) (Tarn), M. C. E.
Caravaggio (Italic), H6pital.
Cava dei Tirreni (Italic), M. C.
Cobreces (Esp., Santander), College St-Joseph.
Constantinople (Turquie), H6pital des Artisans.
Cordoba (Esp., Andalousie), H6p. chroniq.
Costa Rica (Amdrique centrale), Voy. San Josd ci-dessous.
Cuenca (Equateur). H6pital.
Doyet (Allier), M. C., E. L.
Evansville (Indiana, Etats-Unis), H6pital.
Ferentino (Italie), Hopital.

-
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Fresnes-les-Rungis, par Antony (Seine), M. C., E.
Graz (Autriche), Orph. garCons, Neubaugasse.
Guayaquil (Equateur), H. C. milit. St-Jean-de-Dieu.
Hersin (Pas-de-Calais), M. C., E. L.
Jouet-sur-l'Aubois (Cher), M. C.
Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne), Ouvroir.
Kerhars (Morbihan), Colonie, gargons.

La Seyne (Var), M. C., E. L.
Lavaveix-les-Mines (Creuse), M. C.
La-Villa.-N.-D.-Guadelupe, (Mexique), M. C.
Lisbonne (Portugal), H6pital St-Louis.
Livourne (Italie), M. C.
Luino (Lac Majeur, Italic), H6pital.
Lujan (Ripublique Argentinc), M. C.
Madrid (Espagne), Asile du prince de Lavanderas.
Madrid (Espagne). H6p. ophtalmique.
Maria Zell (Autriche), H. G.
Marseille (Bouches-du-Rh6ne), Fourneau.
Marseille (Bouches-du-Rh6ne), M. C., E. L. de 1'Ange
gardien.
Matanzas (Ile de Cuba), Bienfaisance, M. C.
Mexico (Mexique), M. C. St-Joseph.
Mirabella-Eclano (Italic), M. C.
Mondonedo (Espagne, Santander), H6p.
Montplaisir (Basses-Pyrenees), M. C.
Morelia (Mexique), M. C.
Novi (Italie), Filature.
Pleschen (Pologne prussienne), M. C.
Puerto de Santa Maria (Espagne, Cadix), Orph.
Ragusa inferiore (Italic, Sicile), Orph. Ste-Thierse.
Reading (Etats-Unis, Pa.), Orphelines.
Rouen (Seine-Infdrieure), M. C.
Saintes (Charente-lnferieure), M. C.
Salerne (Italie), Hospice.
Salindres (Gard), M. C.
San Fernando (Chili), H6pital.
San Jose de Costa Rica (Costa Rica), H6pital.
Santiago (Chili), M. C. Sainte-Famille.
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6 novembre 1787. Paris.

La notice qu'on va lire sur M. Jacquier est extraite d'une cirr
culaire de M. Pertuisot, vicaire gendral, en date du i" janvier 1788:

M. Antoine Jacquier 6tait n6 A Saint-Hdan, en Forez,
diocese de Lyon, le i' novembre 1706. Apres avoir achev6
ses premieres etudes au college des Jdsuites de Lyon, oh
it avait constamment remport6 les premiers prix, ii fut sur
le point d'entrer dans cette Socidtd; mais des raisons particulieres, et une retraite qu'il fit dans notre maison de
Lyon, le porterent A changer de dessein; il fut admis et
entra dans la Congregation le 8 aodt 1725.
Pendant son seminaire et ses etudes, il donna le spectacle soutenu d'unfferveur qui ne se dementit jamais. Dou6
du caractere le plus accommodant, poss6dant son ame, et
commandant a tous ses mouvements dans l'Age de la vivacit6 et de I'agitation; liant, communicatif, ouvert sans
familiarit6, conservant Tonction de la pi6et la plus tendre
au milieu des discussions les plus dessdchantes: la reunion
de toutes ces pr6cieuses qualit6s, qui, dans la plupart des
hommes, n'est que le fruit du travail et des ann6es, et qui,
chez lui, paraissait si naturelle, repandait je ne sais quel
charme sur ses vertus naissantes. A peine diacre, il fut
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envoy6 a Alet pour y enseigner la thdologie; bient6t apres,
il fut rappel6 a Lyon pour y consacrer a la formation de
nos jeunes dleves des talents et des lumieres qui avaient
deji jete le plus grand eclat: ii y remplit successivement
les emplois importants de professeur et de directeur du
s6minaire interne. En 1739, il fut envoy6 i Manosque en
qualiti de superieur; sa m6moire et son nom sont encore
en bdendiction dans cette ville et dans le diocese de Sisteron. En 1747, M. Brossy, visiteur de Lyon, fut elu assistant : cette perte fut sensible a toutes les maisons de la province. Pour la r6parer et pour consoler les maisons affligees,
M. Debras leur 6crivit qu'il venait de choisir M. Jacquier
comme le sujet le plus digne et le plus capable de remplir
cette place importante. Des raisons particulieres, et bien
honorables pour lui, le firent transfdrer l'ann6e suivante i
Cahors. a La translation de M. Jacquier, votre digne visiteur (Circulaire a la province de Lyon), a la province
d'Aquitaine, vous aura sans doute surpris et afflig6s, parce
qu'il avait votre estime, votre confiance et votre amour,
etc. * (Et dans celle aux maisons d'Aquitaine, apres avoir
annonc6 le nouveau visiteur) : a Ce choix, continue-t-il,
doit vous faire comprendre combien vos int6rdts nous sont
chers, et combien nous avons &coeur que vous soyez bien
gouvern6s. M. Jacquier, digne sujet dont Dieu a deji b6ni
la conduite, a tout ce qu'il faut pour vous consoler, et
maintenir parmi vous l'esprit de notre saint etat. Capable,
r6gulier, bon, plein de sagesse, vous trouverez en lui un
pere tendre qui s'empressera de pourvoir i tous vos besoins,
un ami qui se pretera h tous vos justes desirs, et un supdrieur qui vous portera suavement a Dieu par I'efficace de
ses bons exemples. x M. Jacquier r6pondit pleinement au
jugement de son Superieur et A l'attente de la province.
Charge du soin d'une maison oh toutes les fonctions de la
Congregation se trouvent r6unies, il se livra i un travail
opiniitre, pour n'en n6gliger aueune : instructions com-
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munes et particulieres, inspection des deux s6minaires,
direction de plusieurs communautes nombreuses, retraite
des cures, consultations d'un vaste diocese, il embrassa
tous ces objets avec le plus grand succes. M. Duguesclin
respectait ses vertus et invoquait souvent le secours de ses
lumieres; cependant, au milieu de tant d'occupations, ii
etait a toutes les maisons de sa province comme s'il n'edt
eu qu'une seule maison a gouverner; dans les visites qu'il
faisait exactement, ii gagnait tous les ceurs et il affermissait la r6gularit6 par les ordonnances et les reglements les
plus sages.
Des talents si marques pour le gouvernement ne demandaient qu'un th6itre plus etendu pour etre plus universele sexennale elut unanilement utiles. En 1753, lAssembln
mement M. Jacquier pour succider a M. Richon en qualitd
de premier assistant et d'admoniteur : a Nous avons la consolation de trouver en lui, dit encore M. Debras, tout le
merite que nous lui connaissions, se conciliant, par sa regularit6, et son bon coeur, l'estime et la confiance de tout
le monde. L'explrience qu'il a acquise dans les provinces
de Lyon et d'Aquitaine ra rendu propre a entrer dans le
conseil de la Congregation; elle a lieu d'espirer qu'il la
servira avec autant de lumiere que de zile, et la Compagnie
des Filles de la Charite, dont nous l'avons nomm6 directeur, continuera d'6prouver la sagesse et la charit6 avec
laquelle il les a deja conduites et dirig6es dans les provinces. v Au mois d'aoot 1755, il quitta ce dernier emploi
pour prendre l'assistance de la maison de Saint-Lazare.
Chacun sait avec quel zele et quelle douceur il se conduisit
dans cet emploi penible. II faillit Wtre victime de son assiduit6, de sa vigilance, et de la vie sidentaire inseparable de
cette fonction. Charge de tout le poids du gouvernement
pendant les dernieres ann6es de M. Debras, lorsque celuici mourut, chacun crut que M. Jacquier ne tarderait pas a
le suivre dans le tombeau. Son temperament paraissait
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ruin6, une fievre lente le minait depuis longtemps; cependant l'Assemblee gendrale de 1762 le choisit pour chef de
la Congregation, k la pluralitd de trente et une voix contre
trois, et la Providence voulut que cet homme, presque
mourant, fournit une carriere plus longue qu'aucun de ses
pr6ddcesseurs.
DWs le commencement de son gdndralat, il sentit tout le
poids des obligations qui lui dtaient imposdes, mais il n'en
fut point accable. Sa premiere regle dans le gouvernement
fut d'etre lui-meme fidele jusqu'au scrupule dans la pratique de tous nos usages; aussi pouvait-il se donner, au
milieu de ses enfants, comme le modele qu'ils devaient
imiter, comme la regle vivante qu'ils devaient suivre.
Simple dans ses moeurs et dans toute sa conduite, il portait dans son extdrieur je ne sais quoi de majestueux et de
v6nerable : le respect qu'il inspirait tenait plus encore a la
digniti de sa personne qu' IP•minence de sa place.
Doux, affable, pr6venant, toujours accessible, son autoritd etait d'autant plus absolue qu'il la faisait moins sentir.
Sa bontd, sa tendresse subjuguaient tous les coeurs; en lui,
on croyait voir et entendre un pere : il en avait les sentiments et le langage. On 6tait enchante lorsqu'il accordait;
on l'aimait encore jusque dans ses refus; on sentait qu'il
en coitait alors a son coeur. La persuasion coulait de ses
~6vres, et les sujets les plus disposds a la resistance 6taient
forces de c6der aux charmes invincibles de ses representations.'
Humble et modeste avec tous les hommes, les plus petits
trouvaient en lui les attentions qu'inspire l'estime, et les
6gards d'une espece de respect; les faibles se sentaient encourages, les plus timides se sentaient a leur aise : il possedait le grand art de renvoyer tous ceux qui l'approchaient
toujours contents de lui, toujours contents d'eux-memes.
Mortifi, penitent, sous I'extdrieurle plus aimable, jamais
on ne l'entendit se plaindre, meme dans les circonstances
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les plus facheuses: on eat dit que toute la sensibilit6 naturelle etait 6teinte en lui. Sa maxime etait que l'accablement,
loin de gudrir, aggravait souvent le mal. < Confions-nous
a la Providence, disait-il, s'il y a du remede, nous le saisirons mieux; s'il n'y en a pas, Dieu nous soutiendra. Tous
les ans, il fournissait la carriere du Careme avec la plus
grande exactitude: ni son grand Age, ni les m6nagements
que tant de personnes lui croyaient necessaires, rien ne fut
jamais capable de 'engager A s'accorder le moindre adoucissement a cet egard.
Son zele pour la gloire de Dieu fut egalement pur et vif,
sa pidt6 tendre et affectueuse; jamais, meme dans les
voyages, on ne le vit manquer ni a l'oraison, ni a la lecture
des saintes Ecritures, qui faisaient ses delices. Quand il
montait a 1'autel, la religion dont il etait penetre semblait
se repandre sur tout son exterieur et se communiquer aux
assistants. Dans les conferences spirituelles, on sentait que
son coeur etait plein. Son style etait fleuri et abondant,
mais sans recherche; ses paroles 6taient pleines d'onction;
saint Bernard, dont il s'etait nourri et qu'il citait si souvent,
semblait lui 6tre devenu enti6rement propre.
Son zele pour le salut des ames n'etait ni turbulent ni
inquiet, mais il n'en etait ni moins ardent, ni moins 6tendu :
les succes de nos confreres dans les missions nationales ou
etrangeres, le touchaient souvent jusqu'aux larmes; l'idee
seule que le zMie pour cette fonction put se ralentir parmi
nous le contristait et navrait son coeur. Fiddle aux maximes
de saint Vincent, il ne fit jamais de d6marches pour de
nouveaux 6tablissements; quand on les lui offrait, son premier mouvement etait le refus, et il ne cedait que quand la
volont6 de Dieu se faisait entendre par Ia voix des puissances sup6rieures. Sous son gouvernement, la Congregation reCut une extension qui, naturellement, semblait devoir
ipuiser ses forces et ses ressources: huit nouveaux etablissements en France, quatre en Italie; les missions du Levant,
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qui composent neuf residences; trois sous la domination
portugaise, tant dans l'Europe que dans P'lnde; deux en
Russie, un en Prusse, un en Pologne; la mission du Palatinat et celle de P6kin. Cependant il vii -. ' )ut de fournir a tout: la Providence, dans laquelle ;1 tztait sa confiance, feconda son zele, et elle repandit les plus abondantes
benedictions sur les travaux des ouvriers apostoliques
envoyds dans ces nouvelles colonies.
Distrait par tant de soins, et emporte comme hors de luimeme par le cours des affaires gendrales, les plus minces
details n'dchappaient cependant point a son attention.
Doue d'une m6moire prodigieuse, on eut dit qu'il avait
tous les sujets de la Congregation presents sous les yeux,
Depuis leur entree a Saint-Lazare, il ne les perdait point
de vue, et, dans le besoin, il rappelait jusqu'aux plus petites
anecdotes qui pouvaient les concerner, tant l'intdret general
et I'intdret de chaque particulier 6taient chers a son coeur.
Ce coeur paternel, dans lequel il portait tous ses enfants,
ce coeur si semblable a celui de saint Paul, qui se dilatait
pour tous les membres de trois communautds nombreuses
soumises k son autorit6, etait 6galement toujours ouvert
aux pauvres de Jesus-Christ. Heritier de la charite de saint
Vincent, tous les miserables interessaient sa tendresse, et
avaient droit Ases secours. 11 fit des d6penses consid6rables
pour la reconstruction de la maison du Nom-de-Jesus; il
envoya en diff4rents temps des secours abondants a des
paroisses ravagees par les incendies; nombre de families et
une multitude de particuliers recevaient, par son canal, des
soulagements annuels, qui les empechaient de ccnnaltre la
necessitd. Combien de bonnes oeuvres de ce genre qui n'ont
eu que Dieu pour t6moin, et dont tout nous fait espdrer
que ce grand Dieu est maintenant la r6compense !
Ce digne chef, idole pour ainsi dire de la Congregation,
beni des pauvres, avait encore pour lui 1'amour et 1'estime
de tout ce qu'il y a de plus grand dans la capitale et i la
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cour. La plupart des ev6ques du royaume cultivaient sa
connaissance, et 1'honoraient de leur amiti6. Mgr l'archeveque de Paris, qui retrouvait I'image de son Ame et de son
cceur dans notre bon G&enral, nous t6moigna les plus vifs
regrets de sa perte. M. le marichal de Noailles-Mouchy,
dont le nom est si cher a la Congr6gation, est venu le voir
pendant sa maladie, et lui a donn6 les marques les plus
touchantes de son attachement et de son affection. Les
Filles de la Charit6, et les Dames de la Maison royale de
Saint-Louis de Saint-Cyr, dont il 6tait aussi le Pere, mtritent une place distinguee parmi les ordres et les personnes
de toute espace, qui se sont empressis d'adoucir notre douleur en partageant nos regrets et notre perte.
Je ne puis pas omettre ici un trait qui semblait manquer
a tant de vertus et de qualit6s precieuses. La force semble
6tre etrangbre aux Ames douces et sensibles, et les affections
tendres ne vont guere avec les efforts de la magnanimit6 et
du courage. La grace semblait attendre les derniers moments de notre trbs honort Pere pour menager cet int6ressant spectacle A notre 6tonnement et a notre edification.
Dbs les premiers jours de sa maladie, ce vertueux pretre
rdpondit aux consolations qui lui 6taient adressies : a Je
ne demande ni la vie ni la mort, je ne desire que l'accomplissement de la volonte de Dieu, et la conformit6 parfaite
de mes sentiments a cette volontd adorable. » Quand on
lui dit que plusieurs communautes priaient pour lui: a J'y
suis bien sensible, r6pondit-il, mais, par grace, demandez
que la conformit6 de ma volontd a celle de Dieu soit
l'unique objet de ces prieres que l'on veut bien m'accorder.'
Pour ranimer le jeu des organes, depuis plusieurs jours
dans l'inertie, on lui administra l'alcali combine avec les
acides : ce remede lui brala le palais, la langue et les 16vres,
il ne ne pouvait ouvrir la bouche et avaler qu'avec des douleurs inconcevables; cependant, il ne lui 6chappa jamais
aucun signe d'impatience ni d'ennui. A la premiere lev6e
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des vesicatoires qu'on lui avait appliques, lorsque l'air
frappa la chair vive, on voyait la sueur tapisser son front:
des larmes detachdes, arrachees par la douleur, coulaient
de ses yeux; et quand, apres l'opdration, on lui demanda
s'il n'avait pas beaucoup souffert : Un peu, a dit-il; voila
le seul signe de douleur qu'il ait donne pendant six semaines
de tortures : c'est que Jesus-Christ crucifie faisait sa force.
On n'eut pas besoin de lui proposer la r&ception du viatique,
ni de l'onction des mourants. Sa grande foi pr6vint et
6pargna tous nos mdnagements a cet dgard; il demanda
encore lui-meme I'application de l'indulgence in articulo
mortis, et les prieres des agonisants. II conserva sa presence
d'esprit jusqu'au dernier soupir. Les yeux s'eteignirent
d'abord ; ne voyant plus le crucifix qui faisait sa consolation,
et qu'il approchait souvent de ses levres, il le prit d'une
main et le tint de l'autre serr6 sur son coeur pendant la derniere demi-heure de sa vie. C'est dans cette attitude, et
dans ces sentiments d'union avec le Consommateur du
salut, qu'il acheva son sacrifice, le 6 novembre, sur les
neuf heures du matin.
M. SIMON PERKOWSKI
PR9TRE
13 septembre 1763. Culm.

Le 13 septembre 1763, M. Simon Perkowski mourut
dans le village de Golub,au commencement de la mission
que donnaient en cet endroit plusieurs pretres de la maison
de Culm. II dtait n6 le 17 octobre 1728, dans le diocese de
Luck en Volhynie. II fut requ dans la Congregation A
Varsovie, le 26 septembre 1750. A peine eut-il fait les
voeux qu'il donna des marques du zele dont toute sa vie
devait 6tre anim6e. On lui confia l'office de recevoir ceux
qui venaient faire la retraite A Sainte-Croix, et il s'acquitta
de cette fonction avec tant d'humilit6 et de charit6 que
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plusieurs, attires par ses vertus, y revenaient avec plaisir
pour s'appliquer de nouveau a ces saints exercices.
Ayant ete ordonne pretre apres ses etudes, il fut envoye
j la Maison de Culm, oh il exerqa pendant sept ans ie ministire paroissial. 11 s'appliqua avec beaucoup de zile aux
catechismes, A la predication et Fl'administration du sacrement de penitence. II se distinguait surtout par son
assiduitd aupres des malades; jour et nuit, il 6tait prtt A
voler aupres d'eux; aucune occupation n'etait capable de
I'arrkter; aussi 1'appelait-on generalement le confesseur
des malades.
Plusieurs confrdries pieuses etant 6tablies dans la paroisse, il les dirigeait avec beaucoup de soin et y maintenait le bon ordre et la ferveur parses paroles, ses exemples
et le chant des cantiques. Chaque annee, il rassemblait les
pauvres de toute la ville et les disposait pendant tout le
Careme par des instructions particulibres a la confession et
a la communion pascale. II avait soin aussi de recueillir en
leur faveur les aum6nes des riches et les distribuait a ceux
qui s'en rendaient le plus dignes par I'amelioration de leur
conduite.
Malgre tant de travaux, il etait toujours pret i prendre
part aux missions, et il y pretait son concours avec autant
de succes que de devouement; it excellait surtout dans les
instructions familieres et les catechismes. Partout, soit A
la maison, soit en mission, on remarquait en lui une bonte
et une douceur qui le rendaient cher a tous,et quoique
dans sa charge de procureur, il eQt affaire i toute sorte de
gens, sa vertu ne se dementait jamais. Ses paroles ou ses
actions ne trahissaient aucune recherche de sa propre
estime, et son humilitd etait toujours egalement profonde
au milieu des marques de respect que tout le monde lui
prodiguait.
Pendant les trois derni6res ann6es de sa vie qu'il exerqa
les fonctions de procureur, il ne menagea ni ses fatigues,
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ni ses peines pour pourvoir aux n6cessites de la maison;
malgr6 l'intempirie des saisons, il faisait quelquefois plusieurs lieues a pied pour faire ses achats et m6nager les
ressources de la famille; il evitait aussi fidelement toutes
les depenses qui semblaient tant soit peu superflues, tout
en apportant le plus grand soin h l'entretien de ses confreres. A la suite de deux graves contusions, reques 'une a
la poitrine dans une chute qu'il fit en descendant une montagne pour courir au secours d'un malade, l'autre au c6te,
qui lui arriva en tombant de cheval, il commenqa a perdre
ses forces insensiblement. Malgr6 sa faiblesse, son zele le
porta i s'offrir pour partager les travaux de la mission que
I'on allait donner au village de Golub:mais d&s le premier
jour, pendant qu'il faisait le catechisme l'apres-midi, il se
sentit plus faible qu'a l'ordinaire et avertit ses confreres
de sa mort prochaine; il les mit au courant des comptes
de la maison, se confessa, recut le saint viatique et
lextreme-onction, puis ne pensa plus qu'A se preparer a
la mort en formulant souvent des actes de foi, d'esperance,
de charit6 et de contrition. II conserva sa connaissance
jusqu'i sa mort, qui arriva le troisieme jour de la mission.
Son corps fut transportn avec un grand concours de peuple
de Golub a Culm, et fut d6pos6 dans la s6pulture des missionnaires. - Memoires; Pologne.
MM. JEAN-DOMINIQUE ARIETTI
ET

GABRIEL IGOU
PRITRES

22 juillet 1748 et 2 avril 1764. Ile de France ou Maurice.

Nous r6unissons, dans cette notice, le souvenir de ces
deux estimables missionnaires qui, par leurs vertus et leur
zele, ont fait particuliirement honneur a la Congregation
de la Mission i 1Ile de France ou Maurice.
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Une flotte hollandaise composde de cinq vaisseaux,
aborda pour la premiere fois, dans cete ile, le 20 septembre 1598, et en prit possession. En z6o6, l'ile itait encore
inhabitee, lorsque Pamiral Vaareck, ayant etd oblige d'y
radouber ses navires, y fit construire des tentes. Les Hollandais habiterent quelques cantons, entre autres celui
qu'ils nommerent Plack, jusqu'en i66o; ce terrain ne leur
ayant pas paru assez bon, ils l'abandonnerent. Depuis lors,
les vaisseaux y allaient mouiller selon leur besoin; les flibustiers surtout y trouvaient une retraite assur6e, d'ot ils
faisaient leurs sorties. La France en prit possession, l'an
1721, en y envoyant un.d6tachement de cent soldats, qui
s'tablirent au Petit-Port.
Pour le service spirituel de la colonie,la Compagniedes
Indes demanda a M. Bonnet deux pretres et un frere. Dans
le contrat qui fut pass6 le 21 mars 172z , il 6tait stipule
qu'elle bitirait deux eglises et deux presbyteres convenables; il en fut de cet engagement pour Maurice comme
il en avait 0t6 pour Bourbon. MM. Berthou et Igou s'embarquerent la m6me annee.
Plus de trente ans apris leur entree a Maurice, les missionnaires n'avaient pas encore pu obtenir la construction
des eglises promises par la Compagnie des Indes, et, en
1758, ils n'avaient pour tout logement qu'une case devingt
pieds de long sur douze de large, 6levie a leurs frais.
Malgr6 toutes ces difficultds, le zele apostolique des
pasteurs ne fut pas sans succes; leurs prieres, leurs bons
exemples, la predication incessante, les catechismes multiplies et diversifies, les avertissements paternels donnis
en particulier, finirent par leur concilier la bienveillance
et l'affection de quelques colons; leur assiduit6 aupres des
.malades et les soins qu'ils leur prodiguaient, ne contribuaient pas peu a les disposer a faire une bonne confession
et a mourir en bons chr6tiens.- Vis-a-vis des noirs, ils se
conformaient en tout point A la m6thode suivie h Bourbon.
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a Queasque soient les obstacles que j'ai a surmonter, 6crivaiten 1735 hLIgou &un de ses confreres de Saint-Lazare,
je ne me d6courage cependant pas, m'abandonnant entierement a la bont6 divine. Ds sentiments de tristesse
assaillent souvent mon ame : je 'ai que Dieu seul qui me
rassure. Les vices les plus grossiers et les plus honteux,
dont les principaux colons se font gloire, me disolent;
leur fierte et leur orgueil, qui les rend incapables de profiter de tout ce qu'on peut leur representer, me causnatdes
ennuis extraordinaires; le triste sort de tant d'ames qui se
perdent parce qu'elles le veulent, me dechire le coeur.
a Voilk, mon cher Monsieur, ma situation pour le present.
J'ai enterre depuis six mois plus de cent personnes; je me
suis vu plus de deux cent cinquante malades sur les bras,
et pendant deux mois consecutifs, j'en ai enterr6 tous les
jours plusieurs. II est vrai que tant de malades provenaient
des vaisseaux qui sont venus de France, oI le scorbut
s'est mis d'une maniere si 6trange, qu'on n'a pu leur procurer des lits pour les coucher; il a fallu les mettre sur la
paille sans autre chose. Rien ne leur manque du reste s.
M. Igou fut particulierement aide, dans son pdnible
apostolat, par M. Arietti, qu'une mort primaturie ravit
a cette Mission.
Voici quelques renseignementbiographiques surchacun
de ces deux missionnaires.
M. JEAN-DOMINIQUE ARIETTI

M. Arietti naquit i Brugasco, en Pidmont, vers 17 o 9 .Sa
jeunesse se passa louablement dans la pratique de la pi6t6
et I'Ntude des sciences humaines, jusqu'i ce qu'il se sentit
inspire d'entrer dans notre Congregation. I1embrassa cette
vocation avec tant de g6nerosit6 que, pour s'6loigner davantage du monde et se donner plus entierement i Dieu, il
r6solut d'aller a Paris. 11 fit l son s6minaire avec une
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grande ferveur et de maniere a edifier tous ses confreres.
Admis aux voeux, il fut appliqu6 aux 6tudes theologiques;
il s'appliqua sdrieusement a se p6entrer de la science n6cessaire pour remplir convenablement les fonctions de
notre Institut; il n'en mit pas moins de soins a s'avancer
dans la vertu,et il y fit tant de progres qu'ilmerita d'obteair la grace qu'il desirait ardemment, celle d'aller travailler
a 'Ile de France. C'est la qu'il consuma le reste de sa vie
dans 1'exercice continuel de toutes les vertus, etsurtout de
celles qui composent l'esprit d'un vrai missionnaire.Nous
en avons une preuve dans la lettre suivante 6crite par
M. Delfolie, pretre de la Mission, r6sidant a l'Ile de
France:
SLa mort de M. Jean-Dominique Arietti, arrivee le
22 juillet 1748, vers les deux heures du matin, a et6 une
grande perte pour 'Ille de France, pour la maison du
quartier de Pamplemousse oh il etait cur6, et aussi pour
toute notre Congregation : car elle pourra difficilement
remplacer un tel homme. II possedait un esprit doux, aimable et insinuant,avec lequel il s'6tait acquis la confiance
de tous ses paroissiens. Sa vie bien reguliere et appliquee
a tous ses devoirs, sa piedt consommee, sa vertu solide
qui ne montrait rien d'austere, le rendirent i tous, m~me
dans le commerce de la vie civile, a la fois aimable et respectable. Les principales qualitis qui se remarquaient en
lui Etaient : une ardente charite, un zele v6ritablement
pastoral, une application infatigable A l'education des
petits enfants de sa paroisse et i 1'instruction des esclaves
dans la doctrine chretienne. C'est au devouement qu'il
deploya dans ces differents travaux qu'il faut attribuer la
mort pr6maturee qui nous I'a enlev6. Cet eloge est d'autant plus v6ritable qu'il lui est decern6 par des gens qui
n'en donnent qu'au vrai m6rite.
IId6barqua dans cette ile le I

avril 1743, et pen apres

son arriv6e on le chargea du soin de 'h6pital et de la pa-
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roisse de Saint-Louis. II s'acquitta d'autant mieux de ces
deux fonctions, qu'A son talent naturel il joignait une
grande abondance des graces speciales que Notre-Seigneur
accorde a ses ministres fideles pour la direction des Ames
qui leur sont confiees. Au bout de cinq ans, c'est-i-dire
le r8 avril 1748, il remplaca M. Robinel dans la cure de
Saint-Frangois, an quartier de Pamplemousse, et IA, quel
bien n'aurait-il pas opdr6 pour ses paroissiens, sous le
rapport soit spirituel, soit temporel, s'il avait plu A la divine Majeste de nous le conserver. Pour le spirituel, il ne
fut pas moins attentif dans cette paroisse que dans la premiere a faire avancer les ames dans la voie du salut 6ternel.
Pour le temporl, apres avoir pourvu aux reparations dont
F~glise avait grand besoin, a 'ameublement de la sacristie
&la construction d'un clocher, a l'acquisition d'une cloche
et &tout ce qui concerne le service divin, il pensa i preparer pour lui.et pour ses successeurs un presbytere commode, et 6loign6 des fabriques que les Anglais venaient
6tablir dans F'ile.

a Par les dernieres lettres qu'il vous a 6crites, vous pouvez juger de la sagesse et de 1'intelligence qu'il a montries
dans cette affaire. II 'a veritablement conduite avec une
rare prudence tant que la maladie le lui a permis, et la mort
est venue 1'enlever au commencement d'une carriere qui
promettait beaucoup pour le succis de sa mission, pour le
bon ordre et le progres de cette seconde paroisse qui lui
itait confiCe. Mais Dieu, qui dispose tout pour notre bien,
s'est contente de ses saints dsirs : il a accepti sa bonne
volont6 et l'a transporte dans une habitation meilleure,
dans la patrie des bienheureux, oh tout nous porte a croire
qu'il est dejA parvenu.

( Un temperament robuste et une belle apparence de
sante semblaient lui permettre une plus longue vie, mais
son zele eat bient6t ruine toutes ses forces; aprbs uae
grave maladie, il 6tait en convalescence, lorsque le 7 juillet,
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on apprit que vingt-deux navires ennemis avaient apparu
sur la c6te de l'ile, pres de Port-Louis. A l'instant, il monte
a cheval, pour aller sur une montagne voisine s'assurer du
danger et faire prendre a ses paroissiens les mesures necessaires pour leur s0reti. Dans cette excursion, il fut saisi
d'un violent mal de reins qui l'obligea a descendre de cheval, et il ne put qu'I grand'peine rentrer a la maison. Six
jours apres, sa premiire maladie reparut, accompagnee de
sympt6mes alarmants. Tous les m6decins de l'ile furent
appelks, leurs soins le soulagerent peu; le 18 du mime
mois, une attaque subite lui enleva la parole, en lui laissant a peine.de temps en temps, quelques instants de connaissance. On profita de ces moments pour lui administrer
les derniers sacrements, et il expira le 22 &deux heures du
matin, laissant chacun pneitre de la plus vive douleur.
M. Igou l'a assist6 avec une grande charit6 dans sa dernitre maladie.
M. GABRIEL IGOU

Les 6loges donn6s au zile dc M. Arietti, M. Gabriel Igou
ne les m6ritait pas moins, et il pratiqua plus longtemps
encore A 1'ile de France les vertus apostoliques. Ce ven6rable missionnaire, n6 a Rouen le 22 f6vrier 1679, travaillait encore, Age de plus de quatre-vingts ans, avec autant
d'assiduite et de vigueur qu'un homme de trente ans,
quoique extremement incommode de ses jambes et de plusieurs autres infirmit6s tres douloureuses, lorsque le
i*r septembre 1758, it perdit totalement la vue au commencement de la sainte messe. Oblig6 de descendre de l'autel,
il crut que ce n'6tait qu'un simple 6blouissement; apres
un quart d'heure de repos, ii remonta i l'autel, et ne pouvant rien lire, il dut enfin quitter les ornements. Le lendemain, il essaya encore de cel6brer la sainte messe, mais ce
lut en vain, et quelques jours apres, il ne lui fut possible
de reconnaitre les personnes qui lui parlaient, qu'au son
iv.

-36

-

526 -

de la voix; c'est a peine s'ily voyait assez pour se conduire.
Quelque soumis qu'il fMt aux desseins de la divine Providence, M. Igou ne laissa pas que d'etre bien peniblement
affects de cet accident, qui ne lui permettait plus de continuer ses soins au troupeau que le Seigneurlui avait confie. La surcharge de travail qui retombait sur ses confreres
deji si accables, le ddsolait. Pen de temps apres la paralysie qu' avait commence aux yeux, s'etendait i. tous ses
membres.
M. Jacquier, Superieur gen6ral, donnait des nouvelles
du venerable missionnaire i toute la Compagnie, dans les
circulaires de 1764 et de 1765, en ces termes : a Le travail
dont sont charges nos confreres de File de France est accablant. Tant que le venerable M. Igou a pu agir, il valait
seul dix ouvriers. A present, courbd sous le poids des annees et prive de la vue, ii n'a presque de mouvement que
celui quijui est donn6. On le porte,les dimanches et fetes,
a Plglise, pour la satisfaction et la consolation des insulaires. lUs croiraient avoir tout perdu, s'ils ne le voyaient
plus. Ils se plaisent i recueillir quelques paroles de vie que
peut encore prononcer sa voix faible et mourante. Ils le regardent comme leur ap6tre, et ont pour lui la mime vin&ration que les fiddles d'Ephese avaient pour le disciple
bien-aime, quand, dans son extreme vieillesse, on le portait dans les assemblies saintes.
L'annde suivante,le Superieur g6enral ecrivait: a M. Le
Borgne nous a annonce que, le 2 avril dernier, Dieu avait
appelW a une meilleure vie M. Gabriel Igou, l'un des premiers ap6tres de File de France, ag6 de quatre-vingt-six
ans et quelques mois, et soixante-six de vocation.
SQuoi que depuis trois ans, ii fit priv6 de l'usage de la
vue et de 'ouie, et presque tomb6 en enfance, on avait
pour lui la plus grande v6n6ration. Sa presence sans le secours de la parole suffisait pour faire la fonction d'un predicateur path6tique; tant est respectable et respectd un
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homme de Dieu, lors meme qu'il est muet! Des qu'on pouvait I'apercevoir, on etait content, et lon voyait eclater sur
tous les visages les sentiments d'estime et de reconnaissance que meritaient la sainteti de ses moeurs, les importants services qu'il a rendus aux insulaires de tout age et
de toute condition, et les fruits abondants et subsistants d!
saint ministere qu'il a exerce. Aussi les honneurs funebres
les plus pompeux lui ont-ils det rendus. La lugubre nouvelle de son d6ces fut d'abord annoncde A toute l'ile par le
bruit du canon: elle fut r6iter6e par le meme icho, d'heure
en heure, jusqu'&celle de 1'enterrement, auquel assistbrent
M. le gouverneur, MM. du conseil superieur, le bataillon
de la marine en armes crepses et tous les habitants qui
purent s'y rendre ». p. 228 et suiv.

Annales de la Mission, t. XXVII,

M. JOSEPH BUZANI
PRETRE

zo juin 1765. PKcouse.

M. Pierre-Josep'i

Buzani mourut dans la maison de

Perouse, le.20 juin 1765, A I'age de 71 ans; il en avait cin-

quante de vocation.
Al'ge de vingt et un ans,ilavait quitte le monde et avait et6
requ au seminaire interne de la Congregation de la Mission
i Rome. II se mit en route a cet effet avec un autre postulant pi6montais et tous deux s'embarquerent a Genes pour
Livourne. Mais comme M. Buzani souffrit beaucoup de la
mer, il quitta le bateau avec soncompagnon a Rericiet continua sa route vers Rome par Florence. Pendant le voyage,
M. Buzani qui avait une belle voix chantait souvent quelque cantique pour s'encourager lui-mnme et son compagnon dans sa pieuse entreprise, et plusieurs fois, les larmes
Vanit des vanites, tout est vanit6;
aux yeux, il r6petait: ~a
le monde entier et tout cequ'il renferme n'est quevanit6e.
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Arrives a Rome apres avoir visitd les principaux sanctuaires de cette grande ville, ils allerent a Monte-Citorio,
d'oi ils passerent ensuite a Monte-Celio oh se trouvait le
seminaire interne. Ils firent la retraite sous la conduite du
directeur du seminaire qui en ce temps-l edtait I'ioappreciable M. Jacques Maineri. M. Buzani se distingua bient6t
par sa ferveur et il n'y avait rien de difficile pour luidans le
seminaire.
Quand il fut ordonn6 pretre, on l'envoya a lamaison de
Fermo, oh, pendant trois ans, il se prepara aux fonctions
del'Institut; il mit en ordre des conferences pour une
retraite aux ordinands, des catechismes et des instructions
sur les commandements de Dieu, sans oublier I'6tude de la
theologie morale. Quand il fut ainsi pr6pare pour les missions, on l'envoya a la maison de Perouse oti, pendant plusieurs ann6es, il fut applique aux missions pour lesquelles
il avait des dispositions pen ordinaires; Dieu benit ses
travaux et en tira sa gloire par la conversion de beaucoup
de personnes de tout rang et de toute condition. II fut
ensuite rappeld a Rome et charge, pendant plusieurs annees,
de la direction du seminaire interne. II avait quelque r6pugnance pour cet emploi parce que son humilit6 lui faisait
croire qu'il etait inhabile a le remplir. Neanmoins, son
obbissance lui fit surmonter la crainte et il s'acquitta de
cet office avec grande prudence et grande charit6. Plus
tard, on lui confia la supdriorite de la maison de Pirouse,
etdans ce nouvel emploi il fit paraitre bien plus encore sa
sagesse remarquable dans la conduite de cette fami!e. II
precedait tpus ses confreres dans le chemin de la vertu et
surtout dans la pratique de celles qui composent I'esprit
d'un vrai missionnaire. Celle qui, pendant toute sa vie,.
forma comme son caractere special, fut celle qui est la
reine de toutes les vertus, la sainte charite; c'est pourquoi
sa mort fut universellement pleurde. - Notices manus-

crites.
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M. THEODORE GROISELLE
VICAIRE

APOSTOLIQUE D'ALGER

27 septembre 1765.

M. Groiselle naquit en la paroisse Saint-Firmin, a
Amiens,le 5 octobre 1721. II entra au seminaire interne
de la Congregation de la Mission i Paris, le 13 dicembre 1742.

II accompagna M. Bossu nomm6 vicaire apostolique
des royaumes d'Alger et de Tunis, avec M. Donault et le
frere Lelong; ce fut le 3 aoOt 1746 qu'ils aborderent en
Barbarie. Sa docilitd et son ddvouement a son superieur
n'avaient point de bornes, il se montra toujours dispos6e
se preter i tous ses d6sirs et A le seconder dans tous ses
projets. Son application a l'Ntude des langues le mit bient6t
i mmme de se rendre utile aupres des esclaves par les catichismes, par les instructions qu'il leur faisait et par son
assiduitd a entendre leurs confessions. Pendant la peste de
1752 et 1753 il se ddvoua, suivant Pexemple de M. Bossu,
son superieur, A porter aux malades les secours de la religion; en se conformant exactement aux prescriptions indiquees, il n'eprouva pas les effets du mal contagieux.
Mohammed Codja, dey d'Alger, ayant fait abattre en 1754
le bagne des Galeres, comme insuffisant et malsain, pour
le remplacer par de nouvelles constructions, la chapelle
disparut avec le vieux bitiment. Le vicaire apostolique
deputa en France M. Groiselle, A l'effet d'y faire des quotes
pour la reconstruction d'une chapelle. M. Debras, Sup&rieur g6n6ral, dans sa circulaire du i" janvier 1755, fit
mention du zile infatigable avec lequel ce iissionnaire
s'employa Asolliciter les secours dont il avair bsonin poiur
procurer au Seigneur un sanctuaire convenable, oi les
pauvres esclaves pussent se rdunir afin d'entendre la parole
de Dieu et participer aux sacrements.
Nous donnons ici quelques lignes de la circulaire que
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M. Groiselle rdpandit, A un tres grand nombre d'exemplaires, A Paris et dans les provinces, dans le but de provoquer ]a charitd des fiddles en faveur de son oeuvre.
c MESSIEURS ET DAMES,

SDes pluies abondantes tombees a Alger, en janvier dernier, y oat fait un si granA ravage, que le bagne du Beylic,
lieu ou se trouve renferm ;e la plus grande partie des esclaves, menacant d'une ruine prochaine, le dey a ordonn6
qu'on le d6molit, pour en faire un plus vaste, assez grand
pour renfermer tous les esclaves. Par cette demolition, les
esclaves chretiens ont perdu leur eglise ou ils se rassemblaient, avant et apres le travail, pour les exercices de la
religion et l'usage des sacrements.
a Or, il s'agit presentement, Messieurs, de faire entrer
dans le plan du nouveau bagne celui d'une eglise assez
grande pour faire commodement et decemment les exer
cices de notre sainte religion; ce qui demande une grande
depense : i pour la permission, qu'on n'obtiendra des
officiers mahometans qu'a force de pr6sents; 2* pour avoir
un emplacement; 3" pour bitir ensuite Pl'glise et I'orner
decemment. Il est evident que les Algdriens ne sont point
gens i construire une eglise aux chr6tiens, A leurs frais et
d6pens; les chretiens qui sont dans les chaines n'ont pas
certainement le moyen de fournir i une d6pense si considerable; et cependant,il est d'une n6cessitt indispensable,
tant pour les intre6ts de la foi, que pour la consolation de
tant de pauvres malheureux qui gemissent dans les fers, et
pour emp6cher m6me leur apostasie, de construire une
autre eglise, oi ils puissent aller rdpandre leurs Ames
devant le Seigneur, apres les travaux dronr ils ont
ci6 accabls pendaun ie jour, et se reunir pour assister au saint
sacrifice de la messe, pour entendre la parole de Dieu,
pour recevoir les sacrements, en un mot, pour s'y acquitter
de tous les exercices d'un veritable chr6tien.
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SHelas! ceux en faveur de qui nous sollicitons votre
charitk sont dignes de votre compassion. II y a, parmi les
esclaves, des personnes de tout 6tat et de toute condition.
Nous avons vu a Alger des chanoines, des pretres, des religieux, des ingenieurs, des officiers d'arm6e, des negociants,
des soldats, des capitaines de vaisseau, des mariniers, des
vieillards, de jeunes demoiselles, des femmes d'officiers,
des enfants, qui tous dtaient detenus dans les fers, et accables de miseres sans qu'il y eOt de leur faute.
z A tons ces motifs, on peut en ajouter un, qui est des
plus pressants; c'est que si ie bagne vient i ýtre achev6
sans qu'on y ait fait le plan de la nouvelle ,glise, il ne
sera plus possible d'y r6ussir, quelque argent qu'on puisse
offrir. Les mahometans ne tolirent les gglises chr6tiennes
que lorsqu'elles sont anciennes, ou qu'on les reconstruit a
Flinstant meme que celles qui ont priced4 viennent A etre
detruites; et ils ne permettent jamais qu'en en 6elve de
nouvelles, quand on a laiss6 passer quelque intervalle apres
la d6molition de celles qui subsistaie*n auparavant.
c C'est pourquoi, connaissant quelle t st la grandeur de
votre zele, pour tout ce qui intdresse la & ' de Dieu et
le salut de tant de pauvres esclaves de toutes les nations,
qui faute d'6glise, ne seraient ni consoles, ni secourus, ni
soutenus, nous vous supplions de contribuer de vos aum6nes i leur en ddifier une, i donner au vrai Dieu une
demeure, au milieu meme des ennemis de la v6rite et de
la religion.
STHEODORE
GROISELLE,

c Fritre de la Congrdgationde la Mission,
,
et missionnaire apostoliqae.

De reiour i Alger c iiai ;755, avec les premiers secours recueillis, il fit mettre la main a l'ceuvre et eut la
consolation, en moins de deux ans, de conduire a bonne
fin une ceuvre qui int6ressait si puissamment la gloire de
Dieu et le salut des Ames.
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La peste ayant reparu en 1756 avec plus de violence que
dans les ann6es 1752 et 1753, M. Groiselle donna des
preuves admirables de zele et de courage tant que dura le
fleau, c'est-a-dire depuis le commencement de l'annee
jusqu'en septembre.
Le consul de France i Alger e6ait alors un M. Perou.
Malgrd sa bonne volontd et les sacrifices pecuniaires qu'il
s'imposait, M. Perou ne tarda pas a etre victime du mauvais vouloir des puissances algeriennes. Les mauvais traitements infliges aux 6quipages, les vols dont ils dtaient
Pobjet, et toutes sortes de vexations auxquelles etaient
journellement exposes les vaisseaux de commerce et les
chebecs-postes, d6nonc6s au consul, par la cour de France
le mettaient dans la necessitW de se prdsenter frdquemment
devant le dey et de soutenir les interts de la nation. Fatigue de si nombreuses riclamations, le chef du gouvernement prit le parti d'6conduire le consul, sous pr6texte qu'il
donnait des passe ports a des ennemis de la r6gence. Mais
les veritables motifs du renvoi du consul, au sentimentde
M. Groiselle et de la nation r6sidant i Alger, ;nt etd de se
ddbarrasser des reclamations importunes de M. Perou au
sujet des pirateries continuelles des corsaires, et l'espoir de
prisents plus nombreux et plus riches a l'installation du
nouveau consul.
Surprise de la determination du dey, la cour de Versailles se borna A ecrire le 30 juillet 1760 i M. Groiselle,
vicaire apostolique, pour le prier de gerer le consulat, et
au chef du gouvernement algdrien pour lui annoncer cette
nouvelle.
Les ddmarches de M. Groiselle aupres du dey pour la
rdintigration de M. P6rou n'ayant pas eu le succes ddsird,
le ministre de France n'insista pas davantage, a sentant,
crit-il, le 7 novembre 1760, qu'il y aurait de l'inconv6nient a revenir sur cct ari-i

;comnre ie gre et ies inten-

tions du dey; ce qui interesse-le plus, c'est qu'on ne

-

533 -

pourra l'envisager que comme une affaire purement personnelle a M. P6rou ,.
M. Groiselle se trouvant definitivement consul, fit des
presents qui s'eleverent it 4oo livres. Mais il ne cessa d6s
ors de faire des d6marches pour etre dcharg6 de cet
emploi.
Les deux ann6es qu'il dut representer la France, M. Groiselle ne cessa de faire les memes instances avec une sorte
d'importuniti p6nible au ministre qui elait a meme d'appricier son z61e pour les interets de la France et sa sagesse
a mener A bonne fin les affaires les plus difficiles. Le missionnaire donra aussi des preuves de sa compatissante
sollicitude a l'occasion de l'avanie qu'eurent A endurer les
religieux qui desservqient 'h6pital, et cela toujours sur de
faux rapports touchant les mauvais traitements dont les
esclaves turcs dtaient l'objet en chretientd. Les missionnaires eux-memes faillirent, au mois d'aoit 1761, devenir
les victimes du courroux du dey. a Nous apprenons, dit
M. Jacquier, le i" janvier 17 62, que sur le simple soupcon
que les esclaves turcs etaient maltrait6s a Carthagene par
les Espagnols, le dey etant entri en fureur, voulant user
de reprdsailles et ne point ceder en cruautd, avait fait enchainer deux A deux les Peres Trinitaires de l'h6pital, les
autres pr6tres, les officiers, les capitaines tant espagnols
que napolitains et portugais, et qu'il les a tous appliques
aux travaux publics, qu'il leur fair faire quatre voyages par
jour, trainant jusqu'a la Marine de fortes charrettes chargees de pierres; que pour ne laisser aucun moment de repos a ces innocentes victimes, lorsqu'ils etaient A la carribre, on les obligeait de transporter de la terre jusqu'h ce
que les charrettes fussent de nouveau chargses; que, bien
que, comme Francais, nos confreres ne dussent avoir aucune part a cette avanie, !e dey aa c ndant ai v r
M. Groiselle : il lui avait dit que comme consul de
France, il lui faisait grace de la chaine, mais qu'il voulait
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que lui et ses confreres fermassent la porte de leur maison
et de leur 6glise, et qu'ils allassent demeurer ailleurs, ne
voulant pas que les esclaves chretiens y allassent entendre
la messe et recevoir Iaum6ne. On ne put se dispenser
d'obeir d'abord A ces ordres barbare. ; mais quatre jours
apres, nos confreres pleins de zile, de resignation et de
confiance sont retournes A leur maison, et quinze jours
apres, ils ont repris 1'exercice du ministere qu'ils n'avaient
point interrompu dans les bagnes. «
Apres une difficulte en surgissait une autre. M. Groiselle,
le 23 fevrier 1763, eut la consolation d'annoncer au ministre de la marine la reouverture de l'h6pital et des eglises
des bagnes, dans les termes suivants : Comme il y avait
six mois que l'dglise de I'h6pital et celles des quatre bagnes des esclaves 6taient fermies et que plus de trois mille
chrdtiens 6taient dans la d6solation de se voir privds de
tout culte exterieur de leur religion, pour faire remettre
les choses sur l'ancien pied et avoir la libertE d'aller dans
les bagnes comme auparavant pour y c6l6brer la sainte
messe et y exercer toutes les fonctions, j'ai juge a propos
de faire les derniers efforts aupres du dey a qui j'ai fait representer que ma demande etait d'autant plus juste qu'elle
etait fondee sur le traitd que nous avions avec la Regence;
qu'il ne devait avoir aucune peine a accorder a Alger ce
que nous avions a Constantinople. Dieu m'a fait la grAce
de reussir. Ma demande a eti accorde, non en vue des raisons que j'alleguais, mais sous le pritexte qu'on avait requ
des nouvelles d'Espagne que les esclaves turcs y 6taient
mieux traites qu'auparavant. a
En donnant ses soins aux affaires qui relevaient du consulat, le vicaire apostolique ne perdait pas de vue la mission que ]a divine Providence lui avait confie : le nnvbre
toujours crni-.st- des esciaves que les courses fr6quentes
amenaient, absorbaient principalement son temps et itaient
l'objet de sa plus vive sollicitude; les personnes les plus
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ddlaissees et les plus exposdes avaient un droit special a
son affectueuse commiseration. a II y a Alger, ecrivait-il,
le 22 juin 1752, a M. le Superieur g6enral (circulaire du
i" janvier 1763) plus de cent jeunes filles chr6tiennes esclaves. * I1 ajoutait que pour celles que signalaient leur
distinction ou leur beaut6, il y avait un danger special
qu'elles fissent naufrage dans la foi. « Je gemis continuellement sur le sort de deux que nous n'avons pu preserver de la morsure venimeuse du serpent; elles ont
renonc6 a la religion et sont au pouvoir du bey de Constantine. Une autre Ag6e de quatorzeou quinzeans qui etait
dans la maison consulaire de France, en qualitd d'esclave,
court le mdme risque. Je me contente de la recommander
a vos prikres, n'osant vous engager a la secourir en procurant son rachat. Je sais que par vous-meme vous ne ponvez faire cette bonne oeuvre, et que, dans ces malheuret
temps de guerre, il est difficile de trouver des personn.
'*
puissentou qui veuillent sacrifier la somme conside
necessaire a cette ceuvre de charit6.
Dans un rapport adresse k la Congregation de la Propagande & Rome, en 1673, M. Groiselle donnait sur la mission d'Algdrie quelques renseignements generaux qui font
connaitre la situation. En voici quelques indications. Le
vicariat apostolique, disait-il, s'6tend sur deux royaumes,
Alger et Tunis. Celui d'Alger a trois provinces gouvernees
par des beys soumis a la domination du dey.
1i La province de Constantine ou de I'Est est celle ou
il y a le plus de chritiens, parce qu'il y a une ville nommie La Calle oui la Compagnie royale de France maintient
cinq cents Frangais catholiques. La Compagnie frangaise
m ;; 5c;r ,u;lelcts qui sont
entretient a La Calle d~pn
envoy6s par le superieur de la maison des. Missionnaires
de Marseille, sur la presentation du certificat du sup&rieur
de Marseille le vicaire apostolique leur donne les pouvoirs
dans cette residence.
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Bone. - II faudrait qu'on y 6tablit a demeure un pretre pour les sixou sept families qui y resident, et parce que
c'est un lieu de reliche pour un bon nombre de vaisseaux;
un aum6nier n'y va qu'i Piques.
Constantine. - I n'y a qu'une trentaine d'esclaves
chretiens de dix-huit a vingt-cinq ans, que le bey achite a
Alger pour son service; ces infortunis ne voient le pretre
que tous les deux ou trois ans, lorsque le bey se rend &
Alger. L'ahandon dans lequel ils sont les porte trop souvent i apostasier, il serait bon d'en racheter de temps en
temps quelques-uns pour donner de 1'espoir aux autres el
les emp6cher ainsi d'abandonner la foi; les missionnaires
ne peuvent que leur dcrire de temps en temps pour les encourager.
2" Province du Midi ou Titeri. - Meme remarque que
pour celle de Constantine
3* Province de I'Ouest ou de Mascara. - II y a un plus
grand nombre de chretiens, parce que les possessions espagnoles se trouvant dans cette province, il s'&chappe toujours un certain nombre de chr6tiens des places espagnoles.
Les chr6tiensde cette province, comme ceux de la prdcedente sont sans secours aucun.
Alger. - Les chrbtiens d'Alger sont ordinairement au
nombre de trois mille : les uns appartiennent au gouvernement, et les autres aux particuliers.
II y a six 6glises : quatre dans les bagnes et les deux du
consul de France et des Missionnaires. Les revenus de ces
6glises n'ont rien de fire, c;les sont entretenues par les
aum6n
deJcs esclaves.
Le vicariat a i peu prbs 6ooo francs de rente, et
3 ooo francs d'aum6nes, ces revenus sont employes t I'entretien des missionnaires, et le reste est employe ai soulagement des esclaves.
11 y a une eglise grecque et quatre consuls protestants,
qui sont ceux d'Angleterre, de Suede, du Danemark et de
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Hollande. Le consul d'Angleterre a avec lui un ministre
auquel on donne 1oo livres sterling; comme leurs serviteurs sont catholiques, le vicaire apostolique est oblig6
d'entretenir des rapports avec eux pour le bien de leurs
serviteurs, et leur faciliter la pratique des devoirs religieux;
il ne put obtenir qu'ils fissent maigre parce que cela aurait
occasionni aux consuls une double d6pense. A la mort
d'un de ces consuls, les catholiques assistent au convoi
et accompagneat le difunt jusqu'au cimetiere; mais au
moment oh le ministre protestant commence les prieres,
les catholiques se retirent d'une centaine de pas pour indiquer qu'ils ne communiquent pas in divinis.
Quant a ceux qui, apres avoir embrasse le mahometisme,
voudraient revenir au catholicisme, les missioqnaires ne
peuvent que leur conseiller de s'echapper. Les inconv6nients inseparables de la conversion des Maures et des
Juifs sont tels que les missionnaires ne peuvent s'en occuper, ces conversions, d'ailleurs, ne seraient faites que pour
avoir part aux aum6nes.
Lors du sac de Tunis par les Algdriens, les enfants et
les filles esclaves chritiens de Tabarque furent transportes
a Alger. Le-vicaire apostolique chargea un pretre esclave
de donner l'instruction aux garcons et il confia les filles a
quatre femmes chr6tiennes. Ces soins ne furent pas inutiles; ces enfants rksisterent a tous les genres de seductions
auxquels ils furent soumis par les Turcs et les principaux
de la Regence; on vit une fille rester trois jours et trois
nuits a~e sa chemise seulement, plut6t que de prendre le
costume des femmes mauresques, craignant que ce fut une
marque d'apostasie que de s'en revetir. El!e ne ceda
qu'aux instances que lui fit son pere qui lui dit que
l'habit ne fait pas le moine.
Les PNres de 1'h6pital avaient encore bien de la peine a
reconnaltre la juridiction du vicaire apostolique, il 6tait
rare que quelques-uns s'y soumissent.
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Le dey avait A son service une centaine de jeunes chretiens etd'autres en grand nombre; la libertd de sortir ne
leur est donnde que deux fois l'an. M. Bossu avait sollicite
la facult6 de se mettre en relation avec eux et d'eriger un
autel portatif; ses demandes furent rejeties, il dut se
borner a leur icrire. Le dey ayant 6tabli une dcole pour
ses jeunes esclaves, !e missionnaire obtint de I'esclave qui
leur etait prepose qu'il leur fit faire les prieres et meme
reciter tout haut le chapelet.
Lorsque le missionnaire rencontrait les esclaves des particuliers, ii ne laissait pas echapper I'occasion de leur
etre utile soit en les encourageant, soit en leur donnant
quelques secours et leur administrant le sacrement de
penitence.
Quand un esclave etait condamnd a mort, l'acc6s des
prisons etait impossible aux missionnaires; ceux-ci envoyaient alors un esclave chretien pour engager le patient
a s'exciter A la douleur de ses fautes et convenir d'un
signe qui lui indiquerait le moment oh le pretre lui donnerait I'absolution i son passage, lorsqu'il se rendrait au
lieu de lexdcution.
Lorsque le coupable itait conduit au bagne pour etre
empale a la porte, nous avions alors plus de libert6deparler; mais cela ne se faisait pas sans recevoir force soufflets
et coups de baton de la part des executeurs des hautes
oeuvres.
Tel etait, en resum6, d'apres le rapport de M. Groiselle,
l'itat de la mission d'Algerie en 1763.
M. Groiselle insistait aupres du ministre pour que le
gouvernement francais envoyat un nouveau consul.
Enfin, le choix du ministre s'etait fixi sur M. Valliere,
cmployd depuis plusieurs annees dans le Levant. M. le
Supirieur gen6ral d6sirait 6galement,depuis longtemps,de
voir les missionnaires exclusivement occupes a leurs ieuvres de charite, et, pour hAter ce moment, il avait envoyd
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des le commencement de l'annde M. Besacier a Alger pour
rendre plus facile le rappel de M. Groiselle, dans l'apprehension que les affaires nombreuses et delicates qu'il avait i
traiter avec la Regence ne 1'eussent compromis vis-i-vis
du dey, et avec lui la mission. Le dey lui-meme aspirait
ardemment apres un nouveau consul depuis le depart de
M. Perou, pour avoir occasion de recevoir quelques presents considerables de sa main. Des le 3o mars 1761, le
ministre de France ecrivait &M. Groiselle : a Qu'ilsentait
aisement pour quel motif le dey mettait tant de chaleur i
cette demande. » Enfin, M. Valliere arriva a Alger, le
21 mai 1763.
Profitant du depart d'une fr6gate hollandaise qui se
rendait i Mahon, M. Groiselle partit d'Algerle 5 septembre 1763, sans avoir requ du Superieur general lavis de
rentrer en France. II laissa ses pouvoirs de vicaire apostolique & son confrere, M. Lapie de Savigny. Pendant les
trois ans de son consulat, il sut se maintenir dans de bons
rapports avec le dey; mais le , casnadgy x (chefdu tresor)
le voyait de tres mauvais ceil.
M. Groiselle dit A M. Ferrand qu'il avait un pressentiment de quelque malheur prochain et que c'etait ce
qui le d6terminait a partir sans differer davantage. Arrive
a Mahon, il ecrivit a M. Ferrand pour savoir s'il n'6tait
pas survenu quelque accident facheux & la mission, lui
marquant qu'il etait A ce sujet dans de vives inquidtudes. A Parrivee de sa lettre a Alger, le consul et les missionnaires etaient dejA A la chaine. Le casnadgy ne
voyant pas M. Groiselle avec les missionnaires que les
chaoux avai'.ai amenes, demanda pourquoi le Papas
grande n'y 6tait pas. On lui repondit qu'il etait parti.
( Ah! dit-il, je l'aurais fait mourir sous le baton.
M. Groiselle avait Cte bien inspir6 et son pressentiment le
servit i point.
M. Groiselle, revenu en France, mourut chez les Augus-
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tins de Moitmorillon, le 27 septembre 1765. I1 y etait
a11 voir son frere qui etait sup6rieur de cette commu1.atfMimoiresJe la Congregation de la Mission;
Algirni t.: II, p. z2ft

suiv.

